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LA SPIRITUALITE
DE SAINT VINCENT DE PAUL
A l'&cole de la spiritualit6, saint Vincent de Paul
eat plusieurs maitres. Le premier fut M. de Berulle.
A peine arrive a Paris, aprbs ses aventures de Barbaric
et son s6jour d'un an a Rome, il se mit sous la direction de cet ecclesiastique 6minent, vers lequel allaient,
comme d'instinct, tous les pr&tres de la capitale qui
aspiraient i une haute perfection. Ce fut d'apres les
conseils de ce sage directeur qu'il passa de Paris A
Clichy, de Clichy chez le gin6ral des galeres, de chez le
g6neral des galeres a Chitillon-les-Dombes, et qu'apres
une absence de six mois, il reprit le chemin de Paris,
pour offrir de nouveau ses services a Philippe-Emmanuel de Gondi. La dociliti avec laquelle, pendant une
douzaine d'annees, il suivit les voies dans lesquelles
le mena le fondateur de I'Oratoire montre avec quel
abandon ii lui avait donn6 sa confance et, de l'6tendue
de cette confiance, nous pourrions diduire a priori que
tres profonde fut 1'empreinte laiss6e sur son esprit
par les enseignements de M. de Bbrulle, si la comparaison des icrits de l'un etde l'autre ne nous en
apportait une preuve manifeste.
Contemporain de M. de B6rulle, saint Vincent d.e
Paul l'6tait aussi de saint Francois de Sales. II a v6cu,
pendant plusieurs mois, dans l'intimit6 de ce grand
saint. Le souvenir des causeries dilicieuses de l'iveque
de Genbve charmait son esprit et lui apportait comme
un 6cho affaibli de la joie qu'il 6prouvait dans le
t&te- -tte e
iea conversation. Le Trait6 del'Amour

-6de Dies et I'Ixtroductioxn la vie divote furent jusqu'a
sa mort ses livres pref6ris. 1 y retrouvait la doctrine,
vivifante que son saint ami lui avait expos6e de viveA
voix. Ce n'6tait pas seulement pour satisfaire son
gout personnel qu'il lisait et relisait ses icrits; c'atait:
aussi pour donner une nourriture spirituelle appropriee:
aux religieuses de la Visitation de Paris et de SaintDenis, dont il fit le supirieut pendant de longues
ann6es. En entendant saint Vincent de Paul, elles
entendaient souvent lear bienheareux P&re; les nom-breuses paroles du saint iveque dont sont parsem6s
les entretiens aux missionnaires et aux Filles.de la
Charit6 laissent supposer que les citations itaient
abondantes dans les entretiens aux Visitandines.
Saint Vincent feuilletait encore souvent avec une
sainte joie I'Imitation de Jdsus-CAIist et les ouvrages
du P. de Grenade, qu'il recommandait aux retraitants;
la Perfection ckritiexse, de Rodriguez, qu'oa lut publiquement devant lui au rifectoire de Saint-Lazare;
I'Anuae chleiiense, du P. Suffren, qui 6difa les Filles
de la Charit6, pendant leurs repas; les m6ditations du
P. Saint-Jure, que l'on adopta & la maison-mbre pour
I'usage de la communaut6; celles du P. Buske, qui'i
repandit dans toutes les maisons de sa congregation
et mit entre les mains des ordinands, apr's avoir
demand6 a son assistant, Ren6 Alm6ras, d'en publier
une nouvelle edition, retouchbe et complet&e.
Tels furent les auteurs spirituels chers t saint
Vincent de Paul. Qu'il ait subi, & des degr&s divers,
'influence de tous, c'est fort probable ;mais c'est avec
Berulle et Francois de Sales que, pour It fonds, il
offre les plus grandes ressemblances. 11 ne les a pas
seulement lus; ii les a copnus; an charme de leurs
icrits s'est ajout6e la puissance fascinattice de leuss
paroles, accrue par Ie prestige de leur saintet6.
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Saint Vincent de Paul fat an bon disciple, mais non
pas un disciple servile. On peat dire que sa doctrine
spirituelle descend ea droite ligne de celle de Berule
etdu saint &v&que de Geanve; on aurait tort d'ajouter
qu'eUle lear est identique. Cette doctrine, son esprit
I'a transform6e, comme l'estomac transforme, par IC
travail de la digestion, les aliments absorb6s; il 'a
faite sienne en lai imprimantla marque caractristique
de sa pens6e, toajours orientee vers l'action. Cette
orientation a fait de sa spiritualitb une spiritualit6

pratique.
Ce n'est pas Ini qui s'6tendra longuement sur les
6tats du Verbe incarne, ou sur I'an6antissement du
Christ, on encore sur les merveilles de l'int-rieur de
Marie. Les considirations d'ordre theorique ne l'attirant pas, on plut6t ne le retiennent pas. Voyez les
snjets qu'il traite dans ses entretiens aux missionnaires et aux Filles de la Chariti; rien ne semble
l'intdresser-que leurs devoirs. II aime A parler des
vertus chr6tiennes, de l'observance des regles, de la
manibre de passer les fetes. S'il lui arrive de prendre
c'est
comme thlme de son discours I'Eucharistie,
surtout pour dire comment honorer cet auguste sacremeat; s'il porte son choix-sur un mystrre, coeume la
Trinit6, c'est pour signaler les enseignements pratiques qui en dbcoulent, on pour rappeler les obligations qu'il comporte.
A&n de mieux saisir ce c6t6 pratique de la spiritualite
de saint Vincent de Paul, suivcas-ledans les conseils
qu'il donne aux pretres de la Mission et aux Files de
la Charit, pour les maintenir dans le chemin de 1l
vierts.

-
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L'oraison commence et prepare la journke; elle a
done une importance capitale; aussiinsiste-t-il beaucoup
sur la metbode qu'il convient de suivre pour en tirer
profit. A l'analyse, il y d&couvre 1'intervention de
trois facultis: l'intelligence, d'oii sortent les considerations; le cour, source des affections; et la volont6,
qui prend les r6solutions.
Les considerations sont n6cessaires; nous avons
besoin de connaitre ce qui est bien pour le rechercher
et ce qui est mal pour 1'Vviter. Elles sont un point de
depart et non ui terme, un moyen et non une fin. 11
faut pousser de I'avant. La connaissance est sterile
d'elle-meme tant qu'elle n'est pas s-ivie de l'amour
et du ferme propos. Avant d'arriver a l'action, trois
&tapessont t franchir,et ce n'est que la premiere. <cA
quoi sert d'arr&ter sa pensbe sur un ramas de passages
et de raisons, sinon peut-&tre-k 6clairer et subtiliser
notre entendement ? Ce qui est plut6t vaquer a l'itude
que faire oraison. )
D'ordinaire deux on trois raisons suffisent, a davantage embrouille ). MWdite-t-on, par exemple, sur
I'amour de Dieu; est-il necesssaire de r6fl6chir
longtemps pour comprendre qu'il faut aimer f'tre
supreme ? Songeons aux biens qu'il nous a faits et qu'il
nous-fait journellement; pensons qu'il nous a command6 lui-m&me de l'aimer; et voili la irolontt
enflammke. Et ici saint Vincent de Paul s'explique
par une jolie comparaison, tir6e de la m&thode en
usage de son temps pour allumer le feu. c Quand on
veut avoir du feu, dit-il, l'on se sert d'un fusil, on le
bat, et aussit6t que le fen a pris a la matiere dispos&e,
on allume la chandelle; et celui-la se rendrait ridicule

-

9-

qui, ayant allumi sa chandelle, continuerait de battre
le fusil. De meme, quand une ame est assez eclair6e
par les considerations, est-il besoin d'en chercher
d'autreset de battre et rebattre notre esprit pour multiplier les raisons et les pensees ? Ne voyez-vous pas
que c'est perdre et qu'alors il faut s'appliquer t
enflammer la volonte et A exciter ses affections par la
)eaute de la vertu et par la laideur du vice contraire ?
Ce qui n'est pas malais6, puisque la volontb suit la
lumiire de l'entendement et se porte a ce qui lui est
propose comme bon et desirable. n
Le coeur est echauff6, fort bien; un pas de plus est
fait, qui nous rapproche du terme; mais ce n'est encore
1• qu'une 6tape. A quoi servirait cette chaleur du
coeur si l'onn'arrivait aux rbsolutions ? Aimer une vertu
serait un amour platoniquesi l'on ne se proposait d'en
accomplir les actes. 4 C'est la le point important et
le fruit qu'on doit tirer de 1'oraison. Pr6voyons maintenant les emp&chements qui penvent survenir et les
moyens qui peuvent aider; ayons la ferme volont6
d'kviter les uns et d'embrasser les autres. »
A cela doit tendre l'oraison. Ils perdent leur temps
ceuI qui recherchent ccdes pensees-relevies », ceux
qui courent apris a les extases et ravissements w. Serendre plus parfait dans la pratique de la vertu, voilH
ce qui compte aux yeux de Dieu. Pour une Fille de la
Charit6, quelle fin d'oraison plus excellente. que
celle-ci : a Je m'ef irai servir les pauvres, j'essayerai
d'y aller d'une "faqon modestement gaie pour les consoler et edifier; je leur parlerai comme &.nes seigneurs.
Ilen est qui me parlent rarement; je le souffiirai. J'ai
accoutum6 de contrister ma sceur en telle et telleoccasion; je m'en abstiendrai. Elle me donne mbcontentement quelquefois en ce sujet; je la supporterai.
Telle dame me gronde, uneautre me blme ; j'essayerai

de ne point sortir de mon devoir et lui rendrai te resj
pect et honneur auquel je suis oblig-e. Quand je suis»
avec une telle personne, j'en recois presque toujourst
quelqae dommage pour ma perfection; j'en 6viterai:
autant que possible Foccasion. n
i Dieu,
La resolution choisie et recommandke
la
jouxrne~
'oraison est fnie. Et maintenant, durant
Qai commence, il va falloir redoubler de vigilance
pour tenir sa r6solution, pour d&couvrir et surmonter,
les obstacles qui pourrnient nous emp.cher d'y &tre
fiddles. Les principaax moyens qu'envisage saint
Vincent de Paul pour vaincre ces obstacles, se ram6neut A deux : l'humilit6, qui s'oppose a Yorgueil; et
la mortification, qui rompt les attaches.
**

Saint Vincent de Paul a excell6 dans 1'humilit&.
Quand il s'humiliait, ce n'ftait pas par pur artifice de
langage: la conviction accompagnait ses paroles. Nal
n'a pratiqu6 I'humilit6 mieux que lai; nul aussi n'ea
a parlk avec plus de force et d'onction. Il allaitjusqu'A
dire a ses missionnaires : a Savez-vous bien que nous
sommes pires que les d6mons, oui, pires que les
demons; car, si Dieu leur avait fait la dixieme partie
des graces qu'il nous a donnkes, mon Dieu! quel usage
n'en auraient-ils pas fait! v Et il s'appliquait ces
mots a lui tout Ie premier : a Pournmoi, je n'ai pas de
peine a me representer cela, car je vois, clairement
comme le janr, que je suis pire que le diable; parce
que, si ke diable avait reca les graces que Dieu m'a
.donn6es, je ne dis pas les graces extraordinaires, je
dis seulement ceci des graces communes, il n'y aurait
demon en enfer qui ne serait meilleur queje ne suis. a
Quel est le saint qui s'est abaisse plus bas? Cette
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humilitY, graade par sa profondeur, 1'itait aussi pa
son itendue. L'homme n'est pas un 6tre isolk ; son moi
se prolonge au dela de sa personne: il a sa patrie, sa
famille, ses ceuvres; de tout cela il peut s'enorgueillir;
de tout cela aussi, il pent s'humilier; car partout 0U
pent s'introduire l'orgueil, pent on plut6t doit se
glisser l'humilit6.
Saint Vincent de Paul mettait souvent ses coanfrres
en garde contre l'orgaeil collectif; il leur demandait
d'ajouter A l'bumilit6 personneiie I'humilit6 de corps.
Ecoutons-le: * Cen'est pas assez que nous voyions ou
sentions en nous-memes lei sujets qui mkritent grand
m6pris, que nous aimions notre propre abjection;
mais encore, il faut aimer le m6pris plus gen6ral qui
s'-tend jusques la Compagnie. n Par suite, estimonsnous heureux si l'on dit que la Congregation de la
Mission a est inutile a l'.glise, qu'elle est compos6e
de pauvres gens, qu'elle fait mal tout ce qu'elle fait,
que ses emplois de la campagne se font sans fruit, les
s6minaires sans grace, les ordinations sans ordre. Si
nous avons I'esprit de Dieu, il faut agr6er que la
Compagnie soit rvpatee telle que nous venons de dire
et mise au-dessous de toutes les compagnies, bien
loin de souhaiter qu'on en disc des merveilles, ni qu'on
sache qu'elle fait ceci on cela, qu'elle est estimie des
grands et bien vue des 6vlques. Oh ! Dieu nous garde
de cette folie! II n'y a que I'esprit du monde et la
malice de l'orgueil qui nous puissent suggerer telles
penskes. Nous devons, au contraire, desirer et nous
rIjouir qu'elle soit m6pris;e; et quoi qu'en disent la
nature et la prudence du siecle, nous attacher A ce
m6pris tant qu'il plaira LDieu qu'il dure et pour grand
qu'il soit n.
Cette doctrine parattra 4trange a certains. Voici
comment saint Vincent de Paul la justifie: u Ne voyez-

vous pas que celui qui agree d'etre m6prisk en son
particulier et ne peut souffrir que la Compagnie en

gros le soit en aucune facon, ains (veut)
hautement louee et estimee; ne voyez-vous
que cette personne se trouve dans la meme
et qu'elle reprendce qu'elle avait donn !

qu'elle soit
pas, dis-je,
Compagnie
)

Notre-Seigneur a, du reste, pratiqu6 cette humilite
de corps. II c ne fut pas seulement humble en soi,

mais aussi en sa petite Compagnie, qu'il composa de
peu et de pauvres gens rustiques, sans science ni civilitA, qui ne s'accordaient pas m&me entre eux, qui
enfn 1'abandonnsrent tons et qui, apres sa mort, furent
traites comme lui, chass6s, m6prisks, accuses, condamnes et supplici6s n.
*

**

La mortification est soeur de l'humilit6. Qui n'a
jamais su se mortifier n'a jamais su s'humilier. Toutes
nos facult6s peuvent donner lieua des actes de mortification, parce que toutes ont besoin d'etre moderees
dans ieur activit ; les sens, la langue, l'intelligence,
le jugement, la memoire, le coeur, la volont6. La
passion est 14 qui les guette pour les entrainer hors
de l'ordre, et notre devoir est de la maitriser.
Dans ses conferences, saint Vincent de Paul n'insiste
pas sur les mortifications extraordinaires, telles que
disciplines, haires, cilices, et cela pour deux motifs :
parce que ses conf6rences s'adressaieni a un grand
nombre et que ces actes de pinitence ne conviennent
pas a tous; en second lieu, parce que la vie de rggle
dans une communaut6 impose par elle-meme, chaque
jour, des mortifications qui valent bien, au moins par
leur continuitt, les mortifications extraordinaires.
II est plut6t portA a rechercher la perfection de la
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mortification dans la perfection du renoncement qu'implique la pratique de l'obbissance. Sans doute, on
obbit quand on soumet sa volont6a' la volont6 des
sop6rieurs; mais les parfaits vont plus loin : ils inclinent aussi leur jugement; et de tons les renoncements
c'est peut-etre le plus difficile. a II ne faut jamais
juger de ce que les superieurs ordonnent. Quand les
inf6rieurs s'amusent & iplucher les ordres de leurs
sup6rieurs, c'est un-grand defaut, et je n'en sache
point de plus pr6judiciable. Avant tout, il faut obbir de
l'entendement,, se soumettant & ce qui est ordonn6,
comme bien ordonn6... Ce serait une grande folie que
de croire pouvoir mieux ordonner que ceux qui sont
appeles de Dieu pour cela. * La soumission do jugement exclut done et les murmures ext&rieurs et les
critiques int&ricures.
Saint Vincent de Paul ne s'en tient pas lU; il nous
conseille de nous soumettre a ceux-la memes qui n'ont
aucune autoriti sur nous. (c On met une question en
avant et chacun en dit son avis. Or, pour renoncer a
soi en cette occasion, il ne faut pas refuser de dire ce
qu'on en pense, mais il faut soumettre ses raisons, et
Scelui qui a le jugement soumis aime mieux suivre le
jugement d'autrui que le sien. ) Cet acte de condescendance ne vise 'videmment que les cas oi le contradicteur a la r6putation d'un h'omme 6clair6 et oi ses
raisons sont estimees sarieuses. car, autrement, ce
serait faiblesse et t6Merit6.
II n'est pas d'attacbe, si respectable soit-elle par
son objet, qui ne puisse, dans certaines circonstances,
constituer un danger pour notre ame ;-aussi est-il n6cessaire, le cas 6ch6ant, de les traiter en ennemies. Sant6,
parents, amis, patrie, il faut tout sacrifier quand Dieu
le demande.
La sant6 d'abord. Au nombre des passions que nous-
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devons combattre par la mortification, saint Vincent
de Paul met a la passion de se bien porter ,,,passion
assez fr6quente, qui,d'ordinaire, ne profite ancunement
SlaI sant6, tourne facilement en manie, engendre
l'6goisme, ralentit on meme tteint 'activit6 pour les
aeuvres. * Cette sollicitude de vivre, cette crainte de
souffrir et cette faiblesse de quelques-uns, qui mettent
tout lear esprit, capable de choses bonnes, au soin de
leur chitive vie, soot de grands emp&chements au service de jesus-Christ. Nous sommes ses disciples et if
nous trouve enchaines comme des esolaves. A quoi?
A an pen de santf,
uft remade imaginaire, & nne
infirmerie oi rien ne manque, &ane maison qui nous
plait, a une promenade qui nous divertit, a un repos
qui sent la paresse. *
On objectera peut-6tre : a Le mddecin m'a dit de ne
pastant a'appliquer, d'alrer prendre 1'air, de changer
de sejour. 0 misare! les grands quittent-ils leur
demeure ordinaire parce qu'ils sont quelquefois indisposes; un 6veque, son diecise; un gouverneur, sa place;
un bourgeois, sa ville; un marchand, son commerce! a
Autre objection: La sante a est nne participation de
Dieu; il la faut conserver N. - a C'est lU, ripond saint
Vincent de Paul, le langage de l'goisme et non celai
du Sauveur. * Notre-Seigneur a dit : a Qui sauvera sa
vie la perdra. o' Et ailleurs, il ajoute a qu'on ne peat
faire un plus grand acte d'amour que de donner sa vie
pour son ami. Dieu n'est-il pas le n6tre? Le prochaia
ne l'est-il pas aussi ? Ne serions-nous pas indignes de
jouir de I'ctre que Dieu nous donne, si- nous refusioos
de I'employer pour des sujets si dignes! Certes,
sachant que nous tenons notre vie de sa main librale,
nous ferions une injustice de ne pas la consommer
selon ses desseins. ,
L'amour de la famille est, comme le soin de la sante,

chose fort louable en ele-mihme, mais pourva qa'on
reste dan la mesure; et comme la nature tend I
dipasser les limites zaisonnables, 1 aussi, la mortifcation a son role . remplir. Saint Vincent de Paul
a conau cet amour; il en a m&me connu l'exag~rationG
ttant all dans son pays natal en 1622, if y sejourna
un peu pins d'une semaine.:. Le joar que je partis,

racgnte-t-il, j'es tant de doulenr de quitter rmes
pauvres parents que je e is que plerer taot le long
di chemin et quasi pleurer sans cese. A ces larmes
succ=da la pensie de les aider et de les mettre en
meilelnx tat, de donner-a el ceci, t telle cela. Mon
esprit attendri lear partageait ainsi ce qoe j'avais et
je fus
ce queje a'avais pas. Je le dis k ma confusiona
trois mois dans cette passion importune d'aancermes frkres et mes seurs ; c'tait le poids continuel de
mon pamvre esprit. D
Voili pourquoi le saint se maotra toujours ttrs dif-

icile pour accorder anx siens la pexmissioa d'aller
dans a. famille. a Souvent, leur disait-il encore, les
parents feignent d'avoir besoin de vous its-ne sant
pas i lear aise; ils voudraient tre mieux; ce n'est pas
le besoin pizsent qui les prcsse, mais la crainte de
I'avenir, parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu, nu,
s'ils sent pauvres par condition, ils seraient tien aises
de pouvoir vivre sans travailler. n
Et .'affection des enfants aidant, leurs paroles
Cmewuent et Cbranlent. De 1& des pertes de vocation.
C'est pourquoi Notre-Seigneur a dit : < Qui e hait
son p&re et sa mere et son 6poase et ses enfants et ses
freres et ses soctrs et nmme son iae ne peut tre mon
disciple.
- a Qui ne hait wcela signfle : u Qui ne
se comporte comme sil haissaits .
La doctrine spirituelle de saint Vincent de Paul sor
1'amour des parents est, on levoit, tout A faitconforme
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la doctrine ivang6lique, et sa siv6rit6 pour permettre
les voyages de ses pr&tres ou de ses filles au pays natal
se justifie par la parole du Christ.
Le vrai serviteur de Dieu connait encore un autre
renoncement : le renoncement & sa patrie; tout en
continuant d'aimer la terre ofi il est n6, il est prkt a la
quitter, si Fobeissance lui demande de s'iloigner. Le
zrle ne connait pas de frontieres. Les missionnares
sont les successeurs des ap6tres. A eux aussi, le Christripote: u Allez, 6vangilisez toutes les nations. n -Saint
Vincent de Paul disait a ceux deson temps: a Demandons A Dien qu'il donne a la Compagnie cet esprit, ce
coeur qui nous fasse aller partout, ce cceur du Fils de
Dieu... qui nous dispose aaller comme il irait et comme
il serait all, si sa sagesse eternelle eft jug a; propos
de travailler pour la conversion des nations pauvres.
I1 a envoy6 pour cela les ap6tres; i nous envoie comme
eux pour porter partout le feu, partout. Ignem veni
mittere in terram .et quid volo nisi ut accendatur?
Partout ce feu divin, ce feu d'amour, de crainte de
Dieu; par tout le monde; en Barbarie, aux Indes, au
Japon... Ah! Messieurs, demandons bien tous a Dieu
cet esprit pour toute la Compagnie, qui nous porte
partout, de sorte que, quand on verra un ou deux missionnaires, on puisse dire : t Voila des personnes
apostoliques sur le point d'aller aux quatre coins du
monde porter la parole de Dieu. n
Mais la nature protestera; elle demandera: ( Aurai-je
ceci en ce pays-la? , - a 0 Sauveur! Dieu ne nous
manquera jamais!... Allons ou Dieu nous appelle; il
sera notre pourvoyeur, n'apprehendons rien. )
N'est-ce point l un beau commentaire des paroles
par lesquelles le Christ promet A ceux qui abandonnent
tout pour le suivre, le centuple en cette vie et I'fternit6 bienheureuse en I'autre?
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Ce n'est pas un renoncement partiel, mais un renoncement total que l'lvangile demande : renoncement
a la sant&, a la famille, a la patrie, aux amis, aux
emplois, an repos, bref aux satisfactions de toutes
sortes qai nous plaisent et nous attirent.
Cette doctrine du renoncemeot tient, avec celle de
l'humilit4, une tris large place dans la spiritualitk de
saint Vincent de Paul. Ces deux vertus sont les principales colonnes sur lesquelles repose l'edifice spirituel.
Celui qui les posshde n'aura pas de peine, aide par la
grace divine, a mettre en pratique dans la journke
ses r6solutions du matin; car, ainsi arm6, ilviendra
facilement A bout de tous les obstacles.
Mais ce n'est pas assez, dans la vie spirituelle, d'avoir
les moyens de supprimer les obstacles qui emp&chent
d'agir; nous avons encore besoin d'une lumiere qui
nous 6claire et nous dirige. Que faut-il faire ? Comment
le faire? Saint VinceZt de Paul s'est pos6 ces questions, et it nous r6pond par ces paroles du Seigneur
a Moise : ( Inspice et fac secundum exemplar quod tibi
in monte monstratum est; regardez, conformez-vous
au module qui vous a 6t6 montr6 sur la montagne. n
Levez vos yeux vers Dieu, voyez ce qu'll attend de
vous et n'h6sitez pas A lui donner satisfaction; levez-les
aussi vers J6sus-Christ; Dieu est venu sur terre non
seulement pour vous racheter de son sang, ma.is encore
pour vous indiquer la voie qui mEne an port du salut.
Done deux regles d'action : ia volpnt6 de Dieu et
les exemples dp divin Sauveur.
**

Saint Vincent de Paul revient mille fois, dans ses
lettreS et ses entretiens, sur l'excellence de la pratique
qui consiste A conformer sa volont6 propre A la volont&
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divine. Louise de Marillac, fatiguie, avait besoin d
prendre un peu de nourriture, le matin, avantde sorti
pour aller i la messe; elle se disolait de ne pouvoii
s'approcher de la sainte table; une lettre de son sain
directeur lui arrive; elle l'ouvre et lit: a Notre-Seigne
est une continuelle communion i ceux qui sent unis
son vouloir et non-vouloir. n Son fils lui donnait de
gros soncis; saint Vincent de Paul I'apprend et 1u
6crit: a Donnez l'enfant et la mare & Notre-Seigneur.
Laissez-lui faire sa volont6 en vous et enf lai. Oh! qu'ii
faut peu pour etre toute sainte : faire la volonta de
Dieu en toutes choses. P
Cette volont6, Louise de Marillac la voyait parfois|
la oi elle n'itait pas. Elle la voyait dans la promesse
interieure d'etre fidele a certaines pratiques de pieti
auxquelles elle htait attach6e. Saint Vincent de Paulj
la tranquillise : Quant a tous ces treate-trois actes
Sl'humaniti sainte, et aux autrts, ne vous peinez pass
quand vous y manquerez. Dieu est amour et veut que,
l'on aille par amour. Ne vous tenez done point obligkee
a tous ces bons propos. ) A lire ces mots, on sent qu'il
goitait moins que sa p6nitente les singularitbs dans la
devotion. Louise de Marillac s'en apercut en d'autres
occasions.
C'est par la conformite6
la volonte de Dieu que
lui-mime se sanctifie. Depossidee, par un jugenent

inique, de la ferme d'Orsigny, la maison de SaintLazare se trouvait dans la gne. Un ami adresse des

condol6ances a saint Vincent de Paul, qui repond :
( La conformit6 au bon plaisir de Dieu dans les adversit6s est un plus grand bien que tous les avantages
temporels. )

II appelait cette conformitk une anticipation du

paradis, un 6tat parfait, un bien au-dessus di tout
bien, La perfection de l'amour. Illa preferait P'extas-.

- 19 II remarquait qu'elle embrassait & la fois et le renoncement A soi-m&me et la pratique de la pr6sence de
Dieu : Ie renoncement a soi-mnme, car on ne pent
suivre Jesus-Christ, est-il dit dans l'ivangile, qa'k
cette condition; la pratique de la prisence de Dieu,
car, quand on fait de sa volontA propre et dela volont&
divine une seule et meme volount, on le posskde en

soi-mA&me.
Aussi devons-nous apporter un grand soin, coynme
saint Paul, i connattre la volonti de Dieu. a Seigneur,
que voulez-vous que je fasse? * disait I'Ap6tre, et ce
doit etre notre formule favorite. Mais comment arriver
a cette connaissance? Les r6v6&ations sent rares; ce
que nous appelons illumaination intirieure n'est souvent
qu'illusion. La volont, de Dieu se manifeste par le
commandement des supirieurs, par les iv6nements,
par le conseil de personnes autorisbes et enfin par la
r6flexion, accompagnie de pribre.
Les sup6rieurs reprisentent Dieu. Dieu parle par
leur bouche; il est dit, en effet : ( Qui vous 6coute
m'&coute, qui vous obeit m'obeit, qui vous m6prise me
m6prise. n u Quelle consolation aux bonnes Ames
affectionnies a cette sainte vertu d'etre assur.es de
faire la volont6 de Dieu disait un jour saint Vincent
de Paul. Consolez-vous, vous qui etes fiddles a l'ob6issance. Mais pour vous qui vous trouvez dans l'esprit
contraire, qui ne vous portez A l'obkissance sinoa en
tant que ce qu'on vous ordonne est conforme a votre
humeur, ce qui se voit quand I'on n'ob6it qu'en certaines choses et non aux autres, oh! craignez qu'au
lieu d'avoir fait la volont6 de Dieu,vous n'ayez fait-la
v6tre propre, ou, pour mieux dire, celle du diable! :,
La.volont de Dieu se manifesteencore par les 6v6nements. C'est lui qui les dirige. Les maladies, les
pertes, les tempetes, les naufrages, les d6sagr6ments
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de toutes sortes, tout vient de lui. Les accepter avec,
resignation, c'est reconnaitre son souverain domaine;
les accepter avec joie, c'est reconnaitre-son infniew
bont6, car c'est temoigner interieurement qu'en toutes,
choses, il recherche notre bien.
La peste ravageait la ville de G&nes. Saint Vincenti
de Paul tremblait pour ses missionnaires. Plusieurs.
succomberent. Apres avoir 6panch6 son coeur devant la
communaute de Saint-Lazare, il rappela le grand principe en vertu duquel la foi calme la douleur : a Oh!
qu'il est bien vrai, Messieurs et mes Freres, que nous
devons avoir une grande confance en Dieu et nous
mettre entierement entre ses mains, croyant que sa
Providence dispose poor notre bien et pour notre avantage tout ce qu'elle veut ou permet qu'il nous arrive.
Oui, ce que Dieu nous onne et ce qu'il nous 6te est
pour notie bien, puisque c'est pour son bon plaisir et
qae son plaisir est ,otre pritention et notre bonheur. ,
II n'est pas difficile de discerner la volonti de Dieu
quand nous nous trouvons en presence d'ev6nements
ind6pendants de nous, comme la maladie, on d'ordres
6man6s d'une autorit6 sup&rieure; car alors Dieu nous
parle en quelqne sorte pour nous dire ce qu'il attend
de nous. Mais ce sont 1l des cas particuliers. Quand

nous n'entendons pas le langage de Dieu, comment
nous 6clairer?
Saint Vincent de Paul r6pond : consultez, priez,
r6fl6chissez. C'est a ces moyens, non & l'un d'eux pris
individuellement, mais aux trois r6unis, qu'il recourait
lui-m&me pour entendre l'appel divin. II fut, durant
plusieurs ann6es, un instrument docile entre les mainsde
M. de B&rulle ou de M. Duval. Ses plusgrandes oeuvres
furent la consequence d'impulsions venues du dehors.
Mme de Gondi le pressa d'instituer la Congregation

de la Mission; Louise de Marillac, de reunir les pre-
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mitres Filles de la Charit6; Mie Goussault, d'6tablir
la Compagnie des Dames de la Chariti; un ecclsiastique 6minent, de commencer les Conferences du
mardi. La voix d'une personne qualifie, comme la
reine, le nonce, on '6v&que, mettait fin a ses hesitations. Un d6sir tomb6 de si baut devenait pour lui un
ordre; ce n'etait pas condescendre, mais obeir.
Jamais il n'accepta un 6tablissement pour ses Congr6gations qu'apresen avoir &6tpri6. a Jusqu'ipr6sent,
icrit-il A I'un de ses confreres, la Providence nous a
appelis aux lieux oin nous sommes sans que nous
Payons recherch6 directement, ni indirectement ,.

Si l'un de ses superieurs s',cartait de cette ligne.de
conduite, un mot vena de Paris lui faisait sentir sa
fante. M. Desdames, sup6rieur de la Mission de
Pologne, avait hate de voir ktablir a Cracovie une
residence de missionnaires. Saint ,Vincent de Paul,
moins press6 que lui, refroidit son ardeur par les lignes
suivantes : , Nous sommes resolus A differer de vous
envoyer des hommes jusqu'&ce que la Providence fasse
naitre 1'occasion de les employer et de les entretenir
de delA; ce qui pourra arriver lorsque nous y penserons
le moins. Le bon Dieu ne se gouverne pas dans ses
euvres selon nos vues et nos souhaits. Si nous sommes
fldeles en peu, il nous constituera sur beaucoup; mais
cela est de son ressort et non pas de nos soins,
a Laissons-le faire et resserrons-nous dans notre
coquille. La Compagnie a commence sans aucun dessein de notre part; elle s'est multipli6e par la seule
conduite de Dieu et elle a &6t appelee en Pologne par
des ordres sup&rieurs, sans que ousy ayons contribub
que de la seule obeissance. Continuous, Monsieur, d'en
user de meme; Dieu aura fort agreable cet abandon
et nous serons en pair. L'esprit du monde est remuant
et veut tout faire; laissons-le IA.Nous ne voulons pas
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choisir nos voies, mais marcher par celles qu'il plaira
i Dieu de nous prescrire. Estimons-nous indignes
qa'il nous emploie et que les hommes pensent A nous,
et nous voili bien. Offrons-nous a lui pour tout faire
et pour tout soaffrir a sa gloire et A l'6difcation de

son eglise; il n'en veut pas davantage. S'il en desire
les effets, ils sent en lui et non pas en nous. ]largissons fort notre cceur et notre volonti en sa presence,
sans nous d&terminer A ceci ou a cela,jusqu'A cc que
Dieu aura parle. )
Avant de se determiner, it y a done une periode
d'attente et, pendant cette p&riode, ii faut recourir i
Direa par la priere. Nul ne comprenait mieux que saint
Vincent de Paul combien nous sommes impuissants
par nous-memes; le spccks depend de Dieu,hnon de
nous seuls; et Dieu le donne A ceux qui se confient en
lui et implorent sgn secours.

Mais on aurait tort de croire que la priere suffit.
Le saint n'etait pas du nombre de ces mystiques qui
agissent sous le coup d'une soudaine illumination interieure, nee dans un mouvement de ferveur. II avait
trop d'expirience pour ignorer que,sous d'apparentes
inspirations,se cachent souvent de reelles illusions.
La priere doit s'accompagner des precautions que la
prudence exige. a Aide-toi, le ciel t'aidera u, dit an
proverbe, que saint Vincent fait sien en y ajoutant :
<Si tu implores son secours. - Sa mitbode est parfaitement exposie dans cette phrase, adressde l'un de
ses confreres : u Je trouve bonne la maxime de se
servir de tous les moyens licites et possibles pour la
gloire de Dieu, comme si Dieu ne nous devait point
aider, pourvu qu'on attendetout de sa divine Providence,
comme si nous n'avions pas de moyens humains. n On

ne saurait mieux marquer le juste milieu eate le mysticisme exager6 et la prudence humaine.
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On trouve dams lesacrits et les discours de saint
Vincent de Paul les •e6ments ntcessaires poor tracer
les gxandes lignes d'un directoire des oeuvres.
-Ce qu'il demande tout d'abord avant 1action, c'est
I'-tat d'indifference; non pas un 6tat de pure passivit6,
maisl'attente, c'est--direunesprit en eveilpour deviner
les indications de a. divine Providence et une volont6
dispos.e a les suivre. Dans les conseils qu'il donne 4
ses confreres, il se plait & rappeler que ses propres
xuvres ont commenc6 de cette manibre : u Le bien
que Dien veat se fait quasi de lui-meme, sans qu'on y
pense; c'est comme cela que notre Congrigation a pris
naissance, que la Compagnie des Filles de la Charit6
a 6tk faite, que celle des dames pour I'assistance des
pauvres de I'H6tel-Dieu de Paris et des malades des
paroisses s'est 6tablie, que l'on a pris soin des enfants
trotv6s et qu'enfn, toutes les ceuvres dont nous nous
trouvous A pr6sent charges ont &t4 mises at jour. Et
rien de tout cela n'a 6t6 entrepris avec dessein de notre
servi en telles occapairt; mas Dieu, qui voulait &tre
sions, les a lui-m&mes suscities insensiblement, et, s'il
s'est servi de nous, nous ne saviOns pourtant oih cela
allait: C'est pourquoi nous le laissions faire, bien loin
--de nous empresscr dans le progres, non plus que dans
le commencement de ces oeuvres... Soyez plut6t ptissant qa'agissant. a
II ajoutait an autre jour, parlant des m&mes fondations : a EI me semble, et c'est tres dnmonstratif, que,
si elles se fussent faites avant qu'elles I'ont 6tC, elles
?'aaraient pas ttE bien. Je dis cela de toutes, sans en
excepter une seule. C'est pourquoi j'ai une d6votion
-particuliere de suivre pas i pas 'adorable Providence
de Dieu. M.
Donc, tout d'abord 1'tat d'indiffrence. Mais voici
qga'a fait se produit qui nous invite h le quitter pour
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entrer en action. C'est, par exemple, un bienfaiteur
qui se pr6sente : il offre son be6nfice pour une ceuvre.
N'est-ce pas, le moment de prendre parti? Non, pas
encore. Une nouvelle piriode s'ouvre : periode de
priere et de r6flexion, qui pr6parera 1'acceptation ou
le refus. Accepter de suite serait une imprudence. A
premiere vue, on ne voit que l'apparence, et I'apparence
est souvent trompeuse.
Prie d'accepter pour sa Compagnie un riche prieurb,
saint Vincent de Paul repondit : Je penseque nous
ferons bien de le laisser li pour encore, tant afin
d'6mousser la pointe de la nature, qui voudrait que les
choses avantageuses fussent promptement ex6cutbes,
que pour nous mettre dans la pratique de la sainte
indiff6rence et donner lieu a Notre-Seigneur de nous
manifester ses volont6s, cependant que nous lui recommanderons la chose. S'il veut qu'elle se fasse, Ieretar-'
dement ne gatera rien, et moins il y aura du n6tre, plus
il y aura du sien. )
la pointe de la nature ,, tel est le preEmousser
t
mier but que le saint pr&tre poursuit en reservant sa
decision. 11 craint que le moi n'exerce une influence'
trop grande sur la volont6, au dttriment de ceile qui
devrait revenir a Dieu. A la premiere proposition quilui fut faite de fonder une soci&et de pretres pour
donner des missions dans les campagnes, ce projet
lui plut; son esprit en 6tait hant6, i1avait hate de

commencer au plus t6t. Cette hate elle-meme Ae rendit
d6fiant; il eut peur d'agir sous l'impulsion de la
nature ou du diable, se mit en retraite et, dans sa

priire, sentit tomber son empressement.
Certains de ses confrbres avaient le temp6rament

chaud. 11 ne cessait de mod6rer leur allure. cJe desire,
ecrivait-il a l'un d'eux, 6tre dans cette pratique de ne
rien conclure ni entreprendre, tandis que je serai dans
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ces ardeurs d'esp6rance de vue des grands biens. P
Ce correspondant avait besoin qu'on lui rappelit de
temps a autre la meme. v6rit6. Saint Vincent ne se
lassait pas. a Ne vous laissez point emporter A l'imp. tuosit6 des mouvements de l'esprit, lui dit-il une autre
fois. Les choses de Dieu se font par elles-memes et
la vraie sagesse.consiste a suivre la Providence pas a
pas. Qui s'empresse-recule aux choses de Died. » Et
encore: i Dieu s'honore beaucoup dutempsqu'on prend
popr considerer les.cboses qui regardent son service. a
Avant de se prononcer, saint Vincent de Paul prenait
des informations et pesait, dans sa prudence, les raisons
pour et les raisons contre. Lui offrait-on un 6tablissement, ii examinait si les revenus etaient suffisants
pour I'entretien des missionnaires ou des seurs
demandes; si l'acceptation ne serait pas la source de
querelles ou de procks; s'il y,aurait du travail et un
travail conforme aux fins del'une ou I'autre Compagnie;
enfin, si l'6v&que du lieu 6tait consentant. Pour atre
plus sir de ne pas se tromper, il prenait conseil de
Dieu d'abord par la prierc et aussi d'hommes sages et
prudents.
L'euvre propos6e avait-elle toutes les apparences
d'une cuvre voulue par Dieu, saint Vincent de Paul
donnait son acceptation. II voulait qu'on commenit ',
petitement, modestement, sans 6clat. M. Codoing,
sup6rieur de la maison de Rome, n'avait pas le meme
souci de temporisation. Il requt plus d'une fois de
sevhres r6primandes. Chacune des lettres qui lui arrivaient de Paris lui apportait la rep6tition des memes
avis : a Les affaires de Dieu se font peu h peu et quasi
imperceptiblement, et son esprit n'est pas violent ni
tempestif. ) - a Dieu b6nit toujours mieux les commencements plus humbles que ceux qui carillonnent. )
- c Je souhaite que votre etablissement ne soitl pas

fastueux ni paraissant. Les uvIres de Dieu se foot de
la sorte et celles da monde au contraire. n
Le premier supirieur de la maison de Turin, M. Martin, se proposait de commencer son ministdre par tae
grande mission pour s'imposer a l'attention des
peoples; il avait, a cet effet, demand6 un missiomnaime
a M. Blatiron, suprieur de la maison de GAnes. A
cette nouvelle, saint Vincent de Paul, mzcontent, lai
6crivit : a Vous ne pourrez pas faire une mission qai
6clate; aussi est-il plus convenable que vous eatriez
en cet exercice par 'humiliation. Commencez par peu
et aimez beaacoup votre abjection; c'est Fesprit-de
Notre-Seigneur; c'est ainsi qu'ii a fait et c'est le
moyen d'attirerses graces. )
I1 n'6tait pas fichi de voir une omuvre commenc6e
prendre des developpements; mais li encore, tes
mimes principes le dirigeaient : pas de hite, laisser
faire Dieu, ne pas enjamber sur la Providence, mais
la suivre pas a pas. ~ Si la n6cessite nous presse de
nous hater, que ce soit lentement. )
Vent-on se convaincre que c'est la condition da
succes, il n'y a qu'a regarder la nature et Notre-Seigacur : a La nature fait prendre des racines profondes
anx arbres avant que de leur faire porter da fruit, et
cela mime, elle le fait pen a pen. Notre-Seigneur ea
a us, de la sorte en sa mission, ayant mend une vie
cachee un fort long temps avant que de se manifester
et de s'employer aux aeuvres de notre redemption;.
Saint Vincent de Paul ne se desole pas si sa Compagnie de missionnaires reste, des annues, avec ea
nombre infime de membres; Dieu lui donne aiesi
l'occasion d'honorer a le petit nombre de disciples da
son Fils n.

Si des obstacles surviennent et ralentissent le dkeloppement de l'oeuvre, on mhme e ramenent en arriere,
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il ne fant pas s'en tonner, car les eoures de Dieu
soaffrent perstection, mais continuer sans defaillance.
L'homme que Dieu a choisi pour instrument de sa
volamt6 na pas le droit de se dhrober. Quand un de
ses confr&res parlait de reprendre sa liberti ou d'entrer
dans une autre communauti, saint Vincent cherchait i
le retenir, all6guant qu'une grave resolution prise aprts
mare r6flexion et beaucoup de pribres pouvait &treconsid6r6e comme venant de Dieu, et que, par cons6quent,
on se conformait & la volontk divine en pers6verant.
Aussi dtait-il lui-meme d'une admirable t6naciti
dansla poursuite desotuvrescommenc6es. Lesobstacles
ne l'rbranlaient pas. Si les ressources venaient A lai
manquer, si les collaborateurs n&cessaires se retiraient
on lai 6taient enlev6s par la mort on antrement, sa
robuste confiance ne diminuait pas; il redoublait
d'activite, frappaita la porte des riches et toujours it
koussissait i rktablir one situation compromise.
Les deux oeuvres qui lui donn•eat Le plus de mal
furent peut-etre celle des Enfants trouvis et la Mission
de Madagascar; la premiere, & cause du rench-risse-ment de la vie pendant la Fronde et do refroidissement de la chariti parmi les dames qui l'aidaient; la
seconde, a cause de la difficulti d'aborder dans cette
tie et de son climat meartrier. Un jour, le batean destine a Madagascar fait naufrage sur la Loire; les missionnaires dcsignis ne. peuvent done partir. Saint
Vincent annonce cette nouvelle a la communaut6 de
Saint-Lazare pour degager de l'ev~nement une lecon
pratique: t Les grands desseins sont toujours traverses
par divers rencontres et difficult6s. La chair ette sang
diront qu'il faut abandonner la mission; gardons-nous
bien de les ecouter. Dieu ne change jamais cc qu'ik a
ure fois risolu, quelque chose de contraire qu'il arive. ,
Qdelque temps apres, on appread A Paris que les
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trois missionnaires du dernier embarquement sont
morts. Saint Vincent craint que le dicouragement ne
se mette parmi les siens. I1 reprend la parole, rappelle
que la Compagnie n'est pas alle a Madagascar d'ellememe, mais sur 1'appel du nonce on, ce qui revient au
meme. sur I'appel de Dieu, et conclut : t Eh quoi!
serait-il bien possible que nous fussions si laches de
coeur et si effemins que d'abandonner cette vigne da
Seigneur ou sa divine Majest6 nous a appel6s! o
Ce que nous venons de dire ici sur les principes qui
dirigeaient saint Vincent de Paul dans Faction se
trouve fort bien resume dans une ing6nieuse comparaison emprunt6e a l'abb6 Boudignon. a Nous le comparerons, 6crit-il, & cette redoutable invention m&canique appelee si bien la vis. Elle s'enfonce sans bruit
ni fracas; elle ne fait pas 6clater le bois; elle ne produit pas de secousse; mais lentement, paisiblement et
progressivement, sans blessure ni contre-coup, d'an
pas 6gal, avec nombre et mesure, elle traversera la
poutre, la pierre, le fer lui-meme; rien ne saura lui
faire obstacle. )
Quand on connait le nombre prodigieux des ceuvres
cr6ies par saint Vincent de Paul, on est etonni d'apprendre que, par sa lenteur a prendre parti, il fatiguait les personnes de son entourage. C'est pourtant
cette lenteur qui explique la ficondit6 de son action,
parce qu'elle explique ses succ6s. La f6condit6 ne se
mesure pas &l'activitA, car celle-ci se d6pense souvent
en pure perte, mais &la sagesse naturelle et surnaturelle de celui qui agit. Celui qui avance lentement,
mais constamment, atteint plus vite le hut qu'un marcheur plus rapide oblig6 de s'arreter ou de revenir en
arriere. Saint Vincent de Paul ne perdait pas de temps;
chacun de ses pas marquait un progres, parce que ses
actes se deroulaient suivant le plan voulu par Dieu
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et aussi, parce que, pour etre plus sur de ne pas se
tromper, ii reproduisait dans sa vie la vie et les enseignements de J6sus-Christ.
Les exemples et la doctrine du Fils de Dieu incarn6
constituaient la seconde rggle de ses actions.
% Ce maitre qu'est saint Vincent, 6crit excellemment
M. Goyau, a lui-m6me un maitre qui est J6sus-Christ,
et I'on pourrait recueillir (dans sa correspondance et
ses discours) toute une s6rie de lignes savoureuses,
parfois imprivues, et en former on petit livret qui
s'appellerait 'Imitation de IJsus-Christ d'aprks saint
Vincent de Paul. Sur l'horizon de saint Vincent se
dresse toujours le Fils de Dieu... II feuillette sa vie
6pisode par episode, je dirais presque minute par
minute, pour y trouver des lemons de conduite. )
II soubaite que chacun de ses pretres, chacune de
ses filles puisse dire avec saint Paul: a Je vis, on
plutbt ce n'est pas moi qui vis, c'est J6sus-Christ qui
vit en moi. A
gcoutons-le :. Seigneur, quel bonheur d'etre vos
ecoliers! ) - ' Les anges s'incarneraient, s'ils gonvaient, ain de venir imiter sur la terre les exemples
et les vertus du Fils de Dieu. , - 4 Ce nous est toujours b&endiction de nous trouver dans les 6tats par
lesquels notre Seigneur et notre Maitre a passe: , u J'ai de si grands sentiments des v6rit6s que NotreSeigneur nous a enseignees de paroles et d'exemples,
que je ne puis que je ne voie que tout ce qu'on fait
selon cela reussit toujours parfaitement bien, et les
nrarlen fc

^-natroce
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dence chr6tienne consiste A juger, parler et op6rer
comme la sagesse iternelle de Dieu, revetue de notre
faible chair, a jug6, parl et oper6. )
Saint Vincent de Paul ne donne aucun conseil qu'il
nel'appuie tout d'abord surl'exemple de Jsus-Christ ;
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c'est chez lui comme un besoin. S'il recommande
Louise de Marillac d'user de quelque sevkrit6, c'est
en ces termes :- La douceur de votre esprit a besoin
d'un filet de vinaigre ; empruntez-en un peu ak I'esprit
de Notre-Seigneur. 0 Mademoiselle, qu'il savait bien
troever l'aigre-doux, quand ii le fallait! i,
S'il la prie de ne pas s'inquieter, Notre-Seigneur
est encore li present devant lui : a Vous honorerez la
tranquillitd de P1'me de Notre-Seigneur par an parfait
acquiescement h sa sainte volont6. » Est-elle presske
de se consacrer an service des pauvres, il r6prime son
impatience par ces mots : , Honorez toujours le non-.
faire et l'6tat inconnu du Fils de Dieu. m
En toutes choses, Notre-Seignear est le modele.
propose. Modele de discretion: t Honorez en cette,
affaire Ie silence de Notre-Seigneur » ; module d'huai-.
lit6 : a Notre-Seigneur vivant sur la terre cherchait-ili
sa reputation n ? modele de pauvret : t C'est boat4k
de Dieu sur nous que d'avoir cette occasion d'honorer,
'etat de Notre-Seigneur, qui n'avait aucun logement"
sur la terre n ; modele de compassion : « Le Fils de
Dieu pleura le Lazare; pourquoi ne pleureriez-vous|
pas cette bonne personne ? n
C'est encore Notre-Seigneur qu'il propose ea
exem pie pour le lever matinal : a Si Notre-Seignear a|
quitt6 le Paradis pour nous et s'est rdduit a uce telle:
pauvret6 qu'il n'avait pas oi reposer sa thte, combienj
davantage devons-nous quitterun lit pour aller a lui ;1
pour la fuite des proces: a J'admire Notre-Seigneur i
Jesus-Christ, qui a improuv6 les procks et qui n4anmoins a bien voulu en avoir un et leperdre » ; pour le
renoncement a la famille : a Vous savez que NotreSeigneur ne retourna point en son pays qu'une fois et ce
quilui. arriva pour lors, qui fut que les siens le voolurent pr6cipiter du haut de la montagne en bas. » II
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n'est pas jusqu'aux insens6s qui ne lui rappeltent
Notre-Seigneur, lequel a a voulu 6tre le scandale des
Juifs et la folie des gentils ),
En fondant sa congrigation de missiontaires, saint
Vincent de Paul ne cessait de contempler NotreSeigneur, dont il se proposait de continuer les oeuvres
par les. mmes moyens. a Ne sommes-nous pas bienheureux, mes Freres, disait-il unjour aux siens, d'ex- primer au naif la vocation de Jesus-Christ ? Car qui
est-ce qui exprime mieux la vie que J6sus-Christ a
tenue sur la terre que les missionnaires? n
Toutes les congregations tendent & aimer Dieu,
t-mais elles I'aiment diversement: les Chartreux par
la solitude; les Capucins, par la pauvret6; d'autres, par
le chant de ses louanges o; saint Vincent de Paul a
voulu que le caractere specifique de sa compagnie fit
l'imitation de Jisus-Christ dans r'evang6lisation des
pauvres et la formation do clerg6, et il a pensique,
ppur s'acquitter convenablement de ces fonctions, ses
enfants avaient besoin de marcher sur les traces da
Sauveur, tout principalement en ce qui concerne la
pratique des vertus d'humilitb, de simplicit6, de mortification, de douceur et de zAle, vertus qu'il appelait
a les facultis de l'rme de toute la Congregation W.
Les pretres de la Mission et les Filles de !aCharit&
n'ont pas d'autre doctrine spirituelleque celle de leur
saint institutee•. ~levCs a son 4cole, nourris de son
esprit, ils ont I'habitude d'envisager les choses de
Dieu comme il les envisageait lai-m&me, tourn6s moins
da c6t6 de la speculation que do c6t& de faction.
L'oraison du matin, voil lear force; I'hamilit6 et le
renoncement, voila leurs arm.es; la volont6 de Dieu
et l'imitation de J6sus-Christ, voilk lears AFgles. Ces
quelques mots re4ument leur spiritualitd, comme ils
risument celle de saint Vincent de Paul.
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Soixante-dix

pratres du diocese Ai

Meaux seront nos h6tes pendant cinq jours; :
viennent pour leur retraite, que pricbera l'infatigabl~
M. Tardieu.
1o aoit. -

II n'y a pas quinze joursque notre assis

tant, M. Dupeux, nous quittait, emport6 par la mort
et voici qu'un autre de nos confreres, octog6naire, j
est vrai, passe, a son tour, de cette terre au ciel:
M. Fransois Dellerba 6tait nA a Breil (Alpes-Mar
times), le 27 juin 1847, avant I'annexion du comte d

Nice a la France. Ses parents admirerent tres vite 4
tendre et suave piit6. II aimait a invoquer la sainr
Vierge, son ange gardien et a leur donner des marque
extirieures de son affection. Ces deux .dvotions re
teront celles de toute sa vie. c O mon ange, 6crivai
il plus tard, laissez-moi rappeler ici les jours de m(
enfance, oh vous m'avez va donner a la tres sain
Vierge, votre reine, des t6moignages de ma dOvotio
Sur le chemin que vous connaissez se trouvait 1'ima
de 1'Immaculee Marie, et lorsqu'il m'arrivait de pass
dans ce chemin, je m'arr&tais. Je cueillais les petil
fleurs qui croissaient a l'entour et je venais tout he
reux les offrir a la sainte Madone, en baisant s
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image binie. Oh! le doux souvenir 5 et combien j'aime
a me le rappeler !
AAh I pourquoi n'ai-je pas toujours garde mon
&me de huit ans! Pourquoi n'ai-je pas toujours eu ce
meme amour de mon -enfance pour la trbs aimable
Reine du ciel! 0 jours de mon enfance, revenez,
revenez, que je vous retrouve A la fin de ma vie! »

Un erifant si pieux devait se sentir attir6 vers le
sanctuaire. Le jeune Francois entra au petit seminaire
de Nice, alors dirig6 par les pretres de la Mission,
qui avaient A leur tete un homme de haute valeur, Ie
regretti M. Bignon.
II retrouva nos- confreres au grand seminaire. Le
respectable M; Baduel en 6tait superieur. Nul n'atait
mieux qualifi6 pour inculquer aux sdminaristes l'espritde lear 6tat. Au nombre des professeurs 6taient
M. Andre d'Agostino, mart &v6que d'Ariano, et Louis
Delarbre, qui a laiss6 la reputation d'un homme de
-devoir.

Parmi les incidents qui marquerent letemps de son
seminaire, aucun peut-tre ne se grava plus profond6ment dans son esprit que celui d'un accident dont
il faillit etre victime. Laissons-lui la parole :
(a Quelle reconnaissance je vous dois, 6 mon Dieu,
pour la bont6- que vous m'avez t6moignie dans ce
voyage que j'ai fait de Nice A mon pays, a Fl'ge de
vingt-quatre ans!
a Apres une longue montee, je venais de terminer
mon chapelet, lorsque les chevaux partirent dans une
-descente fort rapide. Le cocher, qui avait dormi Apeu
pros tout le temps,dormait, pour ainsi dire, encore sur
son siege et n'avait pas songs a serrer le frein. Aussi
les chevaux, pouss6s par la voiture, allaient se precipitant de plus en plus. Les voyageurs, ayant conscience
du danger, criaient au cocher d'arreter. Mais il etait
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impuissant a maitriser les pauvres bites, effra.yes
elles-memes.
i J'itais sur Ie siege, i c6t6 du cocher. Pris de peur
et sans trop savoir le grand danger auqucl je m'exposais, je m'6lancedans l'espace, sans me rendre compte
de ma situation et du danger, car il etait onze heures
et demie du soir et la nuit 6tait assez profonde.
t La Providence a voulu qu'un grand nmur m'emp&chit de me jeter dans le vide. C'eft 6t6 la mort pour
moi surement. La voiture, qui zigzaguait sur la route,
tourna brusquement et ce mouvement m'entraina de
force sur le siege, oi je me cramponnai fortement de
mes mains. Dans ce danger, je perdis connaissance.

Or, combien de temps la voiture roula-t-elle sur le
chemin ? Je ne I'ai su que plus tard.
<cQuand je repris mes sens, je me trouvais sur le
chemin, an milieu des chevaux arrteis. J'etais empaquet6 dans masoutane et, dans ma stupeur, j'6tais sans
volonte. J'ai cependant eu conscience de mon grand
danger.
a Qu'ktait-il arrive ? J'entendais que les voyageurs

criaient tous dans la nuit : uO mon Dieu! 6 sainte
ci Vierge quel malheur ! quel malheur! Et M. l'abbW,
c oh est-il? n J'entendais tout sans pouvoir ripondre.
J'eprouvai un instant le sentiment d'un homme qui va
mourir, qui vent 6chapper ý la mort et se trouve sans
force pour le faire.
uc0 mon Dieu, vous etes vena a mon secours. Soudain je roule sur moi-meme; puis, une fois d6gag&
des chevaux, qui auraient pu m'icraser, je me mis a
courir sur le chemin, comme un insense. Je constatai
avec joie que, dans la chute que j'avais faite du siege
sur le chemin, je n'avais aucune blessure grave ni
dans les bras, ni dans les jambes.
c Parvenu a 20 on 30 metres, je m'arr&tai. Dans

-35la nuit qu'il faisait, personni ne me voyait et
j'entendais toujours les voyageurs criant : a Moa

a Dieu! quel'malheur! Oi est M. 1'abbi? n Alors, je
m'approchai, disant : a Me voici; je n'ai point eu de
( mal; et vous autres ? n

, Qu'etait-il doac arrivi ? Les chevaux ktaient partis
dans la descente, alors que les freins n'avaient pas etk
serres. Les pauvres bbtes, poussees par la voiture,
qui roulait'h une allure vertigineuse, itaient affolees
et zigzaguaient sur la route par l'instinct de leur
conservation. Les roues de la voiture ayant enfin rencontr6 un poteau de t~ligraphe farent arrtekes dans
ce choc formidable. C'est par suite de ce chpc que je
fus projet6 i terre.
- II fallut laisser 1a la voiture, diteler et aller pied
jusqu'au village voisin, Escarne. ,
, Quand Ie jour se fit, je vis que mon camail 6tait
tout d&chiri et perc6 de trous. Qui les avait faits ?
Peut-etre les pieds des chevaux l'avaient pi6tine et je
n'avais rien eu !
i C'&tait unsamedi, veille d'une f&te de la sainte
Vierge, Notre-Dame des Sept Douleurs, je crois. n
A la suite de ce ricit, M. Dellerba multiplie les
mercis : merci an bon Dieu, merci & la sainte Vierge,
merci . l'ange gardien. Et it conclut: u Mon Dieu,
veillez toujours sur votre pjauvre serviteur; Dieu
tout-puissant et infiniment boa, je veux vous aimer
et vous servir mieux i l'avenir.)
Au contact des excellents missionnaires qui diriSgeaient le grand sbminaire, il se sentit attir6 a la
Compagnie dont ils etaient membres. A la fin de ses
etudes thdologiques, a peine ordonnA diacre, il
demanda son admission et fat recu sans difficult le
27 mai 1873.
Le siminaire interne n'ayait alors qu'un an de durie.
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A l'expiration de ce temps d'6preuve, il fut envoyh
au petit s6minaire d'Evreux, oh l'attendait, quelques
jours apres son arrivbe, une grande grace, la grace
du sacerdoce. Les notes qu'il ecrivit pendant sa
retraite d'ordination montrent combien il I'appriciait.
Le 27 juin 1874, avant-veille du grand jour, it

sentit le besoin de donner A ses sentiments une forme
concrete; son cceur eclatait sous la force de la ferveur;
il fallait le laisser deborder; et comme, dans le silence
de la retraite, ii ne pouvait s'6pancher en parlant, it
s'6panchait en ecrivant.
i Trbs Sainte Trinitt, je viens encore une fois, au
commenqement de ce grand jour, vous demander
votre sainte benediction. O mon Dieu, voici le grand
moment d'ois va d6pendre ma vie tout entiere et pour
le temps et pour I'6ternite. Soutenez-moi, soyez mon
guide, soyez mon Phre ! Mon Dieu, que ce soit votre
main qui me fasse tomber i vos pieds, que ce soit elle
qui daracine de mon coeur,pendant que je demeurerai
comme dans un tombeau, tout ce qui vous d6plait, et
qu'elle y depose le germe de toutes les vertus qui font
les bons pr&tres; qu'en ce moment-li votre pensie
occupe toutes mes pensies. Faites que je meure a
mon orgueil, a mes n6gligences, a ma tiedeur, et puis
accordez-moi de me relever et de ressusciter plein de
votre vie, plein de votre force, plein de vois-mime.
Tenez constamment vos regards fixes sur moi; soyez
le maitre de tous mes sens, de toutes mes affections,
de tous mes sentiments. O mon Dieu, 6 mon Jesus,
accordez-moi la grice d'etre bien attentif a toutes les
prieres, a toutes les c6remonies qui auront lieu
durant l'ordination. Tenez bien loin, bien loin de moi
toute pensee 6trangere; que je marche, que je sois
toujours entre vos deux bras et sous votre regard.
aDans ma premiere messe, je d6sire avoir, 6 mon
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Dieu, les mimes intentions qu'avait Jesus votre divin
Fils lui-mime. lorsqu'il a institue cet auguste mystire.
J'entends rendre gloire i la Tres Sainte Trinit6, honneur a tous les saints et saintes du ciel. Je veux prier
pour l'giise, pour tous les fidles et pour son auguste
Pontife Pie IX, pour tous mes parents, amis, bienfaitears, pour les imes du purgatoire, pour la conversion des p6cheurs et de ceux qui n'ont pas encore
connu les lumieres de la foi. Enfin, je desire que tons
vos enfants, vivants ou d6funts, participent a mes
pritres et aux benedictions de ma premi&re messe. Je
me reserve cependant, pour moi et pour tous mes
parents, vivants on d6funts, une benediction particulikre. ,
Ces mots &crits, M. Dellerba serra son papier et le
lut a genoux, pres du Saint Sacrement, le 29, avant la

cerhmonie de l'ordination.
Le nouveau prktre etait musicien dans l'ime. Sa
musique a lui n'avait rien de scientifique ; elle 6tait
d'ordre sentimental; ii recherchait la mIlodie qui.
r6pondait le mieux au cri de Tl'nie exprim6 par les
paroles. II a compose beaucoup. La liste de ses ouvres
musicales serait longue; ce sont des motets, des cantiques, des cantates. Certains morceaux de son r6pertoire ont obtenu un grand et legitime succes. II fallait
I'entendre causer de cette musique savante, qui multiplie les dificult6s pour les vaincre, ou de cette autre,
d'une fade monotonie, qui se contente de roucoulements plus on moins prolonges. Pour lui, la vraie
nmusique 6tait celle qui remue le coeur, qui 4elve I'Ame
le bon musicien 6tait celui qui, promenant ses doigts
sur les touches de l'orgue on de l'harmonium, 6branle
en mcme temps les fibres intirieures qui commandenit
le sentiment.
Pendant ses six ans de s6jour & 9vreux, M. Dellerba
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fut charge d'une classe et cut le chant en suppl6ment.
En 188o, il passait de Normandie en Gascogne. Le
Berceau avait un orgue et une fanfare; on avait
besoin d'un musicien experiment6. Le nouveau venu
donna de suite des preuves de son magnifique talent.
Les 6leves 6taient enchantes de le poss6der; ils
aimaient ses morceaux, ]es apprenaient facilement et
les chantaient avec entrain. Et les jours de fete, quand
la fanfare commenqait un pas redouble, quelle joie!
On abandonnait ses jeux, on accourait, on 6tait tout
yeux et tout oreilles; et i la fin, on applaudissait.
La fete de la seur supirieure, alors la v6nerable
sour Clos, n'6tait pas oubli6e. Ce jour-la, les instruments vieux et uses sortaient de leurs armoires. Les
petits musiciens, beaucoup plus nombreux que d'ordi-'
naire, se transportaient, non plus devant la chapelle,
mais tout pres du bitiment des seurs. Tous avaient
l'instrument a la bouche, mais tous ne soufflaient pas.
A la fin, la superieure donnait un paquet de bonbons
a chacun, et c'est ce qui explique pourquoi, ce jour-l,
le cercle des jeunes artistes s'6tait l1argi.
La fanfare pouvait avoir ses inconvenients, mais
elle mettait dans la maison une vie qui ne d6plaisait
pas aux -6lves. Quand la fanfare fut supprim&e, s.le
jours de fetes semblkrent supprimes avec elle; et
puis, le 19 juin suivant, on songea melancoliquement
aux paquets de bonbons, qui avaient le don magique
de multiplier les musiciens.
Au milieu de ses joies musicales, M. Dellerba eut
de grandes douleurs. Son pere lui fut enlevC au mois
de fevrier de l'ann6e 1883. En lui annonqant cette
douloureuse nouvelle, sa seur, religieuse a Modine,
dans la communaute des soeurs de Besangon, ajoutait
qu'elle etait souffrante. Quelques jours s'kcoulbrent.
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Nouvelle lettre, de la superieure cette fois, II l'ouvre
en tremblant. Cette sceur qu'il aimait, il ne la reverra
plus; elle etait morte 6galement. I fondit en larmes
et alia terminer sa lecture devant leSaipt Sacrement.
Plus tard, en 1919, au souvenir de ces epreuves,
M. Dellerba 6crivait, les yeux fixes sur la chbred disparue et lui parlant encore comme si elle etait pr6sente
devant lui : a Tu avais &t toujours si pieuse et si
edifiante dans la famille et j'ai su que to avais eth
6galement douce, bonne, edifiapte dans ta communaut6 et que ta mort avait t6 celle d'une sainte
soeur. GrAce aux prieres et aux communions faites
pour le repos de ton Ame, to seras vite parvenue au
ciel, pres de Jesus et de Marie, que tu as toujours
tant aimes. En pensant a toi en ce moment, 6 ma
trbs chere Rose, je sens mes yeux se remplir de
lawnes et les sanglots gonfler mon cmeur. Tout .
1'heure, pendant le saint sacrifice de la messe, j'ai
bien pens6e toi et parl de toi A Jesus pr-sent sur
I'autel: Je ne lui ai pas demand6 de t'appeler pros
de lui, bien persuad6 que tu as 6t6 recue tout de
suite apris ta mort pres de ton Dieu pour y recevoir
ia rtcompense de ta pi6t6 et de ta sainte vie. 0
cara mia sorella, to es 1a prbs. de moi et tu vois mes
larmes et to entends mes paroles. Dans ta derniere
lettre, tu me demandais de prier pour toi. Ah! maintenant c'est ton frdre qui te supplie de prier pour lui.
To es la source des grAces, pu.isque to vis pres de ton
J6sus. Demande pour moi la lumiere, ain que je'
connaisse davantage l'importance de mes devoirs.
Demande pour moi le courage et la force; tu sais

combien j'en ai besoin. Demande pour moi les secours
qui me soot n6cessaires pour que je puisse travailler
davantage a ma sanctification. Demande surtout pour
moi la grace d'une bonne et 'sainte niort. A i'ge oi.

-- 40 je suis arrive, soixante-douze ans, je n'ai plus de longs
jours a passer sur la terre.
« Oh ! chore soeur, pense a tons les parents qui sont
encore en ce monde. Tu as encore un frere, L.opold;
cne soeur, Placide; tu as encore ton frere.Francois,
qui te parle en ce moment Prie pour nous, et -pour
nous tous demande la grace d'une bonne mort.
O J6sus, faites que je vous aime comme vous a
aim6 ma sceur, que je vous aime et vous fasse aimer.
-clairez mon esprit de votre divine lumiere; rchauffez
mon cceur des feux de votre saint amour; dirigez-moi
et protegez-moi toujours et partout. )
M. Dellerba avait raison de demander a Jesus de
l'tclairer et de le diriger; car son temp6rament
d'artiste, en influant sur ses nerfs et son imagination,
lai montrait assez souvent les choses comme elles
n'etaient pas. Les nombreux changements de maison
qu'il eut dans sa vie de missionnaire en furent Ia
consequence.
Au petit s6minaire de Nice, ou ii fut envoy6 en
1888, il sentit que le Berceau lui manquait et il y
revint I'annee suivante. Les elives s'en rkjouirent.
Saint-Walfroy le leur enlevait en 1891 pour le garder.
jusqu'en 1892.
Nous le trouvons ensuite a Vichy, directeur de la
maitrise, Vichy avait pour lui l'immense avantage de
1'aider a se cr6er et entretenir des relations. Pendant
la saison des eaux, la chapelle des missionnaires
itait tres friquentAe. Dans le public d'6lite. qui la
remplissait, il y eut des musiciens. Les uns allaient lt
comme ils seraient all6s ailleurs; d'autres itaient
attires par la reputation du maitre de chant.
Le hasard voulut qu'au mois de juin 1894, M. Boutin, vicaire a Saint-Etienne-du-Bois (Vendee), auteur
de cantiques au SacrA-Coeur, entendit les paroles qu'il

-

41-

avait composees, rev6tues d'airs nouveaux. Les artistes
sont naturellement chatouilleux. M. Boutin interrogea,
apprit le nom du coupable, lui demanda une entrevue

et lui signifia qu'il n'entendait pas voir marier ses
une autre musique que la sienne.
vers ar
M. Dellerba recidiva. Nouvelle rponition. Cette fois,
pour lui donner plus de force et aussi pour employer
un langage plus digne de deux artistes en conflit,
I'auteur vole, didaignant la prose, se fit pokte:
Au dilecteuv de la maitrise de Saint-Louis de Vicky
Un pbre, c'est dans la nature,

Reconnait sa prog6ailure
Parout. A Vichy, sous vos airs,
J'ai reconnu mes pauvres vers,
Eo les admettant N vos fetes,
Sans douae, Monsieur, vous leur failes
Pauvres petits ! beaucoup d'honncur;
Mais pourquoi tromper leur auteur ?
Si vous trouvez que leur ramage
Pour la ville est trop villageois,

Sans leur preter votre plumage,
Renvoyez-les b leur bocage,
Oh taut plaisent leurs humbles voix
Mais desormais, je vous en prie,
Ne mariez aucunement
Mes- vers & votre melodie,
Sans avoir prealablement
SObtenu mon consentement.

Mes petits sent mignons.
Est-elle assez jolie ?
Nenni vraiment f
Donc plus d'unions clandestines,
Produit de rapt ou de rapines,
Sans publication de bans.
Autrement a ce mariage,
Oh je n'ai que desavaLtage,
J'opIoseraif, en pere sage,
Des emptchements piohibants.
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Les choses en resterent 1a. L'annie suivante, 1'abbe
revint pour une nouvelle cure. M. Dellerba, prFvenu
de son arrivie, alla le saluer et le pria d'oublier les
querelles passees. D'autres entrevues cimentirent
l'amitie; si bien que. M. Boutin enleva les u emp&chements prohibants v.
La. bonne harmonie regna pendant deux ans. Elle
fut troublie en 1897, quand M. Boutin apprit que
M. Dellerba avait publiC et mettait en vente les
fameux cantiques au Sacr6-Cceur. 11 protesta contre
ce qu'il appelait une atteinte au droit de proprit06.
Par amour de la paix, M. Dellerba lui envoya ce qui
restait des exemplaires deposes en magasin.
Au moment oi il accomplissait ce douloureux sacrifice, ce cher confrere n'etait plus a Vichy. Vichy
Favait ced6 a Toursainte en 1895. Mgr Favier l'aurait
desir6 pour tenir les orgues de la cathidrale du
P&tang; il le demanda en mars 1898, mais ae'fut pas
exauci. On craignait sans doute qu'avec sa mobilit6
de caractbre M. Dellerba ne restat pas longtejmps en
Chine. Au lieu de l'Extreme-Orient, il eut un autre
coin du midi de la France; le petit s6minaire de
Montpellier, oir il arriva en 1899. Chalons-sur-Marne
le retint. ensuite deux ans (190i-19o3), Salonique
autant (1903-1905), Toursainte huit ans (I90o-19!3),
Chateau-l'Eveque deux ans (1913-1915).

Dans cette derniere localit6, comme ailleurs, ses
occupations ne le ditournerent pas de sa passion favorite : la musique. II ne cessait de demander a Dieu
aide et lumiere pour bien chanter. Ses notes sont

_1pour en temoigner: t O Jesus, mon Seigneur et mon
Dieu, enseignez-moi a prier, a travailler, i parler, a
6crire et a chanter pour votre gloire, pour le salut
des ames et pour ma sanctification. , ;Nous lisons
encore a la date du 27 septembre 1913 : t Neuvaine
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a saint Grigoire le Grand pour obtenir 1'intelligence
du veritable chant religieux, plain-chant et autre. n
Suit l'6numeration-des prieres fixees pour la neuPater, Ave, Gloria, l'oraison de saint Grevaine :
goire le Grand, trois Ave A sainte C&cile; six Pater et
Gloria pour tons les grands musiciens dont s'honore
1'.glise. » M. Dellerba n'oubliait pas ses autres devoirs. Qu'on
en juge par ces extraits de son cahier de notes :
(g octobre 19i3. Neuvaine pour obtenir, pour moi et
pour les seeurs que je confesse, la grace d'un grand
esprit de foi. - 5 novembre. Neuvaine pour demander
& Dieu une conscience eclairee, d6licate, droite et
en tout conforme aux enseignements de Jesus-Christ.
21 mai 1914. Neuvaine an Saint-Esprit pour
demander l'intelligence de ma mission ici et les
graces dont j'aibesoin pour bien la remplir. - 3j mai.
Autre neuvaine au Saint-Esprit, commenc6e en la
fete de la Pentec6te. Reciter le Veni Creator et le
Memorare a genoux pour obtenir la lumiire, la force
et la sagesse. - 6 dicembre. Esprit-Saint, Dieu delumibre, je m'adresse & vous pour obtenir la gracede savoir-faire des instructions simples, claires, solides
et pieuses. Donnez-moi l'intelligence dont j'ai besoin
pour ce travail, faites-moi trouver les matiriaux
necessaires pour les instructions que je devrai faire
et inspirez-moi les pensies qui touchent et font do.
bien. Pour obtenir cette grice, que je desire tant,.
comme vous savez, je r6citerai &genoux le Veni Creator,
que j'accompagnerai de l'Ave Maris stella et du Souvenes-vous. Je commence des aujourd'hui, 6 d6cembre,
et je continuerai pendant dix jours. ,
II fallut quitter Chtteau-l'iEvque en 1915 et cene fat pas sans dichirement. 11 essaya Montolieu,
mais n'eut pas Ie temps de s'y attacher; son rappeL
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suivit de pris son arrivee. Dax le recut ensuite
et le garda de 1915 a 1923, c'est-a-dire huit ans.
II aurait pu y vivre dans le repos et la paix et s'ypr6parer tranquillement a la mort; mais le chant de
la maison n'6tait pas de son gofit et il le manifestait
parfois trop nerveusement. Les agacements qu'ill
6prouvait augmentaient son d6sir d'aller entendre au
Sciel le chant des anges. t Oh! que ne puis-je vous.
chanter avec les choeurs angeliques, 6crivait-il, parlant a la sainte Vierge, le 4 octobre I9r9! Oh I qui
me donnera d'avoir une ide. des ravissants cantiques
qui retentissent dans le ciel en votre honneur ! Q mon
Dieu laissez venir jusqu'a mes oreilles quelques.Achos
des chants celestes. Ainsi je saurai mieux chanter
les louanges de la trbs Auguste Souveraine du paradis.
Anges bienheureux qui faites partiedes chceurs c~lestes,
venez m'apprendre comme on chante dans le ciel. Et
vous, tres bonne Mere, qu'on n'invoque jamais en
vain, obtenez-moi de saintes inspirations, des melodies
suaves, des accords melodieux et obtenez que mes
chants soient plus propres a vous glorifier, a favoriser
la piiti des fideles et a vous plaire. »
M. Dellerba se demandait-il parfois s'il avait tort

de ne pas goiter le genre de chant et de musique
prkfe6rea Dax? C'est possible, car il lui arrive souvent,
dans ses notes ecrites, de demander a Dieu d'etre
6clair6 sur le 4 veritable chant religieux o.
Le 2 mars 1921, a la suite sans doute de quelque
incident d6sagreable, M. Dellerba prit une r6solution
h6roique : a Mon Dieu, je vous offre mon sacrifice!
D6sormais je n'ecrirai plus de musique; je ne ferai
plus aucun chant; je garderai le silence. Puisse ce

silence favoriser le recueillement dont mon ame a un
si grand besoin! Je dois me preparer & I'heure dicisive que je vois avancer sur le cadran de ma vie et
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qui, mettant fin a mes jours en ce monde, m'intro-

duira dans mon eterniti. u

-

Inutile d'ajouter que cette promesse hbroique fut
vite oubliee. Si M. Dellerba s'6tait mieux connu, il
se serait bien garde de c6der ainsi- une poussee passagere de ferveur. Le bon Dieu a certainement tenu
compte de son bon mouvement, sans lui en vouloir de
son oubli, car il sait discerner entre le possible et

I'impossible.
M. Dellerba reprit le chemin de Toursainte en
1923. La vieillesse ne lui permiettait plus de rendre
beaucoup de services. II rkservait pour le chant et la
musique ce qui lui restait d'activit6. Quelques petits
garcons formaient sa schola; il les aimait et its
l'aimaient.
Quand, en 1926, ordre lui fut dQnn6 de venir a la
Maison-Mýre, son ceur souffrit de la separation. Paris
lui sembla, des le premier jour, froid, triste, lugubre;
fout lui manquait : et Iair et les fleurs et le soleil. II
se sentait attir6 invinciblement vers le Midi. Pour
.le distraire, on lui confia des aum6neries dans la banlieue, on le pria de dresser au chant les petits enfants
de Saint-Louis. Ilchantait avec eux. Un jour, sa voix
ne donnait pas; il etait enroud. Les garcons se cotiserent, acheterent un paquet de bonbons et le lui
porterent. A ce geste touchant M. Dellerba r4pondit
par des larmes d'attendrissement.
Ce bon vieillard se consolait encore de ses peines
en priant. Le chapelet 4tait une de ses d6votions favorites. II ne manquait jamais de le dire, quelles que
fussent ses occupations. II conserva toute sa vie le chapelet de son ordination; rien ne lui 6tait plus precieux. , C'itait quelque temps aprbs mon ordination,
icrit-il, dans an rave j'ai vu la sainte Vierge; elle tenait
un grand chapelet a la main, avec lequel elie m'enlaqa
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avec elle. A. mon riveil, j'avais 6t6 tres 6mu de mon

r&ve et je pris la r6solution d'avoir, toute ma vie,
une grande devotion a Notre-Dame-du-Trss-Saint
Rosaire et de riciter mon chapelet chaque jour. J'ai
&tefidele a cette r6solution. Je r6citaiscette priire dans
toutes les occasions un pen importantes, et quand
j'avais besoin d'un secours d'en haut, je le sollicitais
en ricitant mon chapelet, mon rosaire on quelques
dizaines. Je puis dire que jamais je n'ai pr&par6 on
fait un sermon sans avoir invoque la tres sainte Vierge,
jamais je n'ai fait un morceau de chant sansavoir implore
l'assistance de la tres sainte reine du Rosaire. Mon
chapelet est riche en souvenirs : il a touch le rocher
de Masabielle, les pierres de Bethlem, le tombeau
de Notre-Seigneur en terre de la sainte agonie; il a
touch6 le Christ qui a parl6 a saint Francois d'Assise,
le tombeaude sainte Claire, delabienheureuse Marguerite-Marie, de sainte C6cile dans les catacQmbes, de
saint Calixte, les pierres de la maison de Lorette; il
a 6t6 plong6 dans I'eau que saint.Pierre a fait surgir
miraculeusement dans sa prison; il a 6t6 le t6moin de
mes joies et de mes peines. Je d6sire, quand je serai
mort, qu'on me le mette dans les mains; je paraitiai
devant Dieu avec plus de confiance. ,
Les chants, les d6votions, les fonctions d'aum6nier,
les divers incidents qui lui survenaient dans les rues
de Parisou sur les quais du m6tro ne reussissaient pas
k dissiper sa tristesse et sd mlarncolie. Dans les
moments sombres, M. Dellerba prenait les litanies
d'Eugenie de Guerin et les r6citait: u 0 Christ, qui
ctes venu pour souffrir, ayez piti6 de ma tristesse; 6
Christ qui avez pris pour vous nos douleurs; 6 Christ
qui avez et6 ddlaiss6 en naissant; 6 Christ qui avez
v6cu sur la terre ktrangere, etc. n
Paris 6tait bien une terre etrangere pour M. Del-
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lerba, car ce n'etait pas le Midi. II insista tellement
que M. le Superieur g6enral finit par lui accorder la
permission d'aller b6nir, A Montpeliier, le mariage de
son neveu, M. Jean Riche. II prepara longuement et la
c6rimonie et le discours, dont il 6crivit de sa main
trois brouillons avant de s'arreter a un texte defnitif.
Ce discours est fort bien; les conseils pratiques n'y
manquent pas : Vous n'Etes pas, dit-il, de ceux qui
se preparent an mariage sans s'inquieter de leurs sentiments -religieux. Vous avezr df vous -promettre de
faire votre priere du soir ensemble daus votre chambre,
devant le crucifix qui est pendu depuis quelques jours
Ia.
la muraille, comme le premier meuble sacr6 du
foyer. Vous avez di vous promettre d'aller a la sainte
messe tous les diinanches et les jouis de f&te d'obligation; de faire, au temps prescrit, la communion
pascale,'qui constitue ie tres grand devoir de la vie
chretienne i de communier, nonaseulement an temps
pascal, mais encore aux grandes fetes de I'annie, vous
souvenant que l'Eucharistie est le don le plus precieux
fait a tons les hommes par Notre-Seigneur Jisus-Christ.
Vous avez du vous promettre que, si Dieu b6nit votre

union, s'il vous fait le grand honneur de vous confier
des berceaux, vous saurez klever chr6tiennement vos
enfants, les rendre dignes de l'amour de Dieu et du

bonheur du ciel... Le (t oui .quevous allez changer,
l'accompagnant d'un bon sourire, sigaifie votre confiance mutuelle.... Vous, mon cher neveu, vous serez
le chef et le soutien du foyer. Tel est le r61e qui
vous incombe. Laissez-moi vous dire que F'autoriti qui
fait exercer se, fonctions avec tendresse devient tres
aimable et apporte au sein du foyer un charme consolateur. Et vous, ma chore niece, quel beau r6le d'epouse
chr6tienne vous avez! L'6pouse, c'est le sourire du
foyer, c'est le cordial r6parateur des fatigues du

travail, c'est le baume qui adoucit, qui guerit les
soucis et peines de la vie. En vous disant tout cela, il
me semble que je fais le portrait anticipi de votre
bonheur... Sur le tombeau de deux 6poux, du temps
des premiers chretiens, on a trouve graves un dessin .et une inscription. Ce sont deux mains entrelacies, i
avec cet eloge : ils furent toujours d'accord. Toujours
d'accord, ce sera aussi votre devise dans I'organisation .
de vos vies. *
Les deux fianc6s rejurent !a binediction nuptiale
le 7 aoit. M. Dellerba ne leur avait souhait6 que j
des joies. Trois jours aprbs, une grande tristesse les
attendait et c'est M. Dellerba lui-mCme qui devait la :
leur dqnner. Le 1o, ils apprenaient la nouvelle de sa
mort. M. le Superieur g6neral fut prevenu par tilegramme, puis par lettre. t M. Dellerba, loi 6crivait
.•

4

I'1conome du grand skminaire de Montpellier, a &t

*

rappele au bon Dieu ce matin, a 6 h. 1o. Sa mort est I
survenue avec une rapiditi foudroyante. Atteint d'emphyseme, c'est un cedime aigu du poumon qui 1'a.
emport6 en quelques heures. Hier au soir, il 6tait tres s
gai; il a iti se reposer vers 9 heures et, ce matin, a
3 h. 4o, j'entends des bruits sourds dans le corridor
de sa chambre, assez distante de la mienne. Tout
d'abord, je crojs a des malandrins qui se seraient introduits frauduleusement dans la maison. Le bruit se
rapprochant, je discerne des g6missements plaintifs
et.de suite je pense a M. Dellerba, seul dans la maison
avec un siminariste-soldat. Je cours vers lui et le :
trouve difaillant. Nous entrons dans la grande salle
de Mgr I'6veque, oit la grande aeration et tes confortables fauteuils paraissentle soulager un pen. Un pen
d'alcool de menthe accentue le soulagementet jecrois
personnellement a une indisposition provoqu6e par un
embarras gastrique. Le malade demande cependant a
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se confesser. Je 1'coute, puis constate que les pulsations deviennent faibles et irregulibres. Je le ramne
dans sa chambre, le hisse sur son lit et, faisant lever
le s6minariste-soldat, l'envoie a l'h6pital general pour
ramener d'urgence le medecin ou l'interne de garde.
Ce dernier pratique une saignie et d&clare que tout va
finir. J'ai juste le temps de prendre le n&cessaire et de
faire une onction. Tout itait fini. La parole, trs ferme
a 5 h. 3o, laissait esperer au moins quelques heures.
Cinquanti minutes seulement devaicnt s'6couler avant
I'issue fatale. 4
Terminons par cette remarque. Le Io aoit etait un
vendredi et nous lisons dans le cahier de notes de
M. Dellerba : a 0 sainte Vierge, obtenez-moi lagrice
de mourir apres avoir recu saintement les derniers
sacrements; de partir de ce monde un vendredi, alin
de paraitre devant mon juge le samedi, qui est le jour
qui vous est consacre. ,
15 aoAt. - La communauth apprend avec plaisirque
M. Salat, dbja membre du conseil domestique, est
appel a prendre la succession de M. Dupeux comme
assistant de la Maison-MWre. Un seuil confrere a trouv6
que le choix n'6tait pas heureux : c'est celui qui en est
l'objet. Le sourire, qui ne quitte jamais ses lkvre?,
rendra son autoriti douce et agreable, sans rien lui
faire perdre de sa fermet,. M. Salat commence ses
fonctions sous la protection de la sainte Vierge. qu'il

ira invoquer, avec ses confreres,, chez les sceurs de la
rue du Bac a. la procession de cet apres-midi;

pro-

cession chere aux enfants de saint Vincent, carelle
leur rappelle le voeu de Louis XIII, vweu inspir6 au roi
a Saint-Germain-en-Laye, en 1638, au cours d'une
mission donn6e par Pavilion et notre coafrZre Jeana
de i. Salle.
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M. Salat est le septieme assistant de la Maison-'ere.
depuis le debut du siicle. Voici la liste de ses pride-•
cesseurs depuis I'ann6e i865 : M. Gariel Perboyrf
(1865-1871), M. Fiat (1871-r879),. M. Chinchof
(1879-1897), M. Forestier (1897-1912), M. Louwyck'
(1912-1918), M. Bettembourg (1918-1919); M. Bogaer:
M.
(1919-1922),
(1927-1928).g

Gleizes

(1922-1927),

M.

Dupeuxs

fideles a_
27 aozt. - Les soeurs de la Maison-Merel
une ancienne tradition, font chanter aujourd'hui une:
messe

l'intention des soeurs d6funtes de l'annee..

C'est de tout coeur que les confreres de la Maison-Mere,
ceux du moins qui le peuvent, vont assister i la ceremonie. II est tout naturel qu'aux jours de deuil les|
freres et les seurs d'une meme famille se trouve
ensemble pour s'unir dans une meme priire.
Le soir du m6me jour s'ouvre une retraite ecclesiastique. Voici en quels termes la Semaine religieuse de
Soissons en rend compte: " Est-ce la derniere fois
que les pretres du diocese de Soissons, en groupee
compact, se sont r6unis .Saint-Lazare pour les exer-,
cices de laretraite? Illeurest permis d'en avoir 1'esp&rance. Ce ne sera pas toutefois sans regret qu'ils se,
refuseront & jouir encore de l'hospitalit6 g&nireuse
des fils de saint Vincent de Paul dans cette maison
toute parfumee des vertus du grand ami des pretres.
Venir chercher le calme bienfaisant au milieu de la
tumultueuse capitale serait une gageure : et cependant Saint-Lazare est I'oasis de paix et de saintete.
Loin du surmenage d'un minisitre intensif, les imes
fatiguees par la longue route y trouvent la joie leni- '
fiante, le bromure r6parateur. Monseigneur presidait, assistS de 1'un, puis de ses deux vicaires generaux.
Les ages 6taient mMles, mais la bonne volont6 extreme.
' *i
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Tous, nous itions soixante-dix, buvaient a longs traits
la parole du pr6dicateur. C'est M. Lesage, ancien
professeur au s6minaire acad6mique de Lille et aum6nier des Filles de la Charit6 de la rue du Bac, qui
avait accept6 la dhlicate mission de pr&cher des pretres.
Sa parole, concise et suggestive, riche d'idees et
d'images, nourrie d'Ecriture, d'histoire et de psychologie, fut source de lumineuse paix et de pi6t6 profonde. Entre les instructions, Monseigneur recevait
ses pretres avec une bienveillante bQnti, puis, au lieu
d'exapien particulier, donnait les directives generales et
les conseils pratiques qui doivent aider a la parfaite
organisation du diocese. Avant la r6novation des promesses cl6ricales, il appartenait au benjamin des
deyens de se faire l'interprete des sentiments de tous,
de timoigner i Sa Grandeur la coniance, la filiale
affection et la soumission respectueuse duclerg6 et de
remercier le Pare pr6dicateur et les messieurs de
Saint-Lazare. M. I'abb6 Roger, cure de Guignicoqrt
et doyen de Berry-au-Bac, le fit sous une forme litteraire soign6e, avec un grand souci de precision et dans
de hautes et nobles pens6es. o
I" septembre. - Fete de Ghibra Michael. Prions-le
pour notre Mission d'Abyssinie, si insalubre, si pauvre
en personnel et si ingrate a tous les points de vue;
demandons-lui la beatifcation prochaine de Mgr de
Jacobis, qui l'a retir6 de l'erreur; supplions-le d'obtenir
pour tous nos missionnaires l'espritd'abn6gation et de
sacrifice, sans lequel le veritable zele n'existe pas : on
ne conquiert les Ames qu'en s'oubliant soi-m6me.
3 septembre. - Fete de la glorieuse cohorte des
martyrs de Septembre, qui comprend deux des notres :
Louis-Joseph Francois, superieur des Bons-Enfants,
et Jean-Henri Gruyer, vicaire a Saint-Louis de Ver-
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sailles. Quelques victimes de la Revolution franqais
ont kti retenues par la Congregation des Rites poo
un examen plus approfondi, et leur dossier est aRome.on leur a joint les victimes de Septembre, massacres
i Versailles, le 9, par des sinistres brigands vens
de Paris. Ce nouveau proces ajoutera, esperons-le, az
martyrologe de Septembre, le nom d'un troisie
confrere, celui de Paul Galoy, tue k Versailles, da

les icuries de la reine.

to septembre. -

M. Devriere ouvre, ce soir, I

retraite ecclisiastique de Chartres. Ses. instructions,
pieuses et bien nourries, furent trbs goittes.
17 septembre. -

Tout finit, mmee les vacances.

ftudiants et siminaristes rentrent de Beaucamps, oh
ils ont fait provision de forces pour parcourirune nou
velle annee scolaire. Mais, avant de se remettre a
travail, il faut qu'ils se recueillent pendant huit jours
dans les exercices de la retraite; c'est demain qu'ils
la commenceront, aides par M. Devrifre, ancien direc-z
teur des etudiants.
25 seplembre. -

Trois cents Suisses, arrives

d

Lourdes sous la direction de Mgr Beason, 6evque de
Lausanne, viennent assister A la messe dans notr
chapelle et prier devant le corps de notre saint Fondateur. Leur piete nous edifie et nous confond.
27 seplembre. -

Jour anniversaire de la mort de

saint Vincent de Paul. Un contemporain, Loret, qui
avait 1'habitude de raconter en phrases rimees les
principaux iv6nements du temps', n'a pas oublii
celui-l :
i. Son ouvrage a pour titre : La Muse historique on Recueil des LsUrta
en ves conienant les nouvelles du temps dcriles d Son Altesse Maime
Mai
duchesse de Nemours (Paris, in-folio). Ce qui regarde la mort de saint
Vincent se trouve an livre onzitme, a octobre 166o, p. 154.
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Monsieur Vicent, ce grand prud'homme,
Qu'une haute vertu renomme,
Z~ie, devot, sage et pieux,
S'il en fut jamais sons les cieux,
Et.Fondateur de ces bons Pires
Qu'on appelle Missionnaires,
Ennemis des pdches mortels
Et grands amateurs des autels,
A franchi le dernier passage,
L'an octante et cinq de son age.
Et comme la sainte vertu
Dont son ceur itait revetu,
Par une divote entremise
A fait de grands fruits dans l'Eglise
Et converti maint ccrur mechant
En catichisant et precbant,
Non seulement dans sa patrie,
Mais aux lieux del'idolAtrie,
Ce venerable et vrai chritien
Est plaint de tous les gens de bien.

Le 23 novembre cut lieu dans l'6glise de la Cour, a
Saint-Germain-l'Auxerrois, le service funebre a la fin
duquel Maupas du Tour, 6vbque d'Ivreux, prononja
1'l6oge du d6funt. Loret reprit la plume :
Mardi se fit un grand service
Pour ce d6funt, que Dieu binisse,
L'admirable Monsieur Vincent,
Qui maintenant goite et ressent .
Dans le haut du ciel Empir6e
Des biens d'6teraelle durdo.
Ce charitable et bon pasteur Des saints 6tait imitateur,
Grand censeur des noires malices,
'Ennemi jurw de tous vices
Et de toutes vertus l'appui,
On peut dire cela de lui.

I. 27 novembre, p. 187.

- 54 Quantiti de tres bonnes ames, Religieux, Seigneurs et Dames,
Tous gens divots et bien senses,
Quantiti de prilats crossis,
Plusieurs precheurs de l'Evangile
Plusieurs cur6s de cette ville
Se trouverent dans Saint-Germain,
Ayant appris de longue main
Que ce service mortuaire
Au susdit lieu se devait faire.

Moi qui ne fais profession
Que d'un peu de devotion.
Je quittai toute compagnie
Pour voir cette ciremonie,
Et meme y fus place des mieux
Par le soin et I'ordre pieux
Du sieur Bouchet, aussi bon pretre
Que dans l'Eglise il en puisse Eire.
Monseigneur 1'6vequedu Puy,
Un des vrais prelats d'aujourd'hui,
Prilat de bonne et sainte vie,
Rendit l'assistance ravie
Et causa mille doux transports
Par le discours qu'il fit alors
Des vertus extraordinaires
De ce chef des missionnaires,
Qui, par ses pitoyables soins,
(Dont infinis gens sont timoins)
A secouru, quelques annies,
Plusieurs provinces ruinies

De vivres, d'argent et d'habits,
Non de velours ni de tapis,
Mais de draps et de bonnes sarges,
Dont on portait de grandes charges
A des centaines de gens nus,
Qui n'avaient biens ni revenus.
Les ames qu'il a converties,

Auparavant assujetties
Sous de fausses religions
Dans des barbares regions,
Seot, sans mentir, presque innombrables;
Bref, ce Pere des misirables
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A tant exerc6 de bontis,
De pIiets et de charitis
Tant par lui que par ses confrires,
Tous gens pieux, tops gcns sinchres,
Tons grands zdlateurs de la foi,
Qu'en vdritd, si c'itait moi
Qui fus le Pontife de Rome,

Je canoniserais cet homme.

Rappelons ici deux beaux t6moignages sur saint
Vincent de Paul : l'un, de M, Albert Sarraut, ancien
ministre de l'Int6rieur, autrefois gouverneur de notre
colonie d'Indo-Chine; l'autre, de S,. S. Pie XI.
Comme on interrogeait le premier sur la politique
qui lui avait valu de rallier A la France l'enthousiasme
fervent des Indo-Chinois, il repondit : ( La declaration des droits de rhomme, interpr6ete par saint
Vincent de Paul. •,

M. Jean Carrfre causait avec Pie XI, le lojuin 1924,
sur les grands &crivains.Des litterateurs, on passa aux
saints.

-

<,Avez-vous remarque, dit le Souverain Pontife,
l'ineffable charme qu'exercent sur toutes les ames les
actes et les paroles des saints? Et-nous ne parlons
pas ici en pontife.s'adressant a un chr6tien, mais-en
lettre parlant a un autre lettrA, en dehors de toute
.preoccupation purement religieuse. Voyez votre .his-

toire et la n6tre et celle de tous les autres peuples :
quels-sont les etres les plus infailliblement populaires,
plus meme que les heros et les genies, ceu* dont la
figure et le souvenir s'imposent le plus A la foule et
aux elites? Les saints.
, Par exemple, prenons le plus illustre et le plus
beau de vos siecles-en France, le dix-septieme. Que
z. La mise ex valeur des colonies franxaises par I Ibern Sarraut, Par's,
•192,
Payot, 1923, p. zx3. (Cf. Euldes du ao septemtre-

p.

9g5.)

de genicsl Que de grands hommes dans tous les
genres! Corneille, Racine, Moliere, Pascal, Bossuet,
et Conde et Turenne et Louis XIV lui-mime et Riche-`
lieu ct tant d'autres! Eh bien! dans ce sitcle, qu'on
appeii un siecle d'or, quel est, selon vous, l'homwm
dont la figure est le plus universellement, le plat
populairement radieuse? Quel est celui dont le nowt
est le plus connu, le plus r6pandu, le plus aime, If
plus glorieux enfin? Vous avez deja devine : Vincenat
de Paul'! ,
Le 27, a six heures du soir, la retraite de ii commua
naute s'ouvre par une allocution de notre Tr&s Honors
Pere. Les prtres sont nombreux; mais il en manque.
Certains sont retenus ailleurs par leur aum6nerie; it
faut bien que nos sceurs de L'Hay, de Clichy et de'
Saint-Denis aient chaque jour la messe. D'autres sont
pris par des retraites, dont ils n'ont pu se d6gager,
Tous ces absents regrettent beaucoup de ne pouvoir
beneficier des grices accordies i ceux qui font la
retraite en commun. Ils appellent sans doute de leurs
vceux le jour oi, remplaces provisoirement par de&
confreres libres, ils auront la facilit6 de venir tous
ensemble a la Maison-Mere, apres la retraite de laI

communaute, pour donner a Dieu et a la sanctification
de leur Ame huit jours de recollection intdrieure, sans
itre troubl6s par leurs occupations ordinaires. A9
temps de notre saint Fondateur, la retraite se faisait
en deux ou trois groupes; ce ne serait done pas innover.
3o septembre. -

Dans le silence de la retraite, nous

ne pouvons feter, comme nous le voudrions, I'anniversaire de I'l6ection de notre Tris Honord Pere. La
priere du moins est possible; la retraite la rend m&me
i. Papes et Cardinaux dans la Rome moderne par Carlo Prati, pr6tfce
de Jean Carrere, Paris, Plan, tga5.
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facile; nous y recourons volontiers pour demander A
Dieu d'accorder liberalement ses graces k celui qu'll
a mis &notre tete au rendemain de la guerre.
7 octobre. - Dimanche du Rosaire. Le Rosaire est
une des grandes devotions de l'Lglise, une de celles
qu'elle a enrichies le plus liberalement d'iadulgences.
I y a plusieurs varietbs de chapelets : le chapelet dit
de saint Dominique, que nous jugeons inutile de
d6crure ici; celui de sainte Brigitte, qui diffhre du
plr&cedent par le nombre des dizaines : six au lieu de
cinq; celui du bienheureux Michel de Florence, dit
aussi couronne de Notre-Seigneur (33 Pater en 1'honneur des 33 ann6es de Jesus-Christ, SAve en l'honneur
des 5 plaies, le Credo en I'honneur des Ap6tres); celui
des 5 plaies de Notre-Seigneur (5 series, comprenant
chacune 5 GloriaPatri en I'honneur des plaies sacrbes
et un Ave en l'honneur de Notre-Dame des Sept Douleurs); celui des Sept Douleurs (7 series de grains,
comprenant chacune un Pater et 7 Ave et, pour finir,
3 autres Ave).

Le chapelet de cinq dizaines a les prefirences de
1'Iglise. II a aussi les preferences des regles laiss6es
par saint Vincent aux Filles de la Charit6. L'article 16
de l'emploi de la journee, tel qa'il etait avant la revisian de M. Almeras et tel qu'il est commentO dans la
Conf6rence du 8 d6cembre 1658, porte, en effet : ( On
dira son chapelet, et ce A diverses reprises, comme une
dizaine aprks l'oraison du matin, deux 6tant A l'eglise,
attendant que la messe commence, ou, si elle est commencee, jusques a l'ivangile, une apris I'Angelus do
midi et une autre apres celui du soir.
Cela fait bien cinq, pas davantage.
II est done vraisemblable que lechapelet en usage
p .rmi les sceurs se composait alors de cinq dizaines.
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Et pourtant, soit dans les circulaires, soit ailleurs,
aucune trace de changement. Le chapelet a six dizaines
ne se serait-il pas introduit apres la grande Revolu-,
tion, quand la Communaut6 se reconstitua? C'est pos-'sible. Quoi qu'il en soit, ce chapelet est approuve par i
1'Eglise; il a ses indulgences propres; il pent m6mem
recevoir celles du Rosaire (non toutefois celles des t
PNres Croisiers); il est, de fait, et cela depuis ati
moins un siecle, le chapelet des Filles de la Chariti;saint Vincent le disait, si, comme on le suppose, leI,
chapelet conserve k la salle des reliques hii apparte-,
nait; ajoutons meme que, dans sa Conference du-a;
14 juin 1643, commentant les regles alors en usage, il
recommande aux smeurs la recitation de six dizaines.
Cela suffit pour que toutes les Filles de la Charitr.
venerent et recitent avec une grande devotion le cha--2
pelet qui pend a leur c6te.
8 octobre. - La retraite s'itant terminee un samedi,
la promenade traditionnelle a Gentilly a 6t6 renvoy&e ,
au lundi. Journ6e de fete, puisque nous comm6morons
1'anniversaire que nous rappelle le. 3o septembre;

journ6e d'adieux auissi, car nous ne reviendrons plus
a Gentilly avant le lundi de PAques.
ro octobre. - A l'examen particulier de midi, M. le .
Superieur generalnous annonce que M. Salat, assistant
de la Maison-Mere, est nomme visiteur de la province |
de France, a la place de M. Gleizes, dont l'age est
avanck et dont la vue baisse de plus en plus. Ce dernier miritait' des remerciements; il en a recu. Apris
M. Fiat, qui occupa ce poste de 1877 1 1878, nous y
trouvons M. Laurent (1878-1881), M. Chinchon (18811898), M. M6out (1899-9Igo), M. Louwyck (19011916), M. Bettembourg (1916-1921), auquel succ6da

M. Gleizes.

-

59 -

Le soir, notre Tres Honori Pire va-commencer sa
retraite i Gentilly. Cette retraite nous impose le doux
devoir de prier pour lui, et c'est de tout coeur que
nous nous y conformons.
30 octobre. - Premier cas de conscience. Cette
annie, c'est le trait6 du mariage que nous allons
repasser. Le cas d'aujourd'hui nous rappelle qu'une
femme, mariee une premiere fois a 1'6glise et A la
mairie, puis divorcee et mariee civilement uqe seconde
fois avant la mort de son premier mari, ne peut,
devenue veuve, regularisersa situation, devant 1'Eglise,
qu'apres avoir obtenu dispense de 'impedimextum

criminis.
LA MAISON DE CAMPAGNE DE BEAUCAMPS

Le train de la ligne du Tr6port, que vous avez pris
Ala gare du Nord, vous a depose a Aumale, coquette
petite cite assise sur la Bresle, dans un creux entour6
de collines de tous les c6t6s. C'est sur l'une de ces
collines que se cache Beaucamps, an nord-est, A 7 kilbmetres. Pour vous y rendre, vous pouvez prendre le
tortillard qui, en g6missant, vous hissera sur le plateau,
Aiun kilom&tre.du s6minaire. Mais si vous avez pris

soin d'avertir, on vous enverra la vieille Ford, pilotbe
par un s6minariste, pour vous prendre a l'arrivie du
train. Elle vous emportera d'abord & une bonne allure
sur la route du Tr6port; elle la quittera a 3 kilometres
d'Aumale pour s'engager sur la route aux nombreux
lacets qui escalade le plateau. Vous aurez tout le temps
d'admirer la magnifique vallee de la Bresle avec, au
fond, la lisiere de la for&t d'Eu. Vous admirerez certainement aussi l'endurance de notre machine, qui, en
attendant qu'on lui donne un repos bien merit6 et
une jeune remplacante, n'en continue pas moins A

-6o0
faire tres vailramment son service. Sur le plateau, uni
long bouquet d'arbres : c'est Beaucamps, dont on ne^
voit les maisons qu'au moment d'y p6netrer. Voici le
village; vous le traversez dans presque toute sa lon-.
gueur. Un tournant, et le chateau, dont vous ne soupConniez pas encore la presence, vous offre sa magnifique-,facade. Vous passez devant la mare, indispensable:
ornement de tout village picard qui se respecte,ý
devant la coquette 6glise, et vous voild en face dua:
chiteau, ou mieux de l'ancien chateau, que la benediction de S. Gr. Mgr Lecomte, 6veque d'Amiens, una
grand ami de Beaucamps, a mu en s6minaire Saint-

Joseph.
De 1'extirieur, rien ne laisse deviner un seminaire;!
c'est bien le chAteau qu'on voyait autrefois. Trois tours
massives en briques partagent la facade et donnent a
l'ensemble un cachet ind6niable d'antiquit6 et de
majest&. Vous avez affaire A un manoir du seizibrme
siecle. Vous entrez par un porche en ogive; et vous.
voici dans la cour. Ici les anciens seigneurs ne se recon-naitraient plus. HItez-vous d'admirer ce qui reste duw
chAteau, car les transformations avancent a pas deg6ant; savourez vite le parfum d'antiquitd que la
maison exhale encore. Sur une brique du mur, A
droite, voici une date : 1552. Cela vous ramene an rbgne
de Francois I"'. Et ii parait qu'en effet le manoir fut .
donn6 autrefois p;r ce roi a une de ses favorites, Anne
de Pisseleu, duchesse d'*tampes, qui etait, racontent
les historiens, plus remarquable par sa beautA que par
sa vertu. Depuis lors, ii a passe sans doute par bien
des mains. Parmi les proprietaires successifs, saluons
avec 6motion la famille des Mazis et de Frieres, apparentee, dit-on, avec la famille de Marillac, tout sphcialement M. des Mazis, dont le souvenir est partout ici,
et ses filles, A la grande bienveillance desquelles nous

'I
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devons le chateau, et qui out bien voulu se d6clarer
encbantees de I'asage qui en 6tait fait.
Tout le chiteau ne remonte pas a 1552. Les crampons
de fer qui consolident les murs indiquent aussi leur
age. Ce qui fait suite au manoir de 1552 date de 1668.
La grange qui sert aujourd'hui de salle do s6minaire,
porte le mill6sime 1711. Les 6tables sont de 1628. A
part les tours, rien dans le style ne rappelle les chateaux d'autrefois. Par contre, et ceci nous ramine aux
tempi anciens, il y a des souterrains; on plut6t il y
en aurait et I'entr&e serait bouchee. S'il y en a, lour
secret restera longtemps encore inviolM, ainsi que celui
des lIgendes s'y rapportant. Et cela m&me donne a
Beaucamps un pen de ce charme qu'ont souvent les
vieilles choses mystbrieuses, et a notre amour pour lui
une nuance de tendresse respectueuse.
Ayant hum6 ce d6licieux parfum d'antiquite, venez
admirer la merveille de Beaucamps, son allie de m•~izes
et de tilleuls, et les perspectives qu'elle vous offre sur
les profondeurs de la foret. C'est elle qui donne a.
Beaucamps son cachet principal, surtout en biver. C'est
a elle et _ son charme conqu&rant que nous devons

Beaucamps. Ce sont ses beaux arbres qui ont fait taire
les derniEres objections qui s'opposaient a l'acceptation de ce chateau, si vieux et si 6loign6 de Paris. Autrefois, deux rang6es doubles de grands arbres la continuaient, pendant deux kilometres, dans la for&t : ce
n'est plus, hl640s qu'un souvenir. Jl reste, du moins,
le bois, qui appartient a lI'9tat, excepte un Calvaire
que les anciens proprietaires ont voulu se reserver,
pour qu'il fit toujours religieusement entretenu, ainsi
que le chemin y conduisant. Le bois, quel qu'en soit
le propri6taire, c'est la liberte des promenades, des
causeries, des lectures.
Vous venez de voir le Beaucamps d'autrefois. Si

6--2
vous &tes ami des vieilles choses et des vieux papiers,

les archives, dont plusieurs pieces datent du quinzieme siecle, sont la pour vous procurer le plaisir
delicat de rxsurrections historiques.
Le chateau a fait place au seminaire Saint-Joseph.
C'est en 1927 que le vieux b.timent a bien voulu,
pour la gloire de Dieu et pour les santes des futurs
missionnaires, se pr&ter gracieusement a ce rajeunissement. Accompagne du sympathique cur6 de SainteAnne et de plusieurs de nos amis d'Amiens,
Mgr d'Amiens avait bien voalu, sur 1'invitation de
M. le Sup6rieur general, venir presider la cre6monie.
Aucun rituel ne donnait la formule de ce secondbapteme : on pensa que rien ne pouvait mieux convenir
Sce que nous voulions, que la bin6diction solennellede la statue de saint Joseph, don de la Trbs Honoree
Mere Inchelin, 6rigte au centre de la cour, li oil Ist
canards s'6battaient jadis dans une mare, aujourd'huii
combl6e.
SLe changement du nom ne faisait que couronner le.
changement de la chose. En transformant, il a fallZaý
avant tout ktre utilitariste; ii a fallu penser a loger;:
une nombreuse famille de s6minaristes. Premier servis
le bon Dieu a eu une large et belle part. La chapelleest installee dans l'ancienne salle a manger, a laquelle :
les bas-reliefs du dessus des portes donnent un cachet
de haute distinction par les emblemes qu'ils representent et qui rappellent la vie et les privileges desseigneurs campagnards d'autrefois : main de justicer
cor de chasse, cornemnse, etc. Une des tourelles est
devenue sacristie. Une autre, voisine du mattre-autel,
qui servait de chapelle occasionnellement et aussi desalle de jeux pour les enfants (de respectables dames-.
de l'aristocratie locale se rappellent y avoir joue dans&
leurs jeunes annies), s'est vue amenagee ewn fort joliei
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chapelle de la sainte Vierge pour les messes matinales.
La part faite au bon Dieu, ii fallait loger les villgiateurs. Un certain nombre de chambres n'avaient
pas besoin d'etre transformees. Elles furent reservies
aux pretres et & nos bbtes. Pour les s6minaristes et
les 6tudiants, tout 6tait a faire. Tout fut fait et tris
bien fait, grace a l'industrieux frire Mesquita et &
M. Kieffer,'dont il est doux de rappeler ici les noms, et
dont le d6vouement et l'ingeniosit6 sont au-deSsus de
tout 6loge et de toute reconnaissance, grice aussi &
plusieurs g6nerations d'etudiants :-les uns travaillant
sols la direction de ce dernier, les autres continuant
l'ceuvre selon ses traditions et ies methodes. II fallait
un r6fectoire, des salles pour les s6minaristes, des chambrettes pour les 6tudiants. On ditruisit, on construisit,
on reconstruisit. Le r6sultat, c'est que 1&oii il y avait
une vieille cheminie et des riduits, nous avons un r6fectoire spacieux, Eclaire, a&r6, et meme non depourvu
d'un certain cachet artistique. A la place d'une grange
au sol do terre battue, sans ktage, nous avons un
superbe bitiment A& tage : les grosses poutres mal
6quarries qui soutenaient le toit supportent une double
rangee de petites chambres d'6tudiants-et une bibliothbque. Au rez-de-chauss6e, c'est la grande salle du
seminaire, prolong6e par une salle des exercices.
L'6table n'a pas encore vu pareille tiansformation :
que la ben&diction du bon Dieu multiplie seulement
notre nombre, la necessite de trouver de nouveaux
logements lui fera subir, a elle aussi, une m6tamorphose.
Pour une nombreuse communaut6, ii faut de I'eau,
question importante dans ua pays oi I'on n'a le choix
qu'entre des mares et des puits descendant a go on
too metres de profondetr. Aussi l'on a amenag6 de

II
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nombreuses citernes, qui recueillent, pendant l'hiver,.
l'eau des gouttieres et nous permettent d'en user et
d'en abuser meme, si, d'aventure, chose biea rare en~S
Picardie, I'6te est sans pluie.
.1
II pleut, en effet, souvent en Picardie et cela creait,
un probleme : ou passer les recreations quand i pleut?
Les jours de pluie, qui ne sont agreables nulle part,
devenaient particulieremeut desagr6ables ici par suite ,,

du manque d'espace. On pensa qu'une galerie ou
marquise permettrait de passer la recreation a sec, et.-'
meme agr6ablement, et, par-dessus tout, de pratiquer-i
la regle qui demande le silence 4 l'interieur de la;t
maison. Jusqu'1 ces dernieres vacances, notre marquise.
ne courait que le long de deux des trois batiments et:
du mur qui les met en communication. Deja, pour luiJ
donner cette 6tendue, qui permettait de passer a pied
sec du s-minaire A la chapelle, ii a fallu exhausser le
mur qui part du batiment principal pour aboutir a l
grange. Ii 6tait desirable de la prolonger four relier
tons les bitiments. II fallait pour cela faire ce qu oaavait fait la premiere fois : rattacher l'ancienne grangei
a 1'etable par un mur. Ce n'etait pas difficile. Autre-fois, il y avait, a cet endroit, un chenil qu'on avait du
detruire : on pouvait en utiliser les vieilles briques.,
C'est ce que firent les seminaristes, devenus magons,
et c'est ainsi que nous avons un mur imposant qui rend
le double service de cl6turer la propriet et de sou-e
tenir la. galerie. Celle-ci a pu continuer sa marche etij
aujourd'hui, apres le travail de ces dernieres vacances,elle court le long des trois bitiments qui, avec les5
murs qui les relient, forment trois c6tes de la cour.Ils venaient d'tre acheves quand nous avons eu l'hon-neur de la visite de la Tris Honoree Mere Lebrun,
accompagn&e de son assistante.
Sans doute reste-t-il encore beaucoup a faire. Mais -1
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a'est-ce pas dejbien beau comme cela? I1 faudrait, en
achevant, dire merci a tous ceux qui se sont d6pens6s
pour Beaucamps et qui y ont laisse quelque chose
d'eux-memes. Mais les vivants ne voudraient pas qu'on
pronongit leur nom. II y en a un qui n'est plus, a qui
on peut dire merci a son aise, le bon frire Dufresne,
dont la derniere pens6e fut pour que Beaucamps edt
une beaut6 religieuse, et qui usa ses dernieres forces
la-bas a preparer une vill6giature agrbable et profitable a ses jeunes freres tant aimes du seminaire et
des 6tudes.
P. J.
VOYAGE DE NOTRE TRES HONORE

PERE DANS L'AIN

Le 2o septembre dernier, le rapide d6posait & Bellegarde Notre Tres Honor6 Pere. M. Vandaele le
requt sur le quai de la gare et vingt-cinq soeurs I'attendaient sur le seuil de leur maison.
Le lendemain matin, dans les fleurs et les chants,
c'est la messe, puis les presentations et les r6ceptions.
La r6sidence de Musinens continue l'ancienne maison du Grand Sacconex, fermee en 1871, lors de la
persecution religieuse qui jeta les communautes hors
la Suisse. Avant de fixer son choix sur cette localite,
]a soeur des Chaux, supdrieure, avait cherch6 ailleurs.
Elle avait tent aLplusieurs reprises de s'etablir a
Montet, pres d'Estavayer (canton de Fribourg), sur
les bords du lac de NeufchAtel, dans une magnifique
residence, occupde autrefois par les religieuses du
Sacr&-Coeur. Arret6e par des difficultis insurmontables, elle avait cru trouver ce qu'il lui fallait aux
environs de Saint-Julien (Haute-Savoie). Nouvelle
deception.
En 1872, dans les derniers jours d'avril, elle risolut
de se fixer & Musinens, commune de Bellegarde, qui
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pronettait alors ua accroissement rapide. Le cure ne
l'encouragea pas; il lui objecta la mauvaise qualit6 du
terrain, le manque d'eau et l'exposition au vent da
nord, glacial et violent en cet endroit. Sceur des Chaux
tint bon et, par l'entremise du cur6 lui-mime, elle
acheta la ferme de Mme veuve Clare.
Le 18 mai, soaur des Chaux et ses compagnes se
transpo:taient, avec trente-deux orphelines, dans leur

nouvelle demeure. M. Romain, leur aum6nier, les y
avait pr6cedees le 2. On mit a sa disposition une
peaite maisoanette, pris de 1'ancienne eglise, puis une
maison contigue a la ferme des sceurs. Les offices
religieux se c6elbraient dans 1'6glise du hameau.
Au printemps de 1873 commenga, pour se terminer
deux ans apres, en face de la maison des Filles de la
Chariti, la construction de la residence des missionnaires. Ceux-ci donnerent des missions et des retraites
jusqu'en 90o3 ; Dieo seul connait tout le bien qu'ils
ont fait aux` mes durant ces trente ann6es.
Les sceurs ne tiennent plus orphelinat; leur demeure
est devenue pr6ventorium. On y envoie les sceurs des
autres maisons qui ont besoin de m6nagements et
de repos.
Le 21 septembre, a 15 heures, visite aux sceurs de
Confort, village natal de soeur Rosalie. Dans la maiso- paternelle agrandie, un orphelinat conserve,
depuis 1867, le souvenir de l'h6roique Fille de la

Charit6.
La riception faite au Tres Honor6 Pire fat charmante de grace et d'esprit. II y eut naturellement des
chants et un compliment, et ce furent les fillettes qui
furent mises a contribution pour fun et pour 1'autre.
(CLaissez-nous vous le dire avec la franchise et la simplicit6 de notre age, mon Tres Honork Pere, dit I'une
d'elle3, nous scmmes ravies de vous voir. Quel grand
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honneur vous nous faites! Vous aimez beaucoup les
enfants, puisque, malgr. vos grandes occupations,

vous avez voulu nous faire jouir an instant de votre
auguste presence. Oh! merci pour cette touchante
marque de votre tendresse. Nous aussi, mon Tres
Honor6 Pere, nous vous aimons beaucoup, parce que
nous voyons en vous le reprisentant du bon Dicu;
nous vous aimons, parce que vous

8tes un eminent suc-

cesseur de saint Vincent de Paul ; nous vous aimons,
parce que vous etes le trks digne Pere des Filles de
la Chariti, qui nous font tant de bien dans cette chore
maison de soeur Rosalie. Et nous vous aimons encore
davantage, maintenant que nous voyons toute la bonte
souriante qui rayonne de votre personne v6ner6e. 0
mon Tres Honor6 PNre, quel doux souvenir nous
garderons de votre passage parmi nous, dans cette
maison dont vous avez la consolation de pouvoir dire:
1a, au moins, mes petites brebis sont bien 6lev6es; un
digne pasteur leur apprend le catechisme; une bonne
mere et de bonnes mattresses leur parlent du bon
Dieu et leur font gouter le bonheur de le servir. Et de nouveau, de tons les cceurs, vceux et chants
montent jusqu'a la benediction finale.
Par sa collaboration A cette belle seance, la colonie
de vacances de Saint-Denis-du-Saint-Sacrement de
Paris prouva que, m&me en vill6giature dans le Jura,
les Parisiennes ne perdent rien des qualitks qui les
distinguent dans leur propre pays. La colonie loge
tout pros de l'orphelinat, dans la villa Saint-Vincent,
qu'habita quelque temps Mgr Montety.
.Le

22 septembre, A 8 heures, dans la fraicheur du

matin, depart pour Gex, au milieu des brouillards qui
trainent dans la valle, et parmi les mugissements du
Rh6ne, qui coule en contre-bas.
Voici rapidemtnt Collonges, le fort de l'Ecluse.
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qui, de ses 423 metres, domine la vall6e et barre par
deux fois la route elle-m&me. Du haut de cette forteresse, oeuvre des ducs de Savoie, rebAtie par Vauban,
d6mantel6e par les Autrichiens en 1814, reconstruite
et refortifiie en 1824, la vue est splendide. Au bas,
s'6tend la plaine; dans le lointain, miroitent les eaux
du lac L6man. Partout des champs fertiles; ta et lh,
des ruches; a gauche, sur la hauteur, la for&t a perte
de vue; a droite, les douanes.
Gex est la premiere etape de la journee. Les Filles
de la Charit6 desservent 1'h6pital depuis i660. Sur la
liste de leurs bienfaiteurs brille en premiere ligne
le nom d'une grande amie de la Bienheureuse Louise
de Marillac, la duchesse de Ventadour, qui donna de
quoi agrandir la propri6t6.
L'h6pital etait petit. A la grande Revolution, il ne
comptait que douze lits et poss6dait en tout 5 600 francs
de revenus. Forcies par les circonstances, les seurs
prirent l'habit s6culier en 1792 et continuerent le service des malades.
Pres de l'h6pital, dans une vaste maison, qui servait
autrefois d'ouvroir et d'ecole, une centaine de Lyonnaises viennent, chaque &te, passer d'agreables vacances. Rapidement et soigneusement, le Tres Honore
PNre examine l'installation-et admire avec quel art
tout est amcnag6.
On repart. Deux kilometres et voici Tougin, oh les
sceurs, depuis 1747, tiennent un hospice. Un vieillard
se fait orateur pour saluer le Trbs Honor6 Pere. S'il
ne porte pas la jeunesse sur sa figure, il la montre
dans ses sentiments. Apres un bref remerciement,
M. le Superieur g6n6ral distribue cigares et pains
d'Apice, au grand contentement de tous.
Dans le salon.'trois tableaux rappellent trois bienfaiteurs : Louis XIV, Marie-Th6rese et Messire Marc

-69Panissod.D'autres toiles sont contre les murs: c'est un
ange couronnant de ses mains saint FranCois de Sales
et saint Vincent de Paul; c'est ce meme saint Vincent
tenant entre ses doigts son cceur brulant du feu de la
charit6.
En route maintenant pour Ferney, celkbre par
le sejour qu'y fit Voltaire. Dans la demeure de
Mine Denis, niece du c6lbre philosophe, les soeurs,
exil6es de Versoix (Suisse),sont etablies, depuis 1875,
en face de ce Jura neigeux qui, a quatre lieues de la,
profile des sommets de I 720 metres. Dans ces salles,
c'etait, il y a deux siecles, des receptions, des representations de toutes sortes, une vie toute mondaine,
que permettaient facilement i M.' de Voltaire ses
8oooo livres de rente viagere, ses 40000 livres de
rente et biens-fonds et les 6oo000
livres de son portefeuille.
Les proprietaires du chateau font eux-memes les
honneurs de leur residence. Le cure de Ferney agremente chaque souvenir des spirituelles et mordantes
fac6ties du maitre de jadis. Deux salles du rez-dechaussie servent de musle. On y voit la houppelande
de Voltaire, de magnifiques pastels de de la Tour,
des gravures, le portrait de Catherine II et bien
d'autres objets, tableaux, le lit, temoin d'insomnies
obstinees, un grand poele ouvrage, etc.
Dans le parc, la charmille, des arbres superbes, puis,
a I'entrbe, la petite 6glise, qui fut paroissiale, jusqu'en 1826. Voltaire lui-meme fit demolir l'ancienne,
parce qu'elle genait sa perspective, et voulut que la
nouvelle fit dedije a Dieu, A l'exclusion des saints :
Deo erexit Voltaire. MDCCLXI.

Ferney rappelle un autre nom, moins c6l6bre, mais
plus cher aux coeurs catholiques : celui de Mgr Mermillod, qui, chass6 de Suisse par la persecution, se
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refugia a Ferney dans la maison m&me de Mme Denis:

demeure actuelle des soeurs. On y montre son modeste
oratoire et sa chambre, qui avait vue sur le chiteau.
Cependant, les enfants des soeurs.attendaient; elles

avaient pr6pare de leur mieux chants et danses. Ce
fut charmant. Elles eurent leur r&compense, puisque
le Tres Honore Pere leur accorda une promenade au
Col de la Faucille.
Trouvant la prose trop banale pour exprimer leurs
sentiments, elles recoururent la poasie :
Oh! quel bonheur pour nous! Jamais dans cette enceinte
Nous n'avons contempli l'image douce et sainte
D'un p6re bien-aime.
Aujourd'hui, des hauteurs de la gloire eternelle
Vincent fait retentir sa voix si paternelle
A notre cceur charmd !
11 est tout prbs de nous; c'est un autre lui-mEme
Qui vient nous visiter et comme lui nous aime
Et se male a nos rangs.
11 valever sa main sur nos totes heureuses
Et nous pourrons le voir, humbles, silencieuses,
Benir tous ses enfants.
Enfants, saluons-le, c'est un aimable pere;
11 a porte ses pas dans la maison si chore,
Guide par son amour.
Offrons-lui tour a tour notre candide hommage
Et qu'il soit ý son coeur comme un doux temoignage
Du plus tendre retour.
Bon pere, recevez de vos enfants si chores
Le plus profond respect et les vaux bien sinceres
Que dicte notre coeur.

Si, pour les exprimer, notre voix est ddbile,
Notre priere au ciel montera plus agile
Et pleine de ferveur.

Notre Tres Honore Pere aurait volontiers ecout6
plus longtemps encore les poesies des fillettes; mais
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il fallait songer au depart. Sur les trois heures de l'apresmidi, traverse de Genhve, ville magnifique el pittoresque, oa, malheureusement, les soeurs n'ont aucurn
6tablissement.
Retour en France, a Collonges-sous-Sal&ve. Les
seurs, 6tablies ici en 1832, taient en deuil; leur sup&
rieure venait de mourir. Ce fut done une visite tres
simple, sans chants, sans compliment. I1 en cocita certainement aux orphelines de ne pouvoir manifester
leur joie et au Tres Honore PNre de ne pouvoir leur
donner cette satisfaction. Onremarque danslachambre
de communaut6 une lettre autographe de saint Vincent, donn6e a lamaison en 1825 parM. Gossin, ancien
president des conferences de Saint-Vincent-de-Paul.
A une cinquantaine de kilometres de Collongessous-Salleve, et pour les vieillards et indigents du
canton de Seyssel (Ain), M. de Montanier l~gua le
domaine de Grex aux Filles de la Charit6. Elles y
arriverent en f6vrier 1874; vingt-neuf ans durant, la
sceur de Costalin en fut supbrieure.
Pour t Ia tranquillit6 des vieillards et des malades
indigents, lisons-nous dans le testament du fondateur
(3 f6vrier 1870), I'hospice Montanier-Carbillon ne
recevra aucun alibne ou ne subira aucune espkced'&cole ni de salle d'asile ,.
C'est done la paix que gofitent ces impotents des
cinq communes voisines: Seyssel, Corbonod, Chanay,
Anglefort et Culoz.
La maison est une de celles que la Communaut6utilise pour les retraites annuelles des seurs. Le choix
ne pouvait etre meilleur. Rien n'est plus propre afaciliter le travail de la r6collection interieure que la
solitude et le silence dont est entour6 l'hospice, plac&
au milieu des bois, des vignes et des jardins.
Helas! la visite ne peut etre longue, dans la nuit
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qui vient. C'est I'heure du retour a Musinens, en attendant pour le lendemain, 23 septembre, celle de la
rentrie a Paris.
CLERMONT-FERRAN D
SGEUR MADELEINE ASSEMAT

Une mort tres inattendue, c'est bien, certes, celle
de Mere Madeleine Assimat. Vous ne saves ni le
jour ni I'heure, dit l'Fvangile; nous le lisons souvent,
mais nous ne nous habituons jamais I le croire possible, du moms pour ceux que nous aimons.
Personne de ceux qui vivaient dans i'entourage de
soeur Ass6mat ne pensait, pour elle, A une mort si
proche. Pendant tout l'&te, elle avait preside, avec
son entrain accoutum6, A la vie prodigieusement bourdonnante de sa. double ruche de Manson, ofi petites et
grandes filles s'6talent succ6d6 en grand nombre pour
profiter des bienfaits de ce s6jour id6al et de cette
organisation si intelligemment installke, pour prodiguer de 1'air, de la lumiere, des soins maternels, de la
sant 6 , a toutes ces jeunes poitrines an6msees par la
grande ville. La derniere de toutes, le 6 octobre,
comme le capitaine quittant son bord, elle etait redescendue A sa maison Saint-Genes, v6ritablement heureuse de se retrouver au milieu de la joie affectueuse
de ses compagnes, de ses orphelines, de ses pauvres,
et des oeuvres varibes dont elle 6tait 1'animatrice.
Quelle stupeur quand, le meme soir, vers seize heures,
dans la communauti, dans le quartier, dans toute la
paroisse, circula la nouvelle : mere Madeleine est tres
mal! On parla d'apoplexie, de congestion c6rebrale.
Et pendant quatre jours, en d6pit de tous les efforts
d'une science 6clairbe, ce fut une longue et lente agonie.
Terrassee en pleine force, a cinquante-sept ans, parl'un

--

73 -

de ces.redoutables malaises qui, en quelquessecondes,
d6molissent les cerveaux les mieux organis6s, Mere
Madeleine expira doucement, avec toute sa lucidit6
d'esprit et son ardente pi6t6, au milieu des soins et de
l'affection toute filiale de ses soeurs et de sesenfants
desoldes.
Une mort aussi foudroyante fut un deuil cruellement
ressenti, non seulement par la maison Saint-Genes,
mais par toute la paroisse. La foule 6mue qui se pressait dans notre 6glise, et oi l'on remarquait, a c6t6
des quarantes cornettes blanches, les repr6sentants
de la Commission des Hospices et du Bureau de
Bienfaisance, le tres long cortege silencieux qui suivit
jusqu'au cimetiire l'humble corbillard des pauvres,
disaient assez la perte particulibrement p6nible qu'6tait
-la disparition de Mere Madeleine.
Ily avait, en effet, trente-deux ans qu'elle dipensait, a
Saint-Genes, toute son intelligente activit6; trentedeux ans de divouement, de charit6 discrete et industrieuse; trente-deux ansd'oeuvres de toute sorte, dans les
milieux les plus varies et, parfois, les plus r6fractaires.
Avec untact parfait comme avec la bont laplus difficile
a d6courager, ne doutantjamais de l'esprit de sacrifice
de ses soeurs et deses auxiliaires, pas plus, d'ailleurs, que
de la g6n6rosit6 des bienfaiteurs de ses ceuvres, Mire
Madeleine ne se rebutait jamais devant les difficult6s
et I'al6a d'une entreprise nouvelle. Sa foi 6tait sans
bornes et sa confiance in6branlable en la Providence;
aussi ne manqua-t-elle jamais des ressources n6cessaires pour mener a bonne fin les industries de son
zele.
Intelligence pratique, jugement tres stir. qui excellait a discerner qualit6s et d6fauts, et savait admirablement utiliser les moindres bonnes volonts, Mere
Madeleine 6tait, par dessus tout, une inergique. II y
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avait beaucoup de virilit6 dans son caractire. Sans
s'attarder en reveries et en irresolutions f6minines,
elle analysait tres vite une situation, mettait au net Je
but a atteindre, delimitait son plan, calculait ses ressources, et, une fois decid6e, savait poursuivre, avec
une exceptionnelle force de volonte, la r6alisation de
,desseins habilement mfiris. Cette energie 6tait chez
elle une qualit6 native.
A peine sortie du pensionnat des Soeurs de NotreDame de Lautrec, elle eut a. suppleer, dans la direc-

tion de la maison paternelle, sa mere tres gravement
malade. Par une sainte violence au ciel, elle fit vceu,
en &changede la guirison de la chere malade, de se
consacrer au service des pauvres et obtint le r6tablissement, jug6 un vrai miracle, de la sant6 de sa mere.
Un jeune frere grandissait. Ce fut elle qui dicida
qu'il ferait ses 6tudes classiques et entrerait au grand
s6minaire d'Albi. Aussi, agenouillk auprbs de la
couche funibre, M. l'abbi Ass&mat repbtait au milieu
de ses larmes : « Elle 6tait pour moi bienplus qu'une
soeur, et je lui dois ma vocation. n
A vingt-six ans, en d6pit de la plus vive oppositicn
de ses parents, qui allerent jusqu'A lui refuser m&me
son trousseau, meme l'argent de son voyage, elle partit
pour le seminaire de la rue du Bac. Un an plus tard,
elle en sortait, en 1898, et etait d6sign6e pour la maison
de Charit6 de Saint-Genes.
Elle y fit la classe jusqu'a ce que de honteuses lois

vinssent enlever aux religieux le droit d'enseigner
l'alphabet aux petits enfants de France. Son ardeur
ne.s'arrta pas a bouder les pers&cuteurs. Immediatement, soeur Madeleine se tourna vers les autres
formes multiples de la charit6.
c Ah! mes filles, disait saint Vincent de Paul,pensesvous que Dieu attende de vous seulement que vous forties
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aux pauvres un morceau de paia? Oh . nenni! ii attend
de vous que vous pourvoyies a leurs besoins spirituels,
que vous lear porties l'esprit de Dieu. Pleures avec eux.
Dieu vous a constitudes pour eux leur consolation. ,
Ce conseil de son pere et fondateur, mere Madeleine en fit sa devise, quand, en 1915, elle fut choisie
comme superieure a la mort de Mere Gros, dont elle
6tait, depuislongtemps d6ja, 'assistante. Pendant treize
ans, elle allait communiquer A toute sa maison une vie
ardente, et prendre une influence personnelle pr6ponderante par l'impulsion qu'elle saurait donner discretement A toutes les oeuvres de bienfaisance et de preservation a sa portee. En pleine guerre, elle crea de
toutes pieces le Patronagedes petites flles. Puis ce fut
la resurrection de la Maison de Mansonavec colonie de
vacances; en 1924, l'organisation du Foyer SaintJoseph; en 1926, celle de la Garderie des tout petits.
Lorsque le local de l'impasse de la rue Neuve-desCarmes fut devenu trop exigu pour abriter plus longtemps les Enfants de Marie, elle leur ouvrit sa si
hospitalibre maison de Saint-Genes. Sous sa cornette,
tous les besoins, toutes les ceuvres naissantes trouvaient le plus maternel abri. C'etait lui faire plaisir
que de lui demander un service ou de lui signaler
une initiative i prendre. Veritable Fdtle de la Chariti,
elle r6alisait trbs bien l'ideal de saint Vincent de
Paul, toujours en quete de quelque bien a. faire, de
quelque infortune i soulager, de quelque decheance a
relever et 4 remettre &flot. Qualit6s de coeur etd'esprit,
vertus surnaturelles, elle depensa, sans compter, toutes
les ressources de sa riche nature au service de Dieu
et du prochain.
Elle est morte a la tiche, en pleine force, sans
maladie, comme le soldat frappe a son creneau. Elle
euit kt6 encore capable de grandes et bonnes oeuvres.
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Le Maitre de la moisson a trouv& que la gerbe de
sa seryante itait suffisamment lourde et riche. II
1'a jugee primatur6ment digne de la recompense des
bons et industrieux serviteurs, et il l'a prise du milieu
de ses enfants pour la r6compenser magnifiquement
de toute sa vie de sacrifices et de charit6s au service
des enfants et des pauvres, lui qui a promis dans
l']vangile : c En viriti,je vous le dis : tout ce que vous
autez fail l'un de ces petils, c'est a moi-mime que vous
I'aurez fait. n
(Bulletin mensuel de la paroisse Saint-Genes-les-Carmes,

novembre 1928.)

BELGIQUE
L'CEUVRE DE LOUISE DE MARILLAC A LIEGE
Feter saint Vincent de Paul sans y m&ler ceux qu'il
nous a laiss6s comme nos Seigneurs et Maitres, ce
serait bien mal comprendre la doctrine du saint Fondateur. Aussi les demoiselles de l'(Euvre Louise-deMarillac ont eu soin de songer a leurs braves protbges
pour honorer le saint Patron, et elles ont choisi le
dimanche dans l'octave du grand saint pour procurer
ce que les vieillards appellent la journ6e plus que
parfaite! Le dimanche a 6t6 choisi de preference A

un autre jour de la semaine parce qu'on voudrait faire
en cette f&te la vraie part au Seigneur en procurant A
tous les invites 1'occasion d'entendre la messe d'obli-

gation.
0 messe d'obligation! pour quelques-uns, il y a
des annees qu'ils n'ont pu s'acquitter de ce grand

devoir du chr6tien. Infirmes de corps, relegu6s dans
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un quatrieme ou cinquieme, its n'ont plus la force de
prendre le chemin de l'iglise; et quand, autrefois,
ils 6taient forts, ils ne se donnaient pas la peine d'y
aller, de sorte que quelques-uns ont perdu tout souvenir d'une ciremonie religieuse. A certains jours, le
pr&tre va les trouver; ils se confessent en causant; la
sceur va priparer une belle table garnie; Jesus vient
les visiter au matin. On prie et c'est tout. Alors,
puisque tous ces braves gens se trouvent si bien au
couvent des soeurs, pourquoi ne. pas prolonger leur
bonheur? Pourquoi ne pas les faire prendre chez eux,
d&s le matin? Et bien doucement, sans une arrierepens6e, m&me les plus indiff rents se sont laiss6
prendre et ont accompli le devoir dominical.
Le bon Dieu s'est mis de la partie : un ciel sans
nuages; une chaleur mod;r6e; peu de mouvement en
ville I Les autos de notre service pourront voler i
belle allure et abriger ainsi la preoccupation angoissante de certains de nos membres, qui se 1~vent
anxieux, craignant d'&tre oublies.
Des huit heures du matin la grande porte de la maison
de Charit6 est ouverte a deux battants. Les invit6s
arrivent au bras de leurs devouees bienfaitrices, et'
I'6change de voeux et de salutations se fait d&s I'arriv6e.
De temps a autre, une voiture amine les vrais kclop6s:
aveugles ou infirmes. Maisleurs physionomiesreflttent
en ce moment trop de bonheur pour qu'on puisse
s'apitoyer sur leur sort. A analyser l'expression de
leurs traits, il ne leur manque rien.
Les rangs se serrent; les places sont prises; c'est
le moment de respirer un peu. Pendant que les cornettes vont de l'un k l'autre causer un peu, en battant
de l'aile comme l'oiseau protecteur, les -jeunes filles
regardent, muettes d'6tonnement, devant l'exhibition
des toilettes de nos bonnes vieilles. Toutes les modes
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du sidcle pasis sont a 1'ordre du jour; rien d'actuel,
rien de moderne; et les mises les plus bizarres paraissent quand m&me jolies, parce qu'elles font l'ornement d'une de nos prot6eges.
II est temps pour la messe! Les portes de la chapelle s'ouvrent et les exclamations commencent. On
conduit; on installe; on prend place. Et le prktre,
emu de traverser les rangs de ces a Invit6s de l'lvangile ,, monte A l'autel. Bient6t, en union avec les
paroles du Confteor, toute l'assistance recite lentement l'acte de contrition; et J6sus, par son ministre,
donne sans doute de tout son cceur si bon 1'absolution.
Partie par partie, on s'unit au sacrifice, r6citant le
Credo, le Sanclus, les actes, le Pater et finissant par
le chant : Je suis chritien !

L'emotion et la priere ont dessiche les gosiers.
C'est l'heure des rafraichissements pour les proteges.
La jeunesse prepare au a Restaurant Saint-Vincent o
les mets multiples et varies que porte le menu du jour.
Nous passons sous silence la composition. Le fumet
fait fonction d'ap6ritif. Les vieillards s'informent de
l'heure fix6e pour le diner. Pourquoi faire languir les
estomacs, puisque tout est pret ? Ouvrons bien vite la
salle de festin et plaqons nos amis.
Fort heureusement que le roulement du service
6tait indiqu6, car les demoiselles sont tellement
enthousiasm6es qu'il y aurait d6sordre, mais c'est un
coup d'ceilravissant de voir I'empressement avec lequel
elles rendent tout genre de services. Ce sont elles
qui donnent a manger aux aveugles; qui guident la
main incertaine de quelques-uns; qui offrent nourriture, boisson, glace, etc.; qui viennent aupres des
sceurs, comme des mamans affolkes, en criant : a Ma
seur, le mien n'a pas encore ceci, ou la mienne d6sire
encore cela n; ce sont elles encore qui font la vaisselle
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et cela avec un bonheur sans 6gal. Les bons anges
doivent applaudir au paradis en voyant ce que l'esprit
de charit6 peut engendrer d'exemples admirables dans
l'union des classes de notre socitei.
Le vin a dor6 les paupieres et color6 les joues!
C'est le moment choisi pour confier les physionomies
au cliche; et puisque l'objectif d'amateur n'a pas fait
bon ouvrage, essayons, cette fois, de l'appareil d'un
petit artiste. Tous,ils ont l'air radieux. Un peu de
preparation; un peu de patience done et, Adeux heures,
la pose est faite..- et I'6preuve montrera que le
photographe a bien r&ussi. Sans attendre le r6sultat,
tous se font inscrire pour recevoir la photo. Les
aveugles crient plus fort que les autres en disant :
<Ce n'est pas pour nous; c'est pour faire voir aux amis
et connaissances qu'il n'y a rien de plus beau que
notre Coofr6rie. )
Cette prise de commandes a permis aux actrices de
se costumer et bien vite on va A la salle de fete, o6 la
partie r6creative comien'ce, pr6sidde par le clergi de
la paroisse.
Une belle poisie fait acclamer saint Vincent de
Paul: a Por en binam saint, c'en est un quecelui-la, et
nos vendrions bin qu'on tienss'fPle treus ou quatri coups
par an! ) C'est la r6flexion g6enrale de l'assistance
et toutes nous sommes d'avis de tenir compte de ce
d6sir. Une de nos doyennes de l'ceuvre, Mine Roseau
(quatre-vingt-sept ans), monte sur la scene pour prendre
la parole et dire en termes 6mus ce que nous sommes,
ou plut6t ce que nous devrions etre. ( Des confreries
pareilles n'existent pas dans le monde entier, ditelle; les soeurs ne sont pas comme les autres; elles
sont encore meilleures que les anges du Ciel, car elles
nous donnent du bonbeur et beaucoup des autres
-affaires avec; et elles apprennent si bien A toutes les
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demoiselles a faire comme elles que c'est plaisir de
les voir arriver et qu'on voudrait ne jamais mourir pour
ktre toujours avec elles. , Elle finit, heureusement,
par un chant comique qui fait remplacer les larmes
par de francs 6clats de rire.
Et pour alimenter cette joie naive, on chante les
morceaux les plus dr6les, les plus varies, les plus
wallons, mettant a contribution non seulement les
talents des membres de l'oeuvre, mais jusqu'aux petites
sceurs, qui ont un succes inoui en amusant les invites.
C'est presque avec peine qu'on entend la voix de
M. le doyen de Saint-Jacques; car c'est 1'annonce
de la fin du theitre. Et la fete va se continuer, d'une
maniere plus grave, au pied du saint Autel. Pauvres
braves gens! dociles comme des enfants, ils descendent p6niblement les escaliers pour se rendre a
la
chapelle.
Le motet O Esca Viatorum et d'autres sont execut6s.
M. le doyen se tourne vers 1'assistance et trouve
des termes paternels pour convaincre ces bons
vieillards de la beauti de leur r6le ici-bas et de la
belle
r6compense qui leur est pr6paree lI-haut s'ils souffrent
avec amour et abandon. Nous en sommes tons
emus
et, lors de la benediction du saint Sacrement,
nous
demandons a Jisus de b6nir et de fortifier toutes
ces
bonnes volont6s. La c6r6monie se termine par
le cantique (cSaint Vincent, les pauvres sort nos fIires
n.
Au sortir de l'office, une nouvelle surprise les
attend
au refectoire : le souper est servi et la tombola
est
prepar6e ! Literie, vetements, linge, 6 pices,
etc., tout
fait envie, mais chacun est content de son
lot et se
croit favoris6 du sort. Les autos sont pretes;
cela fait
froncer les sourcils. On n'aime pas s'en aller,
mais
petit A petit le vide se fait, toujours avec des
demonstrations d'affectueuse reconnaissance
; et c'est apres
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le depart des derniers qu'on s'apercoit qu'il est
sept heures et demie et qu'on se dit que la journ6e a
et6 trop courte et qu'on remercie Dieu de la belle
vocation qui permet de semer tant de bonheur.
Ne parlons pas des 6chos du lendemain; on n'en
finirait jamais. Mais ajoutons que, depuis, les pauvres
malheureux accourent, presque en suppliant, demander
leur place dans la confrerie et la permission d'assister
A nos belles fetes.
Puisse la divine Providence continuer a pourvoir
aux besoins de notre CEuvre Louise-de-Marillac afin
que, pour la fete de la Medaille Miraculeuse, nous
puissions, a nouveau, procurer a nos chers Seigneurs
et Maitres une journ6e plus que parfaite !

ESPAGNE

LE CENTENAIRE DE MADRID

Les fetes organises pour commemorer I'etablissement de la Congregation de la Mission & Madrid en
1828 commencerent le 14 juillet. M. Atienza, visiteur
de la province d'Espagne, les ouvrit par une allocution. II invita ses auditeurs & remercier Dieu, qui a
donn6 une si riche frondaison a I'arbre de la petite
Compagnie sur la terre espagnole et A 6prouver un si
vif sentiment de gratitude pour les devanciers qui ont
pr6par6 I'efflorescence actuelle et pour les confreres
des provinces, vice-provinces et maisons d'outre-mer,
qui tous s'associent en esprit a ces fetes jubilaires.
M. le Visiteur ajouta qu'il allait aussit6t lancer un
t6l6gramme A M. le Supbrieur general, pour lui
exprimer I'attachement et le respect de la province au
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16gitime successeur de saint Vincent, centre ei axe de
1'autorite dans la petite Compagnie.
II termina en formant des vaeux pour la prosperite
et la durie de toutes nos ceuvres.
M. Mac Hale, second assistant de la Compagnie et
repr6sentant du Sup6rieur g6enral a ces fetes, souhaita
prospirit6 Anotre ktablissement aux ttats-Unis.
Voici le texte du t6legramme adress6 au T. H.
P. Verdier : a Le Visiteur, les Consulteurs, les Suprieurs de la Province, r6unis sous la pr6sidence
Mac Hale, pour l'ouverture des fetes du centenaire de
la maison de Madrid, r6iterent leur filial attachement au successeur de saint Vincent, sollicitant sa
benediction. -

ATIENZA.-.

M. le Superieur g6enral adressa cette expressive et
affectueuse reponse : , Absent de corps, present
d'esprit et de coeur aux fetes du centenaire, j'envoie
la b6n6diction de saint Vincent a tous et B chacun de
ceux qui y assistent, Visiteurs, Superieurs, Confreres
et Freres : Ad mulios felices annos. -

VERDIER. )

Quatre 6veques nous honorerent de leur presence:
ceux de Madrid, d'Avila, de Badajoz et de S6govie.
L'Eminentissime cardinal primat et les 6veques
d'Astorga, de Cuenca, Jaen et Sigiienza nous t6moignerent leur sympathie et le regret qu'ils 6prouvaient
d'&tre emp&ch6s,par la maladie ou des affaires pressantes, d'assister a nos ciermonies.
ttaient pr6sents : le visiteur de cette province et
son conseil, les sup6rieurs des trente-deux maisons

de la p6ninsule et quelques autres missionnaires venus
particulieremcnt des maisons les plus rapproch6es, les
professeurs et 6tudiants de la maison de Cuenca, les
seminaristes de la maison de Hortaleza; pour les
maisons des Canaries, M. Thomas Romero, suphrieur
de Las Palmas; pour celle de Londres, MM. Orcajo et

- 83 Gr6goire Tabar; pour celle de New-York, M. Ginard,
et pour celles de Porto-Rico, le vice-visiteur, M. Gaude,
ainsi que MM. Bacaicoa et Cyprien Saiz.
M. Vigo repr6sentait la province de Barcelone;
M. Gancedo, celle des Philippines; M. Veremundo
Orzanco,celle de Mexico; M. Gaude,celle de Cuba, la
maladie ayant emplchi M. Lucien Martinez, d6sign6
pour repr6senter cette province; la vice-province de
1'Inde avait comme repr6sentant M. Joseph-Marie
Fernandez.
Aux offices de chaque jour assisterent la sceur
visitatrice des Filles de la Charit6, accompagn6e de
son conseil, ainsi que de nombreuses sceurs de Madrid
et d'autres localites. Malgrb la temperature d6favorable, 1'assistance des fiddles fut tres considerable,
surtout le jour de la fete de saint Vincent et le dernier
jour de la neuvaine. M. Serra, Ame de toutes les
manifestations du culte qui ont lieu dans la basilique,
remercia & diverses reprises les assistants qui ont si
bien r6pondu aux invitations qu'il leur avait adress6es
soit en chaire, soit par l'organe du sympathique
Bulletin de la Basilique; ceux qui vinrent communier
le 22 requrent une m6daille-souvenir du centenaire.
Durant la neuvaine en l'honneur de saint Vincent
de Paul, c6Clbrfe du 14 an 22 juillet pour rendre
grAces a Dieu des faveurs dont il nous a combl6s
durant le siecle qui vient de s'couler, et solliciter de
nouveaux secours et de nouvelles b6nedictions pour
l'avenir, chaque matin eut lieu, A huit heures et demie,
la messe de communion g6nerale, avec orgue et
chants. Le soir, a sept heures et demie,.exposition du
saint Sacrement, rosaire, prieres de la neuvaine,
sermon et benediction du saint Sacrement.
Nous allons donner une id6e succincte des sermons
de chaque jour de la neuvaine, ainsi que des quelques
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autres ceremonies qui meritent d'etre mentionn6es.
Le predicateur fut M. Thomas
14 juillel. Romero. ( II y a, dit-il en commenqant, des emotions
si douces et si pures, que le langage humain est
impuissant A les exprimer. Telles sont celles que
produisent la c61ebration du centenaire de cette
maison, qui laisse derriere elle un si glorieux sillon
de pieuse observance. , Puis il remercie Dieu de
1'expansion accord6e A la petite Compagnie dans
notre patrie et dans les autres pays oiz s'6tend son
action.
L'orateur parle ensuite de saint Vincent, 6vangelisateur des campagnes et module des ap6tres.
15 juillet. La grand'messe fut chantee par
M. Mac Hale. Le soir, M. Arnao montra saint Vincent
travaillant au salut du pauvre peuple par la regen&ration du clerg6 et la fondation des s6minaires.
16 iuillet. - M. Timothee Martinez developpa avec
ame et lyrisme le theme suivant: " Saint Vincent fut
le grand organisateur de la charit6 publique et le
bienfaiteur insigne et universel de 1'humanit6.,
17 juillet. - Le pr6dicateur du jour, M. Marcos,
presente saint Vincent comme directeur d'Ames, sans
cacher que, si bien des aspects de la vie et du caractere
du saint sont ignores, comme le notait un remarquable
article de M. Jules Sanchez, ce point special est I'un
des moins connus. Apres avoir fait ressortir l'imporance et la grandeur de la direction des Ames,
M. Marcos 6tablit que saint Vincent poss6da les
qualit6s d'un excellent directeur de conscience, surtout la prudence et la connaissance du coeur humain.
Ii p6entrait dans 'Imesans abandonner Dieu et sans
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se substituer A lui. Son action, i ce point de vue, fut
tres vaste et atteignit les petits et les grands.
Mgr l'e6vque de Madrid donna la b6endiction du
saint Sacrement ce jour-la.
18 juillet. - tt Saint Vincent, figure grandiose, veritable g6ant dans l'Iglise ,, tel fut le sujet du sermon
que donna M. Hygin Pampliega, superieur de la maison
centrale. L'exorde fut une magnfique restitution du
cadre historique dans lequel la Providence placa saint
Vincent, dans le siecle le plus illustre de l'histoire de
France, au milieu d'hommes 6minents en tous genres.
Bien que I'humilit6 du saint le porte A se regarder
comme le dernier de tous, son action est si profonde
que rien ne se fait en son siecle oh il ne soit mele :
partout il laisse des traces de son prodigieux g6nie.
D'autres grands hommes de son epoque sont tombes
dans l'oubli : la figure de Vincent, au contraire,
comme aussi les institutions qui lui doivent leur origine, grandissent de plus en plus. Le saint etait doue
d'une intelligence superieure et il m6rltait bien le
titre de Docteur. La rectitude de son jugement, son
bon sens pratique, sa grande prudence marquent
chacune de ses oeuvres. Jamais il n'eut A revenir sur
une resolution prise, ni a retourner sur ses pas. Sa
riche correspondance le rivlIe comme un homme de
vastes ressources, de connaissances 6tendues et approfondies, de grande largeur d'id6es, d'une haute
6elvation d'ame, d'un talent rare et touchant an genie,
et surtout d'une prudence consomm6e et d'un parfait
bon sens, toutes qualit6s qui lui gagnerent l'admiration
et le respect des grands esprits de son temps, Bossuet,
par exemple. Ces qualit6s 6taient illumindes par la
foi, qui dirigeait toutes les activit6s du saint. L'orateur expose les profondes 6tudes auxquelles s'adonna
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saint Vincent et la manitre dont il se priserva, lui et
les siens, de l'h&r6sie janseniste, rendant a li'glise
plus de services que les hommes d'Etat les plus puissants. Mais si Vincent fut grand par son genie et son
intelligence, &claires par la foi, qui le dominait entierement, de telle maniere qu'on pouvait dire qu'il
vivait d'elle, il ne le fut pas moins par les oeuvres
innombrables qu'il r6alisa et qui offrirent remade i
toutes les souffrances. Apres avoir montri l'origine et
la croissance de toutes ces ceuvres, le predicateur fait
encore ressortir le genie organisateur, qui se manifeste sp6cialement dans la forme nouvelle que le saint
donna aux communaut6s religienses, et comment
celles qui sont nies depuis sont comme le reflet de la
la Congr6gation de la Mission et de la Compagnie des
Filles de la Charit6. Et ses oeuvres sont universelles et
son action s'6tend an monde tout entier. Le fondement principal de la grandeur de saint Vincent est 1a
saintet6. M. Pampliega conclut en demandant a saint
Vincent sa b6n6diction pour cette province et cette
maison, et pour tons nos cooperateurs.
19 juillet. -

M. Serra c6lebra la messe de commu-

nion g6nerale. Les fideles qui s'approcherent de la
sainte table furent tres nombreux. Mgr I'6veque d'Avila
chanta la messe pontificale. Le soir, M. Atienza parla
des rapprochements entre I'Ap6tre de la charite et
I'Ap6tre des nations. , I1 est difficile, dit-il, d'etablir
un parallkle entre deux saints. Chacun d'eux est fils
de son 6poque; elle marque en eux des caractbres
sp6ciaux qui les distinguent. La sainteti on la participation de la vie de Dieu en nous est multiple et
chaque saint a des caracteres particuliers, de meme
que, dans I'ordre physique, les visages se distinguent
les uns des autres par des traits particuliers. Saint

-- 87 Vincent se presente a nous tout d'abord comme le bon
cure, le bon pasteur qui defend ses brebis, puis comme

l'homme d'etat, d'une 6tonnante activit6, qui trouve
la solution adequate a tous les problbmes et a tous les
conflits de son temps; et, d'autre part, par sa faqon
de faire si humaine, droite et simple, il vulgarise,
pour ainsi parler, la saintet6. Le fondement de la
saintet6 est l'amour envers Jesus-Christ, qui a peuple
l'Eglise de martyrs, de vierges et de saints sans
nombre. Saint Paul fut un des plus ardents amants du
Sauveur. Pour lui, le Christ est tout. Ce fut l'immense
force qui donna une feconditE extraordinaire a toutes
les oeuvres du grand Ap6tre.
( De m&me, en saint Vincent, l'amour envers JesusChrist est le principe fecondant de toutes les ceuvres.
II suit en tout la conduite et la doctrine du divin
Maitre. 11 fixe souvent ses regards sur le crucifix, et
c'est frequemment que jaillit de ses levres cette invocation: t( 0 Sauveur! .Cet amour 1'enivre et le pousse
a la pratique de la vertu et des ceuvres de charit6: il se
donne sans reserve aux pauvres. Dieu n'a pas besoin
de quoi que ce soit de notre part; il reclame seulement
notre coeur et veut que nous le servions en la personne
des petits. C'est ce que fit saint Vincent: il livra son
cceur a Dieu et consacra son activite au bien du

prochain.
( Saint Paul 4tablit des collectes en faveur des chretiens n6cessiteux et edicta des rggles a ce sujet. Nous
pouvons dire que c'est en cela que nous trouvons le
principe qui inspira la fondation des creches, des
h6pitaux, des hospices; etc.
( Saint Vincent fonda de toutes parts, comme saint
Paul, des confr6ries et des associations de charit6. It
est etonnant qu'il ait pu aboutir a obtenir tous les
secours si importants et si nombreux qu'il sollicitait.
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II manifesta encore une intelligence et un rare talent
en donnant A ses associations une admirable faculti
d'adaptation aux necessites et aux circonstances
actuelles.
Apris avoir decrit l'organisation de la charite
depuis les premiers temps du christianisme, l'orateur
ajouta que saint Vincent, avec le regard du genie,
saisit la relation entre le cceur de la femme et la doaleur, et la langa dans le champ d'action de la charite.
La creation de la Fille de la Charite et des confrkries
de Dames, pour servir Notre-Seigneur dans les
pauvres, est I'ceuvre geniale de -saint Vincent; c'est
I'organisme incorporant la femme dans le sacr6 ministhre du R6dempteur, la femme de laquelle on n'avait

pas fait cas dans les siicles antirieurs. Vincent crea
un type nouveau de vie religieuse pour la femme, type
qui a entraine B sa suite tout le monde f&minin.

Outre l'aum6ne materielle et 1'aum6ne donnie as
coeur, la consolation, saint Paul parcourut le monde,
r6pandant en tous lieux l'aumbne reclamie par I'intelI'l
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g6lisa les pauvres, travaillant a leur faire connaltre le
nom de Jesus-Christ, et, comme saint Paul, il ne vent
rien savoir que Jesus-Christ seul.
Bien qu'il ne nous soit pas donn6 d'atteindre i la
hauteur de ces deux grands saints, soyons du moins
bons, et imitons-les en cette saintete aimable et accessible i tous; pratiquons les ceuvres de mis6ricorde,
parce que Notre-Seigneur nous jugera plus encore
d'aprbs le code de la charite que d'apris le code des
commandements.
20 juillet. -

Le pr6dicateur fut Mgr Narcisse de

Estenega, 6veque-aumonier des Ordres militaires. 11
commence ainsi : a Nous ne c~elbrons pas de hauts

faits sur un monceau de ruines, ni les efforts d'un
h6ros guerrier; nous n'exaltons pas l'esprit humain
hauss6 jusqu'au g6nie; nos louanges aujourd'hui vont
a un petit berger, qui, par des voies inconnues a
l'esprit humain, est arrive, pouss6 par l'amour de
Dieu et du prochain et s'appuyant sur la pratique de
la vertu, a une 6tonnante grandeur. , Le prelat 6tablit
sa these avec eloquence. 11 termine en rappelant
comment une princesse espagnole, Anne d'Autriche,
soutint puissamment le saint dans toutes ses ceuvres
et entreprises. 11 parle aussi des tentatives qui furent
faites, du vivant m&me de saint Vincent, pour avoir
des missionnaires en Espagne, par le cardinal Moscoso et Sandoval, vrai Pere des Pauvres, auxquels il
cida plus d'une fois son propre lit, et par I'illustre
6veque de Placencia, dont le tr6pas prtmatur6 fut
probablement la cause qui emp&cha la realisation
de son d6sir. Aid6 par le cardinal Portocarrero,
don Francois Senjust obtint des missionnaires pour
l'Espagne. Ils s'6tablirent, en fait, en 1740 a Barcelone. Charles d'Autriche les favorisa ; leurs vertus, en
effet, leur conquirent l'admiration et le respect de
tous. Par leur maison passaient, chaque ann6e, plus de
mille cinq cents exercitants de toutes classes et de
tous 6tats sociaux. Durant l'espace d'un sicle, ils donnerent, en outre, dans la province plus de mille missions. Les missionnaires espagnols se multiplierent
peu A peu dans la p6ninsule, dans les colonies et en
d'autres pays. Dans le silence et le recueillement de
la maison, ils pr6parent ces enseignements qu'ils
portent ensuite dans les villages et qui maintiennent
dans leur esprit les Filles de la Charit6. Mgr termine
par une invocation A la Vierge de la M6daille Miraculeuse, la priant de proteger et de recompenser largement les sueurs des Lazaristes espagnols.

21 juillet. -
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Mgr l'eveque de Jaen, pridicateur

annonce pour ce jour, mais emp&ch par la maladie,
est remplace par le chanoine Pierre Alcantara Hernandez, qui fit ressortir la grandeur de saint Vincent
de Paul au milieu de tant d'autres hommes extraordinaires et de tant de saints que compte l'glise. I1 en
montra l'origine dans l'hroique pratique de la charite, la premiere des vertus qui lui inspira cette abn&
gation qui le fit s'oublier et se sacrifier entierement
pour le prochain, et les moyens de venir A son secours
par la creation de multiples oeuvres.
Ce fut Mgr Manuel de Castro, archeveque nommi
de Burgos, qui donna la benidiction du Saint Sacrement.
Durant la nuit, l'Association de I'Adoration nocturne
de Madrid fit une veillbe solennelle, durant laqueile
M. Thomas Romero porta la parole sainte.
22 juillet. - Mgr l'eveque de Segovie c61lbra la
messe de communion, et distribua l'hostie sainte
durant une heure environ. A cette communion 6taient
particulierement convi6s les membres des diverses
associations itablies dans la Basilique.
La messe pontificale fut chant6e par Sa Grandeur
Mgr I'6evque de Badajoz.
Le soir, le sermon fut donn6 par Mgr Manuel de
Castro. ( C'est une v6rit6 ind6niable, dit-il, que
I'aomme est non seulement matiere, mais aussi esprit.
Mais ce qui impressionne. les sens parvient le plus
facilement a l'esprit. C'est pourquoi, parmi les
oeuvres de saint Vincent, tout le monde ou a pen pres
se borne a consid6rer les Filles de la Charite, qui
portent secours au pauvre, assistance au malade,.
recueillent Jes enfants exposes, sans oublier d'ailleurs
d'enseigner a tous qu'il existe une autre vie. La
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socidte voit plut6t en Vincent le fondateur de ces
anges de la charite que celui des pr&tres de la Mission. Cependant, I'ceuvre principale et originale de
saint Vincent est la fondation des missionnaires.
a Autant l'Ame l'emporte en excellence sur le corps,
I'esprit sur la matinre, le surnaturel sur le naturel,
autant les oeuvres de charit6 spirituelle I'emportent sur
les oeuvres de charite temporelle. Eclairer, enseigner
1'ignorant, fournir au cceur les 616ments surnaturels
qui le portent sur les hauteurs, est bien plus excellent
que toutes les autres ceuvres dont le but est le soulagement des n6cessit6s du corps. Ainsi nous 1'enseigne
Notre-Seigneur qui donna la pr6ference aux oeuvres
spirituelles; sa mission principale fat d'6vangeliser
les pauvrs. Et quand il envoya ses ap6tres aux
peuples, ii ne leur dit pas d'aller faire des miracles,
mais depr&cher l'9lvangile. C'est cette mission, confide
I 1'Eglise et aux ap6tres, dont les pretres de la Mission, fils de saint Vincent de Paul, sont les continuateurs; c'est a elle qu'ils participent d'une manitre
toute sp&ciale, accomplissant l'oeuvre pour laquelle le
Fils de Dieu vint en ce monde.
( Saint Vincent donna a ses pretres comme un programme dans cette phrase admirable comme toutes
celles qu'il a 6crites ou prononcdes : a Chartreux . la
< maison et ap6tres A la campagne. ,
" La Congr6gation conserva toujours l'esprit de son
fondateur. Ses missions se developperent d'abord en
Europe et en Afrique, puis en tous les pays. Cette
maison de Madrid et celles qui en sont sorties ont
I'honneur de les continuer sous une forme ou l'autre.
Et la preuve que. les Lazaristes espagnols remplissent
fidlement la mission qui leur a 6t6 confide, c'est
1'extraordinaire assistance des fideles qui sont venus
A ces solennit6s.
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" Aujourd'hui, comme au temps de saint Vincent, il
est nicessaire d'6vang6liser les vitlageois, et toute
ame v6ritablement chr6tienne doit se r6jouir de voir
les moyens d'apostolat se multiplier, et se f6liciter de
l'expansion prise par la Congr6gation de la Mission,

qui travaille a maintenir les croyants dans la foi et
lui gagne ceux qui ne la possedent pas encore.
cRendons graces a Dieu, qui, au milieu de tant de
difficultes, procure le d6veloppement de congregations qui, comme celle de la Mission, portent en tous
lieux la lumiere de la foi. Demandons A l'auteur de
tout bien d'augmenter le nombre des membres de la
Congr6gation de la Mission, de leur donner force et
courage et de repandre sur eux, sur leurs sup&rieurs
et sur les Filles de la Charit6, ses benedictions. ,
Ensuite, Mgr l'archeveque nomm6 de Burgos entonna
le Te Deum, qui fut chant6 pour remercier Dieu des
graces qu'il a daigne nous accorder, et pour celles
qu'il a faites A notre pays par le moyen de la ReineMere, Marie-Christine.
Apres l'hymne d'action de grAces, Monseigneur
donna la bi6ndiction du Tres Saint Sacrement. Ainsi
s'acheva la neuvaine solennelle, qui laissera un souvenir ineffacable dans 1'esprit de tous ceux qui ont
assist6 a ces grandioses manifestations.
23 juillet. - A neuf heures du matin fut 66lebr6
un service funebre pour tous les d6funts de la Congrgation de la Mission et pour les Filles de la Charit6
d'Espagne. Ce fut M. le superieur de la maison qui
officia. Apres la messe, Mgr l'archeveque de Burgos
donna l'absoute.
Le 20 juillet, M. le Visiteur r6unit les sup&rieurs et
les directeurs des revues qui s'6ditent A la Maison centrale et leur fit un expos6 de l'6tat de la province.
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( Je ne vais pas vous parler comme un phre qui r6unit ses enfants autour de lui. 11 me manque ce je ne
sais quoi de v6nerable que donnent les annees pour
me presenter comme tel devant tant de respectables
superieurs; je n'ai pas non plus la superiorit6 de la
science, et encore moins celle de la vertu. C'est pourquoi mes paroles seront celles d'un frere qui rend
compte a ses freres de la maniire dont il administre
l'h-ritage paternel, qui est le bien commun de tons.
L'autorit6 m'a &t6 confi-e, .non pour mon avantage
personnel, mais pour le bien des autres et c'est pour
leur avantage que je dois l'administrer. M. le Visiteur parla d'abord, dans un langage
agr6able, facile et persuasif, du. d6sir qu'ont son conseil et lui-meme, que soient atteintes pleinement les
fins de notre Institut, fins indiquees dans nos saintes
regles : notre propre sanctification et ensuite celle du
prochain par le moyen de nos diff&rents ministeres;
que se maintiennent les missions qui existent deji et
que cette oeuvre se diveloppe a la faveur des circonstances. Ainsi a-t-on pu ouvrir de nouvelles maisons de
missiondans les dioceses d'Astorga, d'Oviedo, etc. Les
missions que donne la maison de Madrid sont absolument gratuites et la majeure partie des autres sont
presque tout a fait gratuites et sont soutenues par les
efforts et les ressources de la province, de m&me que
la Mission de l'Inde. On donne aussi un certain
nombre de missions qui sont demandees en dehors de
celles dont se chargent directement les maisons. II y
a une annee oit cinquante-deux missionnaires de cette
province missionnaient en meme temps dans les villages. I1 faut que nous allions toujours en progressant
dans cette oeuvre, la principale de toutes celles de
notre Congregation.
Une autre de ses fins est la formation et la sanctifi-

-- 94-

cation du clerge. Pour diverses raisons, nousy sommes
pen employes. Cependant, il nous a &t6 donne de
faire quelque bien en ce sens, surtout par les retraites
que nous avons pr&chees dans divers diocises.
M. le Visiteur parla ensuite des retraites spirituelles
donn6es dans notre basilique aux messieurs et aux
dames, des triduums et neuvaines prech6s en divers
lieux, etc., de la direction des Filles de la Chariti,
qui occupe un nombreux personnel. Lesmissionnaires
sont confesseurs ordinaires dans plus de trois cents
maisons; ceiles de Lope de Vega et de Valdemoro
sont exclusivement consacries . ce ministere. II dit
aussi ce qui s'est fait pour la formation de nos jeunes.
gens dans les 6coles apostoliques, noviciat et maisons
d'etude, en essayant de procurer a tous uae bonne
formation, en intensifant la vie de pitie et de travail
et en faisant en sorte qu'ils puissent se fortifier physiquement et moralement. On s'est prioccupe de preparer des professeurs, en envoyant quelques jeunes
gens a Rome, et nous esperons qu'avec le temps ils
pourroot icrire des livres de texte a l'usage des n6tres.
M. Atienza rendit compte du v&ritable amour avec
lequel on r6unit dans nos archives les papiers et les
manuscrits de nos devanciers, des ouvrages qui sepublient sur notre histoire et qui nous portent a:
imiter nos anciens.
Bien que les colliges soient, pour nons, une ceuvrte
tres secondaire, nous faisons cependant tout notre
possible pour que ceux qui y sont employis soient
vraiment capables, surtout ceux qui enseignent lesI:
langues ttrangeres. Avec l'autorisation du Tres
Honors PNre gineral, nous les envoyons itudier les.langues dans le pays oil elles se parlent. Mais il convient d'employer toutes nos 6nergies A la prospirite
des ceuvres primordiales: les missions et le clergh.
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M. le Visiteur exposa les raisons qui ont port6 a
fonder quelques maisons; ce que nous avons A faire
en ce qui concerne la liturgie, la visite des malades et
des h6pitaux, les Confriries des Dames de la Charit6
et les Conftrences de Saint-Vincent-de-Paul, les Associations des Enfants de Marie, de la Mbdaille Miracnleuse,. l'usage de la plume, etc. 11 recommanda
enfin aux sup6rieurs des 6coles apostoliques et des
maisons de formation, etc., de se r6unir et de conf6rer
entre eux sor ce qu'il est bon de faire pour la bonne
marche et I'uniformitt dans leurs ttablissements.
n Allons done en progressant, conclut M. le Visiteur; il nous reste encore beaucoup de chemin a faire
et il demeure encore A conquerir un vaste champ qui
nous appartient. Marchons Asa conquete et qu'aucun
obstacle ne.soit capable de nous faire reculer! a
L'animation et 1'enthousiasme qui vibraient dans les
paroles de M. Atienza ataient tels que sa conference
parut tres courte A tous ses auditeurs, bien qu'elle eit
dura
plus d'une heure. Tous en sortirent le coeur
heureux et brfilant du d6sir de le seconder et de lai
prkter un gen6reux concours.
La superbe s6ance qui eut lieu le soir du 23 juillet
fut le digne couronnement des fetes celebrees pour le
centenaire de la maison de Madrid. Ce fut une fete
de famille, durant laquelle les ames se remplirent
d'amour pour notre mtre chhrie la Congregation, pour
ses nobles fins et ses glorieuses traditions.
Elle s'ouvrit par le chant du grandiose Hymne du
Ceentenaire,compos6 par M. J.-M. Alcacer sur le poeme
de M. P. Caminos. Ensuite, M. Jules Sanchez prononca un dtlicat discours de salut et de compliments.
Apres un autre chant et la d6clamation d'une po6sie
celebrant la Maison centrale et ses ceuvres, on entendit
le m6moire suivant de M. Paradela.

« Mimoire sur le concours du centenaire et indications sur la formation des archives de nos maisons.
%En offrant, a l'occasion du centenaire de cette maison, le programme ohitaient esquissis, plut6t qu'indiqu6s, les themes d'6tudes, nous voulions seulement
signaler quelques points historiques dignes d'etre
6tudibs, avec l'id6e que ce qui ne pourrait pas se faire
maintenant, faute de temps et de matbriaux, pourrait
etre execut6 plus tard. En effet, il est impossible
d'6crire, surtout sur des sujets historiques, sans base
et d'une maniere quelconque ; il est n6cessaire de se
documenter soigneusement ; or, les archives et nos
publications, .source principale de documentation,
datent seulement d'hier.
a Cependant, nous devons nous diclarer pleinement
satisfaits de la facon dont on a r6pondu a notre appel.
Tous les sujets, sauf quelques rares exceptions, ont
attire l'attention des uns ou des autres, bien que'boa
nombre aient du, pour les raisons indiqubes plus haut,
ou abandonner leur projet ou remettre sa realisation
plus tard. Ils se presenterent ardents a la lutte, mais,
a notre grand regret, il nous fut impossible de leur.
fournir les armes necessaires. En ces matieres, l'improvisation ne sert de rien; il nous reste encore beaucoup de chemin a parcourir; Dieu veuille que nous
puissions ouvrir la route, fft-ce avec grande peine !
« Mais ce qui nous agree surtout, ce sont les quarante
et quelques m6moires recus sur nos maisons. De celles
de la Peninsule, il n'en manque que deux ou trois, et
encore on a promis de les envoyer le plus t6t possible.
Ces relations, plus ou moins volumineuses, out
enrichi consid6rablement nos archives et seront de
tres pr6cieux 6elments pour ecrire I'histoire de Ia
Congregation. Bqaucoup d'entre elles ont 6t6 ridigees
par des missionnaires blanchis dans les ministeres de
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la Compagnie. L'amour qu'ils ont" pour elle et leur
travail nous a apport6 une grande idification et nous
servira toujours d'exemple et de stimulant. Tous
mbritent un vif remerciement et, sans aucun doute,
nos successeurs le leur donneront, de meme qu'd nos
freres des iles Philippines, qui, sur la demande de

mon chet condisciple M. Joseph Fernandez, se sont
hAtes de nous adresser relations et photographies de
leurs maisons. Que Dieu les recompense tous, ceux d'ici
et ceux de la-bas, pour la qualit. de leurs travaux et
la promptitude avec laquelle ils les ont envoyes. Peut'tre qu'en ce qui concerne les photographies, les
p6ninsulaires n'ont pas &tA toujours tres heureux, et il
sera necessaire d'en 6carter un bon nombre; car, si nous
nous proposons de faire quelque chose de simple, il
convient n6anmoins que ce soit digne de l'anniversaire que nous commi•orons. Or, d'une mauvaise photographie il est impossible de faire une belle gravure.
Je prie ceux auxquels on demandera encore quelque
renseignement ou document de nous les envoyer sans
tarder pour ne pas reculer l'impression du livre. Bien
que nous ne puissions pas donner un compte rendu
d6taill des autres m6moires que nous avons recus, ni
donner lecture de quelques extraits, comme on l'avait
d'abord projete, ce qui allongerait par trop cette seance,
nous devons cependant signaler les suivants: Mimoire
historique sur la Maison des CyprUs et sur l'actuelle Maison de Madrid, par M. Horcajada, t qui nous devons

tous une grande reconnaissance pour le zele avec
lequel il a toujours travaill6 A notre histoire; Introduction de la Congrigation dans le Concordat.de z85r,

par M. Pallares; Rejelon ficond (la province des Philippines), par M. Bruno Saiz ; Notes biographiquessur le
diacre Vincent Martines, par M. Benoit Romero; et sur
M. Mailer, par M. Facerias; Profi de M. Amaya, par
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M. Joseph Herrera; Importance de l'intensificationdeVl'tude des langues latine et grecque et de la langue
nationale dans nos icoles apostoliques, par. M. Casimir Pampliega; Statistique et origine de ceux qui sont
entris dans la maison de Madrid durant le siecle
icould, par M. Segondino Gutierrez; Quelques aspects
peu &tudiisde saint Vincent et particulierement sa correspondance, par M. Gancedo; I'Dlude de saint Vincent et 'avenir de nos euvres, par le Frere Veremundo
Pardo.
i Quelques autres missionnaires ont aussi trait&
d'autres sujets de grande importance, comme
M. P. Vargas, qui a 6tudid l'Influence des missiomnaires
surla diffusion et la formation des Fillesde la Chariti.
<cNous pouvons aussi considerer comme un risultat.
du centenaire la publication du premier volume des.
biographies des Visiteurs et d'autres travaux, qui,
Dieu aidant, verront successivement le jour. M. Sanchez a revu et 6dit6, avec le goit qui le caracterise, le
Manuel de pieuses meditations, qui fut publi) par nos
PNres de la maison de Barcelone en I709. Ce livre,.
qui compte un grand nombre d'6ditions, a servi et sert
encore de manuel de med itations a des milliers d'&mes.
M. Hilaire Orzanco a compos6 le Livre de.piitl ou le
guide de l'Enfant divot a la Midaille Miraculeuse. Mais
surtout demaeureront comme d'imphrissables monuments du centenaire, en outre de l'album qu'on se
propose d'editer, deux oeuvres qui, en leur genre,
sont les meilleures qu'aient produites les Lazaristes
espagnols : Recueitde ckants religieux en style populaire,
par M. Joseph-Marie Alcacer, et les Miditations sacerdotales, de M. E. Escribano.
tc Dieuveuille que dare l'amour qui s'est 6veille pour

notre histoirel A cette fin, je vais parler de la tradition et des archives de chacune de nos maisons.
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a II y eut, durant le dernier siicle, comme uneffort
pour faire foin du passe et rompre avec la tradition.
Comme on s'est apercu que cette maniere d'agir mýne
A la ruine, aujourd'hui, au contraire, les soci6tis et
les peuples desireux de progresser et de laisser quelques traces de leur passage sur la terre cherchent a
renouer les fils de la tradition, en laquelle ils trouvent
leur plus ferme appui. Et ce n'est pas en vain, parce
que
la tradition, dit 1'inoubliable Jean Vasquez de
a Mella, est comme la majoriti
spirituelle d'un
• peuple, et les fondateurs veulent qu'elle se trans< mette aux generations futures; on n'a pas le droit
v de gaspiller ce patrimoine, mais on a le devoir de
al'augmenter. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent
. ensuite ont dwoit a cette ceuvre des prldecesseurs,
a et il ne faut pas qu'entre eux et leurs anchtres se
( place quelqu'un qui tente de les priver de 'h6ritage
o et d'ouvrir dans l'histoire une fissure fatale pour le
- progres, qui souvent ne peut la sauver... La tradi*( tion et le progres sont au fond une seule et mnme
a chose, et il n'existe pas de progres sans tradition
- qui ]e continue et de tradition sans progres qui lui
, donne naissance i.
( Mais pour que la tradition exerce la bienfaisante
influence qu'elle a exercke sur les grands hommes et
les grandes institutions, il faut I'aimer, et pour cela il
ne suffit pas d'un souvenir vague, passager et sentimental; mais une connaissance profonde est requise;
sinon les noms et les actes de nos anoctres ne nous
diront absolument rien. De IA, la necessiti d'6tudiex a
fond le passe; parce que celui qui renie le pass6s'annihile. Un peuple on une institution qui ne cultive
pas son histoire et ne rend pas une sorte de culte la
tradition, disparait ou pour le moins perd sa personaaliti.

a Parmi nous aussi, comme il etait na urel,

cause du

milieu ambiant, ont r6gn6 l'indiffirence et meme le
mepris a 1'6gard de la tradition. La preuve en est dans
le peu de soin qu'on a eu de conserver les documents,
veritables piliers de l'histoire et de la tradition.
u Nul n'ignore que saint Vincent, suivant I'usage de
la primitive Eglise et de la majeure partie des societis
religieuses, envoyait A ses maisons des relations sur
ce qui se passait dans les autres, principalement dans
les missions etrangeres; et, dans sa precieuse correspondance, on trouve l'histoire de toutes et de chacune
des maisons de la Congregation, durant la vie du
saint Fondateur. II ordonna, en outre, qu'on donnerait un compte rendu de to.utes les missions, en ayant
soin de signaler ce qui, en chacune, paraitrait utile de
noter. La Congregation, avec plus ou moins de fidlit6, selon les lieux et les temps, s'efforca d'etre fidle
aux volont6s de son Instituteur. En general a 6t6
observe sur ce point le paragraphe 11 du premier chapitre des regles du supirieur local, qui traite des
registres & remplir dans chacune de nos maisons.
, Nous bornant a l'Espagne et donnant notre attention aux premieres maisons itablies en notre pays,
celles de Barcelone, de Majorque, et mEme la premiere
de Madrid, nous pouvons affirmer qu'on y observe &
la lettre la regle pr6citee, qui ordonne de conserver
en chaque residence, dans une armoire ou un coffre
special, seize livres, oil sont contenus avec la copie de
la legislation de la Compagnie, les instructions et
les circulairesdes Supkrieurs geniraux et des visiteurs,
les obligations et charges qui incombent &la maison,
les divers ministeres et travaux dont elle s'occupe.
a Except6 les livres relatifs au droit propre de la
Congregation et les Directoires actuellement imprimis
pour la plupart, faisons en sorte d'avoir les autres
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registres relatant les divers travaux, fonctions de la
maison et les renseignements sur le personnel. Parce
que nos devanciers ont et6 scrupuleusement fiddles k
cette regle si importante, il nous est possible, malgr6
ce qui a disparu, par suite de l'incurie de certains de
la famille et des desordres des r6volutions, de reconstituer en grande partie l'histoire des anciens Lazaristes espagnols. Nos successeurs pourront-ils en faire
autant pour notre 6poque?
a Puisque nous sommes ici riunis en famille, je vous
confie une id6e : c'est que chaque missionnaire, de

temps en temps, par exemple tous les six mois, ou
tons les ans, 6crive i M. le Visiteur, lui donnant un
r6sum6 de ses occupations et des resultats de ses travaux, etc. Ainsi font les Pares Jesuites. Ainsi faisaient
les premiers missionnaires avec notre Bienheureux
Pere. Comme ces lettres auraient un caractere absolument prive, je ne crois pas qu'll y ait lieu de craindre
aucun inconvenient a les ecrire et je sais que M. le
Visiteur verrait s'introduir; cette pratique avec la plus
grande satisfaction. Nous rendrions de cette facon
un trbs grand service A la Congr6gation. En outre,
quand meurt un missionnaire, qu'on recueille des notes
sur ses vertus, les ministeres auxquels il a &te employe,
les oeuvres dent il s'est occup6, ce qui pourra faire
connaitre quelle a 6t6 son influence; et surtout qu'on
ne detruise pas sa correspondance, non plus que les
autres papiers et documents qui peuvent se trouver en
sa possession.
a Si nous n'agissons pas ainsi, nous donnerons a

ceux qui viendront apres nous des raisons de dire :
a Ces hommes v6curent sans attache avec le passe; ils
( n'ont pas eu conscience de la valeur de la tradition
u et de la responsabilit6 qui leur incombait de la gar" der. Peut-etre ont-ils fait quelques oeuvres d'impor-
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a 'tance; peut-etre ont-ils travaill6 beaucoup, mais
t isolement, sans cohesion, sans esprit de solidarite;
a mais c'est a peine s'ils ont laiss6 quelques traces de
a leur passage. »
u Les papiers et les manuscrits que nous avons pu
sauver restent comme le vivant timoignage du profond
amour de nos devanciers envers la Congregation et
ses fonctions, comme aussi de leur activite et de leur
zile. Notre devoir est de les conserver avec un religieux respect, d'en augmenter le tresor et de le transmettre a nos successeurs. Ils forment notre pr&cieux
h6ritage, ce sont nos lettres de noblesse, et si nous ne
les gardons pas avec soin, nous m6riterons la malediction de la posterit6.
( Si nous aimons v6ritablement la Congregation, et
si nous nous sentons vraiment identifies k elle, tenons
avec soin, dans toutes nos maisons, les livres qu'indique
la regle, revenons aux antiques coutumes et notons
briivement, mais exactement, tout ce qui est requis.
1I n'est aucunement necessaire que tout ce travail
retombe sur le superieur;" il peut s'en d6charger sur
quelque confrere, qu'il d6signera pour cela, comme
il 6tait d'usage dans nos anciennes maisons. Conservons aussi precieusement, dans l'armoire destin6e i
renfermer ces livres, les lettres et les manuscrits.
Ayons pour maxime de ne jamais d6chirer ou jeter un
papier, pour inutile qu'il puisse paraitre. Conservons
encore dans ces petites archives domestiques tout ce
qui a pu &tre publi6 concernant la maison ou la rgion,
et meme les documents et les editions rares et prkcieuses, m&me s'ils n'ont aucune relation avec l'histoire
de la maison, mais qui, d6pos6s ailleurs, seraient en
danger d'etre dgares. Nous serons ainsi extremement
utiles a l'histoire, nous augmenterons notre tresor
intellectuel et nous aurons la reputation d'hommes
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instruits, comme il convient aux ecclesiastiques.
a Sans la moindre flatterie, chose qui ripugne Ie plus
a mon caractere, il est juste de declarer, en presence
de Messieurs les Superieurs et des repr6sentants des
provinces et vice-provinces filiales de celle d'Espagne,
que, sans les intelligentes indications et les facilites
que m'ont fournies M. Atienza et M. Sierra, comme
aussi les autres membres du Conseil de la province,
ne s'arr&tant ni aux d6penses ni a quelque difficult6
que cc fit, je n'aurais pu mettre en ordre ni r6unir les
premiers tlements que d6jA possedent nos archives.
Ils m'ont soutenu et encourag6 dans ce labeur a la fois
obscuret penible. II est certain que, pour de semblables
occupations, il faut un certain goit naturel et un certain flair, mais il n'est pas moins sur que, sans certaines facilitbs, on ne pett aboutir & rien, J'eprouverais
le plus grand plaisir si vous passiez tous par nos
archives et vous rendiez compte par vous-memes du
travail accompli, et qu'ensuite vous fassiez quelque
chose de semblable dans chacune de vos maisons.
c Ce serait un tres grand honneur, pour une maison,
de pouvoir montrer au Visiteur, durant la visite, les
Spetites archives, soigneusement install6es, reliquaire
v6nErable oh seraient conserves les souvenirs de nos
Peres. Les documents, ainsi gardes, a sent l'tcho de
it voix aimbes qui, du fond de l'6ternite, nous eclairent,
a nous enseignent et nous conseillent ). Sachons les
preserver surtout de l'humidit6, des mites, de la poussibre, de la trop vive lumiere et de tout ce qui pourrait contribuer,k les abimer on a les detruire.
a Ainsinousauronsbien mrit de l'histoire, mairesse
de la vie, qui nous enseignera a ne pas amoindrir
notre valeur par des dicouragements, mais a travailler
revivifier le vieil arbre
sans reliche, de maniere
s'enracinera de plus en
ainsi
nouvelle;
shve
nne
avec
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plus en nous l'ideal que nous marque le chapitre I" de
nos Regles et, au seuil de nos maisons, on pourra
placer la maxime que Pasteur avait mise . l'entree de
son cabinet de travail : Heureux celuiqui a un idial et
qui sail tout lui sacrifier!'

Apres que la Schola Cantorum eut interprit6 t Les
scenes montagnardes ,,de Raphael Calleja, M. Atienza
se leva au milieu d'une salve d'applaudissements.
q Ne m'applaudissez pas, dit-il, car je ne le merite
pas; mais, a d6faut de m&rites, j'ai un amour profond
pour la Congr6gation et pour vous tous. , Puis M. le
Visiteur nous donna lecture du t6l1gramme de
M. Notre Tres Honor6 Pare, transcrit plus haut, et
que nous 6coutames debout. II salua ensuite les representants des diverses provinces et, en premier lieu,
celui de la province de Barcelone, que nous baisons au
Iront, comme une swurainie. Ces paroles de M. Atienza

furent accueillies par un tonnerre d'applaudissements

etde vivats i l'adresse de la province de Catalogne; ce
qui se reproduisit chaque fois qu'il fut fait mention
d'elle.
Et M. le Visiteur continua : a Nous arrivons a la
cl6ture de nos fCtes du centenaire. C'est a genoux
que nous avons rendu hommage a nos Peres et que
nous avons manifest6 notre ven6ration a cette maison
oh nous avons &t6 form6s.

( Ce centenaire doit &tre pour nous comme un jalon,
comme un point de d6part, et une nouvelle infusion,
en nos cceurs, d'amour envers la petite Compagnie et
de d6sir de la voir atteindre ses sublimes fins. Pour
cela, soyons avant touttres 6difiants; ainsi, nous honor.rons la Congregation et Dieu nous fera croitre en
nombre. Parions toujours bien de notre Compagnie,
de tout ce qui la concerne, de ses oeuvres et de ses
membres; efforcons-nous de mieux connattre I'ceuvre
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de saint Vincent et de nos Pares, afin que nos oeuvres
soient conformes aux leurs. n) Puis M. le Visiteur
chargea le directeur du s6minaire de faire lire, deux
fois l'an, I'histoire de la Congregation en Espagne et
les biographies des Visiteurs qui viennent d'etre
publides, afin que les jeunes gens s'impregnent, des le
debut, de l'esprit de la Compagnie, qu'ils aient con-

naissance de sa glorieuse histoire, fondee sur les sacrifices de nos devanciers, qu'ils sachent -exactement
d'oa nous venons et quelles sont nos grandes fins. II
recommanda que cette lecture fut faite aussi dans
les maisons de formation, en y ajoutant celle des
Directoires.
u Notre principale obligation est de nous adonner a
l'oeuvre.des missions. Les Directoires expliquent ce qui
n'est pas assez developp6 dans les Rggles. Ainsi celui
des missions dit qu'il faut toujours aller a deux ou
trois missionnaires au moins, et il reserve au visiteur
de permettre qu'on puisse aller seul, quand c'est pour
plus d'une semaine. Si nous n'etudions pas I'histoire
et les Directoires, nous nous exposerons a juger des
choses uniquement par ce que nous aurons vu, croyant
que cela seul est la v6rit6.
a Les anciens reglements des retraites nous r6velent
que cette. fonction occupait tons les membres de la
communauti; chacun avait sa part dans ce travail et il
la regardait comme une b6'ndiction du Seigneur.
Qu'on 6tudie aussi les reglements des Confreries de
la Charit6 pour voir comment on les fonde. Conservons et rendons surtout effective notre devise : Evangelizare pauperibus misit me. C'est une recommandation

que Dieu nous a faite et nous devons y ob6ir et realiser cette devise selon les besoins des fid~les on les
circonstances. Pour cela, nous devons etre 'nergiqucs
et repousser un sujet qui ne serait pas suffisamment

dou6 pour remplir cette premiere fonction de notre
Institut. Pour s'en acquitter, il faut la vertu, la science
et de l'entregent. Il ne suffit pas d'etre vertueux et
savant, si on est incapable d'entrer en relation avec
les fideles.
,, Soutenons les missions qui existent et fondons-en
de nouvelles. Une lettre que je viens de recevoir de
Rome m'annonce que notre Mission de l'Inde est drig6e en Mission ind'pendante, sous le nom de Mission
de Cuttack. ,
M. le Visiteur traita alors de notre seconde fin:
ad cleri disciplinam, des raisons pour lesquelles nous
ne sommes que tres peu occupes a ces fonctions et
nous entretint de ce que nous devons faire au sujet de
la formation du clerge, des Conferences, des h6pitaux,
des diverses associations et de leur direction, de la
liturgie. Sur ce point, il dit qu'il est ndcessaire que
nous ecrivions un manuel.
< Tout ceci est b raaliser; mais il faut etre dans la
disposition de ne rien modifier, fat-ce la moindre
chose- de nos Regles et Constitutions : cela, jamais;
nous devrions l'empacher, au prix mrme de notre
sang. Penetrons-nous bien de leur esprit et nous serons
de dignes continuateurs des anciens missionnaires
et
les exemples de ceux qui viendront apres nous.
< L'avenir se pr6sente plein d'espoirs, sinous
correspondons fidelement a l'action de Dieu, vivant
vertueusement, anim6s de I'esprit de notre 6tat; agir
atrement nous rendrait les plus malheureux des
hommes.,
Enfin, M. le Visiteur nous donnala benediction
au
nom du Tres Honor6 Pere g 6 neral; il benit
la province
d'Espagne, ses maisons et leurs superieurs, afin
qu'ils
y maintrennent la r6gularit6; la province
des Philippines, qui remplit si admirablement
notre deuxieme
fin dans ses fonctions pour le bien du clerge;
la pro-
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vince de Cuba, qui travaille, sur an sol aride, a 1'oeuare
des missions, dont M. Chaurrondo est le directeur;
la vice-province de Porto-Rico, o& nos confreres se
d6vouent au s6minaire et dans les paroisses; ceile des
Indes, qui reclame de nous et de nos confreres de si
grands sacrifices, que Dieu ricompensera en dhversaat
sur notre province des faveurs de choix. a Je bi6is la
province de Barcelone, qui nous donna 1'existence et
que nous embrassons affectueusement comme une sour
ainke; portez itons, Monsieur le representant de cette
province, le t6moignage de notre respect, de notre
gratitude et de notre fraternelle affection. a
M. Vigo r6pondit.: a C'est avec la plus grande joie
que je recois et transmettrai a mon Visiteur et & mes
confreres cette b&nidiction etce salutE M. Feu a laiss6
non seulement les biens des anciens missionnaires de
Barcelone, mais encore leur esprit a cette maison, ou
j'ai eu le bonheur d'etre formi et ou je suis revenu
avec les sentiments d'amour d'un fils qui revolt, apres
de longues annies, la maison paternelle, pour laquelle
il a toujours conserve le meilleur des souvenirs et dont
les f&tes jubilaires ont rempli mon cmeur de la plus
vive joie. i
Ce fut alors une ovation & M. Vigo et a la province
de Barcelone.
M. Atienza reprit ensuite : t Au milieu de la joie,
ne pouvait manquer une note de tristesse, et la cause
en est pour nous, en ce moment, la situation de la

province da Mexique, qui fournit tant de jours glorieux a la Congregation, fonda et entretint tant
d'aeuvres f6condes. Malgr6 tout, nous vivons d'esphrances. Les portes de l'enfer ne pr6vaudro nt pas; le
sang r6pandu sera une semence feconde; des jours

heureux reviendront. Je vous demande de prier, lie
beaucoup prier pour cette province 6prouvie. n

M. le Visiteur eut aussi une binediction et des
paroles pleines de d6licatesse pour nos sours, qui,
durant ces jours de fetes, s'unirent intimement a nos
joies, comme si elles 6taient les leurs.
A genoux, nous res5Cmes sa bentdiction. Puis, aux
applaudissements de tous, M. Atienza et M. Vigo se
donnerent une fraternelle accolade.
II ne nous appartient pas de commenter cet acte, le
dernier de nos fetes du centenaire, notre r6le ktant
de relater simplement les faits. Mais il convient que
nous disions avoir entendu de bien des lIvres cette
r6flexion, que de toutes les fetes, ce qui a le plus emu,
ce qui leur a apport6 la plus grande satisfaction, ce
fut ce geste de la fin.
Dieu fasse que les sentiments 6veilles en cette circonstance ne s'evanouissent pas, et qu'appuyes sur le
passe, nous marchions ensemble et risolument a la
r6alisation des sublimes fins de notre chore Communauti!
B. PARADELA.
(A nales de la CongregaciOn de la Misi;n y de las Hijas de
la Caridad, i"e aoEt 1928.)

SITALIE

Nous lisons dans le Bulletin du P. Semeria :
i A Aquila, les Filles de la Charit6, qui dirigent
notre .bel ouvroir et l'Icole de m6decine, reclament
des orphelines Elles me donnent une bonne nouvelle!
"

Leur Mere g6nbrale veut

qu'elles reviennent

entiirementvers les enfants pauvres ou vers les milades.
Plus de-pensionnats pour les riches! 11 y a pour

cela bzaucoup d'ordres religieux nouveaux; nous ne
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disons pas qu'il y en a trop, mais beaucoup, oui!
a Que les filles de saint Vincent reviennent ý cc
d'oh elles sont parties!
! Je voudrais bien qu'k la MBre generale puisse
arriver mon on plut6t notre modeste applaudissement.
Ceci s'appelle des riformes! ,

POLOGNE
L'(EUVRE DES CONFRERES POLONAIS EN FRANCE

A la veille du depart de nos confreres polonais, dont
le zele a 6t6 si grand et si fecond, Lt Semaine religieuse de Paris public les lignes suivantes :
a S. tm. le cardinal Hiond, d'accord avec l'rpiscopat polonais, a decid6 de confier au clerg6 seculier
de Pologne tout l'ensemble de la Mission polonaise en
France. M. Szymbor, qui retourne en Pologne avec
ses confreres lazaristes, a fait ses adieux a la communaut6 polonaise de l'Assomption, 263 bis, rue SaintHonore, le dimanche g septembre. S. G. Mgr Chaptal,
qui prbsidait, s'adressant au consul gen6ral et t M. le
conseiller de l'Immigration, representant S. Exc.
M. I'ambassadeur, et aux fiddles, a prononce quelques
Sparoles au nom de S. Em. le cardinal Dubois, archeveque de Paris, et au nom- des 6vqques francais qui
ont &t6, pendant sept ans, en rapport avec M. Szymbor
et ses confreres lazaristes.
( Je tiens & dire aux catholiques polonais, r6unis
ici, combien le labeur, le zele et le divouement des
missionipaires lazaristes de la Mission polonaise ont
&tk appricids par les eveques de France. Ils se sont
comportLs en vrais fils de saint Vincent de Paul :
modestes, travailleurs, apostoliques. La Mission qu'ils
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ont organis6e, et qui compte aujourd'hui plus de
cinquante pr&tres rayonnant sur une immigration de
six cent a huit cent mille personnes, poss&dant un
journal et des organisations de toutes sortes, 6tait
devenue, au bout de sept ans, et au milieu de difficultssans nombre, un admirable instrument de conservation et de preservation de la foi parmi les Polonais
immigr6s en France. Elle fait honneur A ce beau et
grand pays de-Pologne, reservoir de foi profonde, si
fecond en ames genireuses et en esprits sup&rietrs et
puissants.
< Nous les voyoos partir avec regret, et le souvenir •
de 1'oeuvre catholique qu'ils ont r~alis6e ne pourra
jamais s'effacei de nos m6moires. *
Et nous aussi, nous disons A M. Szymbor et & ses
confreres nos remerciements et nos regrets. Is reprendront, nous en avons le ferme espoir, 'oeuvre qu'ils
out si bien commencte.

PORTUGAL

Letire de M. MARINHO, Pritre de la Mission,

& M. LE SuP;RIEUR GINERAL
Vizeu, 27 septembre 1928-

MONSIEUR ET TRtS HONORe PeRE,
Votre binediction, s'il vous plait!
Un pire qui a des enfants a 'eItranger se demande
souvent, dans l'angoisse de son coaer, si ces snfants
voat bien; et combien de fois aussi ne se plaint-il pas
de leur silence obstin I < Eh quoi ne saveat-ils pas que
je suis lear pere et que j'aine a les suivre partout oit
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ils seront! , C'est vrai, mon Tres Honore Pere, vous
avez raison, car le regard d'un pOre est plus vaste que
le champ de ses fils. Mais, dans votre bontt, vons
excuserez notre silence; nous refaisions, sans bruit,

notre petite province, presque ruin6e en 1910. Nous
commencons maiatenant Aenvisager I'avenir avec plus
d'assurance. Et c'est pour que vous binissiez le bl6 qui
c
remercier Dieu
lIve sons nos efforts et nous aidiez
de ce qu'il s'est enfin souvenu, dans sa mis6ricordieuse
bonte, des m6rites de nos anciens missiorinaires, que
je viens, mon Tres Honor4 Pere, vous faire, de par
l'ob6issance, un petit compte rendu de nos travaux
dans cette residence de Vizeu. Mais, comme il est toujours doux de regarder en arriere apres une ascension
douloureuse, permettez que je fasse, en quelques mots,
I'histoire de la residence.
Elle est nee d'une mission que nous avons prkchbe,
an mois d'avril 1921, dans ce diocese de Vizeu, a Rio
de Loba, paroisse voisine de la ville. Notre-Seigneur
donna de la force & notre faiblesse et du prestige i
notre parole simple et convaincue. La tradition des
missions se perdant peu I pen et de plus en plus, on a
6t6 ravi de cette pr6dication qui remuait l'me dans
ses profondeurs surnaturelles. Dieu b6nit nos travaux
en sorte que fen Mgr 1'4vaque manifesta le d6sir
*d'avoirles missionnaires pour son diocese et, si possible, pour la direction spirituelle de son s6minaire,
qui commencait a se relever. Les pourparlers avec le
regrett6 M. Caullet aboutirent a cet accord : Monseigneur donnait la maison et la meublait. Pendant ce
temps, nous venions de Santa Quiteria faire les missions qu'on nous demandait. Nous primes possession
de la r6sidence en octobre 1922, mais nous allions,
pour nos repas, chez M. le Vicaire general. On s'est
toujours montri tout devou6 aux enfants de saint Vin-
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cent. Nous ffmes tres bien recus en ville et dans le
diocese, et Monseigneur nous comblait d'attentions.

Et dans le clerg6, nous avons trouv6 un admirateur
de saint Vincent et un ami sincere de la Congregation
en la personne tout aimable du cure de Rio de Loba,
qui peut etre estim le vrai initiateur du mouvement
missionnaire dans le diocese et mime presque le fondateur de la residence: il s'appelait, puisqu'il est mort
le S decembre 1924, Manuel o Jesus Almeida.

La maison, cependant, exigeait une adaptation plus
conforme i sa nouvelle destination; les travaux se
prolongerent jusqu'au mois de mars 1924; alors seulement, nous nous installAmes d&finitivement et Ie bon
Dieu avec nous. La maison 6tait apte a recevoir trois
missionnaires, malheureusement, nous ne fiumes que
deux pendant quatre ans; ce n'est qu'en novembre
qu'un troisieme confrere est venu preter main-forte aux
deux autres, qui ne pouvaient suffire a tout, puisque,
d&s le mois d'octobre 1924, Monseigneur confiait la
direction spirituelle de son s6minaire a la petite Compagnie.
Maintenant, la maison est telle que le marque le
catalogue de 1928 et elle marche dans la tradition de
ses devanciers.
Voici, en quelques chiffres, le travail qu'on a fourni,
malgr6 tout, pendant six ans, oii un certain malaise
6br6chait les energies les mieux bUties.
Ce petit sch6ma va d'octobre en octobre.
1921-1922.

.
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1922-1923.

.

o

1923-1924.

.

1924-1925.
1925-1926. .
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Total.

1

7

. 77

sermons

retraites

4 tridums

-

14

-

2

-

9

-

12

-

2

-

6

-

s8
13

-

4
3

-

4

-

15

-

3

-

-

25

-

5

-

25

-

-

os

-

19

-

66

-

i

-

-

-

-

113

-

J'aicherch6d etre complet,mais, j'en suis sir, beaucoup de services de moindre importance, des sermons
6pars, par exemple, ont df passer sous silence. Mais
celui qui compte tous nos pas, recompensera tout, sans
oublier quoi que ce soit. De tout ce travail, la plus
grande partie s'est rialisee dans le diocese de Vizeu;
voici ce qui lui revient du total plus haut rapporti :
58 missions, 66 triduums, I2 retraites et plus de 60 sermons.

Mais, mon Trbs Honore Pere, nous ne travaillions
dans les missions que d'octobre en avril; apres cela,
nous n'avions que des triduums, des premieres com-

munions, des sermons par-ci par-l, quelques petites
missions et bien souvent rien du tout. On se faisait
alors chartreux, ou l'on apprenait a 1'6tre. Car nous
avons toujours tach, de vivre selon notre sainte Regle,
malgr6 les difficultes de l'installation.
Voil, dans les grandes lignes, ce qu'a fait cette
residence jusqu'a ce jour Maintenant, detaillons un
peu l'ann6e qui vient de s'6couler et qui est la premiere annie r6guliere de cette r6sidence.
D'abord, nous avons tiche de revenir aux missions
de quinze jours, ainsi que nous faisions jusqu'en 1924.
L'expirience est 1k pour faire voir que les petites missions de huit jours ne produisent guere de fruits,
Nous avons done fait cinq grandes missions de quinze
jours, dont quatre au diocese de Cuimbre; elles nous
ont beaucoup console par le bien que la grace de Dieu
y a produit, surtout chez les hommes, qui sont revenus:
a Dieu par de tres nombreuses confessions generales.
Dans toutes ces missions, si l'on en excepte une dansune region vinicole, les communions g6nerales depassaient huit cents et parfois neuf cents. A Agueda, oir
sont nos sceurs desservant I'h6pital, on eut toujours
foule et m6me panique, tant on 6tait presse. Les-
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bonnes sceurs ont distribu6 beaucoup de midailles
miraculeuses; cette pieuse image a 6t6, pour ceux quai
ont communi6, le meilleur souvenir de la mission.
Nous ne 1'avons guere distribu6e, parce que nous
n'avons pas moyen de le faire : si, a Paris,elles sont
faciles . trouver, ici, ce n'est pas la meme affaire. Elles
nous coCtrent tres cher; et que faire quand on n'a pas
d'argent? A la guerre comme a la guerre : il nous faudrait des marraines; mais oi les trouver? Dans ce
monde, on ne fait presque pas attention a la guerre
que font les missionnaires au profit ,de Dieu; nous
sommes seuls dans la tranch6e. Tant pis! On a recours
alors au scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel.
Somme toute, depuis le mois d'octobre jusqu'a la
fin avril, c'est-4-dire en sept mois, nous avons travaill6
cent cinquante-cinq jours et donn6 pres de vingt-cinq
mille communions, sans faire entrer en ligne de compte
lestriduums et les retraites que faisait notre sup6rieur,
charge de la direction spirituelle du seminaire. Ce
n'est rien, tout cela, nous ne sommes que de tout petits
missionnaires. Mais, du moins, nous aimons atravailler
et nqus voudrions 6tre a la hauteur des circonstances
pr6sentes.
Combien de fois l'id6e m'est venue devous demander
la permission d'aller voir comment on fait les missions
en France! Mais puisque je ne puis pas yaller, je vous
demande, et cela vous ne me le refuserez pas, votre
paternelle b6endiction pour nos efforts, pour notre
vocation et notre chore et petite province. Non, nous
n'entendrons plus la malediction port6e contre nous
par le Tres Honor6 Pere Fiat. Nous faisons des missions, nous aimons les missions, notre vie se d6pense
comme le veut saint Vincent et comme nous en faisons
vceu en faveur et au profit du pauvre peuple des campagnes.
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Pardonnez-moi tout ce griffonnage et encore une
fois, mon Trs Honor6 Pere, b6nissez unde vos enfants
qui vous a vu au Caraqa et qui aime toujours i se dire
Votre tout pobissant et divoun enfant,

Jose-Maria MARINHO,
i. p. d. 1. M.

TURQUIE
Lettre de SCEUR CORNILLON, File de la Chariti
Bibek, 29 aoft 1928.
MES BIEN CHeRES SCEURS,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais!

Vous aurez du plaisir a recevoir quelques details de
la premiere partie de notre voyage. Une occasion se
presente pour la France et Dieu nous a mises en
vacances! Pourquoi n'en b-nefisieriez-vous pas?
Je ne vous dirai rien de la journee de la Transfiguration, commencee au Thabor, achev6e dans la plus
vive contrarikti. Notre bateau'n'allait*pas a Batoum!
J'en croyais a peine mes oreilles! Aussit6t, scear
Julienne, sceur Joseph se mettent en campagne et, sur
l'affirmation du consulat de Turquie, au jour fixe, le 7,
nous prenons place sur le Tadla, sires de trouver ici,
dans la huitaine, un bateau faisant le service regulier
de Batoum. Des le matin, six heures, nous 6tions
toutes trois montbes A Notre-Dame de la Garde nousplacer sons sa sp6ciale protection. Nous devions, du
bateau, la suivre longtemps du regard dans une contemplation muette, pleine de pensees, de demandes,
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d'appcls vers son coeur maternel, car, au moment oit la
passerelle, seal lien fragile qui nous rattachait a la
France, fut enlevee, je sentis se serrer douloureusemeat le cceur de mes deux petites compagnes, qui laissaient derriere elles pour la premiere fois leurs grandes
affections de famille. Ne croyez pas, cependant,:
qu'elles le montrerent : elles sont bien vaillantes, mes
petites soeurs !
Notre premiere soiree se passa sur le pont A voir.
defiler une a une les c6tes francaises qui vers le soir
se derobbrent A nos yeux, dans une apothiose de
beaut6 : un merveilleux coucher de soleil vint surprendre mes deux compagnes, puis les enchanter do
ton chaud de ses violets et de ses ors, de ses roses et
de ses feux. Elles n'avaient jamais &t6A pareille f&te.
Le lendemain, presque des 1'aurore, nous pouvions
suivre les sinuosites des iles rocheuses, assez arides,

de la Corse et de la Sardaigne; le bateau mit a pen
pres la matinee pour traverser le detroit de Bonifacio;
nous pouvions suivre tous les details de la c6te, admirer les mouettes qui suivaient en bandes, taniot planant de longues minutes sans un mouvement d'ailes,
tant6t 6voluant en mille courbes gracieuses.
Le mercredi soir, ce fut la pleine mer avec la monotonie de cette immense- nappe d'eau, se contondant a.
I'horizon avec un ciel si pale qu'dl semblait avoir c6de
tout son azur aux flots Ce fut tres court; bient6t les
lies Lipari detacherent leurs cimes de bleu indigo; le
Stromboli se fit reconnaitre par sa fumie blanchatre.
A peine l'archipel avait-il disparu, ce furent les cotes
verdoyantes de la Sicile et de I'Italie avec son grand
port de Reggio et les nombreux villages, hameaux qui
font taches blanches et rouges dans les vignes, les oli-viers, mRme les noirs cypris. Tout pres du rivage, un
petit chemin de fer local courait son bonhomme de
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chemin, disparaissant dans un tunnel, reparaissant
soudain bien loin dans la plaine, stoppant aux gares
et sifflant a perdre haleine. L'icho nous apportait son
cri strident.
La nuit nous deroba les c6tes d'Italie, comme elle
l'avait fait de celles de France; nous entrions dans la
mer lonienne; nous approchions des premieres lies de
Gr&ce : Cphalonie, Zante; c'6taient 1'Attique et le
Peloponese, qui encerclaient le golfe de Patras et
dont la ceinture d'imeraude s'6largissait A mesure que
le bateau avanqait. La, a deux pas du golfe de L&pante aux glorieux souvenirs, le soleil se coucha dans
un 6blouissement de lumiere. Et tout en admirant son
Cclat, on reconstruisait le drame d'il y a cinq siecles.
Les deux arm6es en presence, lU, dans ce decor; I'attaque imp6tueuse, terrible; la lutte ardente, desesp&ree : c'etait plus que la vie qu'ii fallait d6fendre,
c'itait la foi au Christ'! Et Marie, une fois de plus,
jetant dans la balance des chr6tiens la toute-puissance de sa priere. Tout naturellement, du cceur monte
vers la douce Etoile un merci reconnaissant. Corinthe,
Athenes et son Acropole nous rappel&rent le zale
bouillant de notre grand saint Paul; les Dardanelles,
avec son vaste ossuaire, oi reposent nos vaillants de la
grande Guerre, nous fournirent I'occasion d'une pri=re
6mue pour le repos de leurs ames. Pauvres enfants
qui sont morts, face au devoir, pour conserver nos
vies a nous! Puissions-nous les passer et mourir, nous
aussi, face an devoir, a tout .notre devoir de Filles de
la Charit6!
Enfin, le lundi 13, d&s l'aube, nous entrions dansle
port de Constantinople. L'arriv6e est splendide. La
ville se compose de trois immenses quartiers, bUtis en
amphith6itre. A gauche, sur la c6te d'Europe : Stambout avec la pointe de son skrail, vrai nid de verdure;
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ses blanches mosquees et leurs minarets dlanc6s; i
droite, en Asie : Scutari, son immense cimetiere, bord6
de cypris, et ses quartiers exclusivement musnimans;
enfin, tout au fond, le quartier de Galata et de P&ra,
oh nos seurs ont lenr maison centrale, dans des ruelles
impossibles, etroites, cahoteuses, oh grouilient une .
quantiti d'enfants mal arranges La limpidit6 incoamparable de la lumiere, les tons chauds que le soleil
pose partout sont bien la vraie beaut6 de ces pays
d'Orient.
Ici, vous le savez, un nouveau contretemps nous
attendait: les compagnies vanties n'existent pas et
nous devions attendre le passage da Souirah, de hl
Compagnie Paquet, qui fera voile vers Batoum, te
6 septembre. L'accueil de nos saurs de Constantinople a 6t6 si cordial, si bon, qa'il nous a fait prendre
en patience notre diconvenue. Chacune veut nous
avoir un jour et se fait la douce illusion de recevoir
en nous la chbre Communautd, nos v6niris sup&rieursAinsi, je connaitrai toutes les maisons de Constantinople, oh le bien se fait malgr6..., pent-etre piut6t,
grace aux difficultes qui leur sont suscitees. 11 nous
faut les pers6cutions predites par Notre-Seigneur pour
nous faire marcher, la main a& Iouvrage et le cceur
en haut, vers Dieu, notre grand, notre unique amour.
Voil& une lettre collective qui vaut bien vingt et une
r6ponses. Qu'en dites-vous? Quoi qu'il en soit, je serai
bien heurease d'avoir des nouvelles d6taillies du ther
Economat, des mamans de nos chores seurs qui ont
encore cette douceur... de la Maison-MWre, de chacune
de vous. Ne me ferez-vous pas ce grand plaisir?
D'avance, merci. Ne vous lassez pas de lancer pour
nous vers Marie un regard et un c 0 Marie concue
sans p6ch6 , quotidiens. Le plus difficile du voyage
reste A faire.
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Le 6 septembre, pensez a nous. Apres avoir long6

le Bosphore nous affronterons les flots pen hospitaliers de la mer Noire. Nos cceurs seront-ils aussi vaillants que dans la premiere partie? L'avenir nous le
dira. J'ai confiance en notre Etoile. Elle nous guidera
sfirement vers nos soeurs, qui doivent trouver le temps
bien long depuis I'annonce du voyage.
Allons, a Dieu, mes soeurs? Croyez-moi, en son
amour, toujours votre affectueuse, tres. humble et
devouee
S. CORNILLON,

Ind. f. d. 1. C. S. d. p. m.

ASIE
SMYRNE
M.

EUGENE POULIN

M. Eugene Poulin nous a quittis dans la nuit da
7 au 8 mars 1928. Litt6ralement, il s'est endormi dans
le Seigneur en la quatre-vingt-cinquieme annee de son
age et la soixante-troisiime de sa vocation.
La veille, le medecin I'avait trouv6 debout. L'auscadtation ne rev61a rien d'inqui6tant. Vers neuf heureys
ii dormait d'un sommeil paisible. Le lendemain, it
6tait dans la meme position que la veille, mais il net
se riveilla pas.
Cette mort subite n'etait- pas impr6vue. Le 20 novembre 1926, a la suite d'une crise de diabete, qviavait failli 1'emporter, il avait regu l'extreme-onctionCe fut une scene touchante. II 6tait assis, en surplis,
le rituel A la main, repondant lui-meme aux prieres.La c6r6monie terminee, il se mit a sa table de travaki
pour 6crire dans son journal : a 20 novembre, konze heures du matin, regu extreme-onction. Nunc
dimittis servum tuum, Domnine! n
M. Eugene Poulin naquit le 4 juillet 1843, 1 Montillot, pres Vezelay (Yonne). Apres de solides 6tudesclassiques au petit s6minaire de Sens, il entra augrand s6minaire, puis ; Saint-Lazare (6 octobre 1865).
II fut ordonn6 pretre le i5 juin 1857: Du grand semi-
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naire de Sens, il avait garde un si bon souvenir qu'il
faisait parfois des comparaisons peu favorables A
notre Maison-Mere.
II fut,quelque temps, missionnaire a Gr6gy (enBrie),
passa au petit seminaire de Saint-Leger (Soissons), et
fut enfin plac6 a Saint-Benoit (Constantinople) en
1873. I1 y exerca i.s fonctions de procureur, de directeur du college, de procureur provincial, de catechiste
a 1'orphelinat de Tchokour-Bostan.
Nomm01 Montpellier, oui il ne fit que passer (1887),
il partit pour venir a Smyrne en qualit6 de superieur.
Jusqu'en j886, nos confreres de Smyrne formaient
deux maisons bien distinctes : la Mission (eglise du
Sacre-Coeur) et le college, qui portait alors, A cause
du terrain oi ii se trouvait, le nom de college de la
Propagande. Pendant qu'il 6tait procureur provincial,
M. Poulin avait grandement contribut a la fusion de
ces deux maisons, qui ne se fit pas sans difficult6. II
s'appelle lui-meme c un des-champions les plus convaincus au temps de la lutte et I'un de ses plus actifs
ouvriers au temps de son accomplissement ). (Journal.)
Ce qu'il avait contribue a faire de loin, il le continua et l'affermit pendant son long sup6riorat (18891919).
o A Smyrne, avait-il object6 au Tres Honor6 Pere,
pr6textant la chaleur dtbilitante du climat, je ne tiendrai pas six mois! n II a tenu trente-neuf ans!
Partisan resolu d'une discipline s&vere, il I'introduisit avec une sage lenteur, regardant autour de lui
pendant une ann6e entiere et r6fl6chissant avant de
rien changer."
Defenseur intr6pide des 6tudes classiques, il s'efforqa toujours de remonter le courant moderne, au
risque meme de compromettre la prosperite du collUge.
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Le petit nombre ne l'effrayait pas. ( Non, pas la quantit6, mais la qualite. » Excellente maxime pour faire
le vide dans une maison. II fallut la nomination, en
19o3, du tant regrett6 M. Deroo comme directeur pour,
augmenter le nombre des 6elves. M. Poulin, tout en
laissant faire, ne se privait pas de gimir sur la d6ch6ance de son cher latin.
Rigide observateur des saintes -rgles, il les faisait
observer par les autres, surtout la regle du lever de
quatre heures. On peut meme lui reprocher quelque
exces sur ce point et sur quelques autres, ou ii semblait, a force de rigueur, tenir avant tout a la lettre
plut6t qu' l'esprit.
Pr&tre digne dans toute sa personne et dans toout
sa conduite, moins bien dou6 pour la predication, maIs
excellent dans les ceremonies. Ceux qui Pont va k
1'autel, surtout pendant la.semaine sainte, ne peuvent
oublier la majest6 un pen raide, mais imposante, qu'it
apportait aux moindres choses.

Ce n'6tait pas seulement a l'autel qu'il se montrait
pretre, mais partout. Esprit de foi et de piht6, foi:
robuste, piet& solide, simple surtout, d'un mysticismtn
tout int6rieur. Son obstination dans la priere frappait,
tout le monde. Afflig6 d'un fort begaiement,.il faisai,
tous ses efforts pour bien prononcer chaque mot, lI-'
rip6tant infatigablement, sans se demander s'il ne
fatiguait pas les autres. Des deux conseils 6vang6liques : orantes autem nolite multum loqui et fulsate vt^'
apetietur vobis, c'est ce dernier qu'ilavaitune speciale-.
devotion, frappant sans pitib . la' porte du Perei
c6leste et de la sainte Vierge par la rep6tition multipli6e des Pater et des Ave Maria.
La direction du college et le ministere aupres de
nos saeurs, dont il fut jusqu'au bout le conseiller trbs
6coutC, lui laissaient des loisirs. Ces loisirs furent
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remplis par deux s6ries de travaux, qu'il continua
avec une suite remarquable, on serait tenti de dire,

avec l'entetement du bceuf qui, sans voir autre chose,
se contente de tracer devant lui son sillon, profond et
droit.
Premiere serie : la maison de la sainte Vierge pros
d' tphese (Panaghia-Capouli). Deuxibme s&rie : Histoire d6taillee de notre Mission de Smyrne depuis les
premiers etablissements des Peres Jesuites, auxquels
nous avons succed6. Cette histoire, trop volumineuse
pour etre imprimbe, a &t6 calligraphi6e avec soin. La
lecture en est done facile et sera une ressource precieuse, qui dispensera de d6chiffrer des pieces d'archives d6ji transcrites dans cinq gros registres.
On sait que les travaux sur Panaghia Capouli (une
partie du moins, car il y a deux gros registres inedits)
ont et6 imprimbs. Ils se composent de cinq brochures
ou volumes, siga6s Gabriblovich, pseudonyme form6
de Gabriel, le pr-nom de son.phrex . Ce sont li des
travaux de rbelle valeur, un pet diminuee par le ton
tranchant et l'allure combative, qui mettent tout d'abord
le lecteur en d6fiance. Mais que l'on surmonte. cette
premiere impression, que l'on pbse attentivement les
preuves et 'on constatera vite que la these en faveur
d'lphese n'est pas une invention de Catherine Emmerich.
M. Poulin, bien que sans dipl6mes universitaires, ne
craignait pas de s'en prendre aux personnages les
plus en vue. Que de lettres n'a-t-il pas 6crites au
P. Lagrange, a Mgr Duchesne et a d'autres Goliath
de la science!
i. Panagkia-Capoui oa la Maism de la sainte Vierge, fr~s d'Afhtr;
tphise ou J.rusalem; le Tomsau de la sainte Vierge; Ni Sion ni Ge*hstsaint Vierge A hse.
.l
lies si est murte
wot s• r
r
mani Us derwrr
La premibre brochure reste introuvable.
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Jusqu'au dernier moment, il a lutt6. II revenait sans
cesse sur ses 6crits, pour y ajouter ou corriger quelque
chose, toujours de plus en plus convaincu qu'il avait
raison et que les adversaires, s'ils gardaient le silence,
c'est qu'ils ne pouvaient rien objecter.
Dieu permettait cette illusion pour le consoler de
tant d'6preuves qui fondirent sur lui pendant ces dernitres ann6es. La plus sensible fut sans doute la ruine
presque totale de ce qu'il avait fait construire pendant son long superiorat. Une peine cependant lui fut
6pargn6e, celle qu'il aurait eue en voyant le clocher,
sa derni.re construction, renverse par le tremblement
de terre du 3i mars.
Ce qu'il a'souffert avant de paraitre devant Dieu,
Dieu seul le sait. Mais que de peine contenue dans
cette note trouv6e dans un calepin : , On vient de
faire sauter la facade de l'eglise du Sacr6-Coeur, en
attendant le reste! Malgr6 moi, j'ai le coeur gros. n
En effet, sous une icorce un pen rude (et tous ceux.
qui ont v&cu avec lui en ont quelque peu souffert), le
ceur 6tait excellent. Voici, par exemple, ce qu'il 6crivait en 1922, an souvenir des funerailles de M. Deroo
(1908) : a Je ne fis qu'une larme durant tout l'office.

Pendant plus d'une semaine, nous ne pouvions ni
penser i lui, ni seulement nous regarder en face sans
pleurer. Apres seize ans, je m'6meus encore en 6crivant ces lignes. ,
Depuis longtemps, M. Poulin vivait dans la plus
grande solitude. Quelques soeurs anciennes et de tres
rares amis venaient le voir a de rares intervalles. I i"
n'etait cependant pas oublie. On a pu s'en rendre
compte au jour de ses funerailles. L'gglise de SaintPolycarpe, bien que d'un acces difficile, i cause des
ruines qui l'entourent encore, a &tCremplie d'un grand
nombre de messieurs, la plupart gens notables, qui
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ont tenu & honneur de venir rendre un dernier hom- mage a celui dont le nom r6sumait tout leur pass6 de
college et ravivait sans doute leurs meilleurs souvenirs.
On ne peut mieux terminer ces notes breves qu'en
citant la fin d'un article necrologique publiC dans la
modestea Communication ) de l'archev&ch6de Smyrne:
4 II laisse dans les coeurs qui l'ont connu et dans cette
jeunesse de Smyrne qu'il a elev6e, un sentiment profond et ind6libile d'affectueuse sympathie, d'admiration et de reconnaissance.

CHINE
MESSAGE DE SA SAINTETE PIE XI
Aux vinerablesFrereset Riverendissimes Ordinaires
de Chine, aux chers Fils les preires et les fidles,
et, par eux, i tout le grand el itrs noble peuple
chinois.
Rome, le it aout 1928.

Le Saint-Pere, qui a suivi et suit toujours avec la
plus vif intreft le cours des 6v6nements en Chine et
qui a 6t6 le premier A traiter la Chine non seulement
sur le pied de parfaite egalit6, mais avec une attitude
de vraie et trbs sp6ciale sympathie, en consacrant de
sa main A Rome, dans Ia basihque de Saint-Pierre, les
premiers 6veques chinois, se rejouit vivement et remercie le Trbs-Haut de la fin de la guerre civile et, en
meme temps, fait des vceux afin qu'une paix durable et
f6conde, interieure et ext6rieure, soit 6tablie, basee
sur les principes de la charit6 et de la justice.
Pour obtenir cette paix, Sa Saintetk souhaite que les
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16gitimes aspirations et les droits d'un peuple, qui est
le plus nombreux de la terre, soient pleinement
reconnus ; d'un peuple d'ancienne culture, qui a eu
des temps de grandeur et de splendeur, et auquel, s'il
se maintient dans la voie de la justice et de I'ordre,
un grand avenir ne peut manquer.
Le Saint-Pere veut que les Missions catholiques
apportent leur contribution a la paix, au bien-etre et
au progres de la Chine et, selon ce qu'il a dija, crit
dans sa lettre du i5 juin 1926, Ab ipsis Pontificalus
primordiis,adress6e aux Ordinaires de la Chine, ripete
de nouveau maintenant que l'iglise catholique professe, enseigne et pr&che le respect et I'ob6issance aux
autorites legitimement constitutes, et qu'elle demande
pour ses missionnaires et fideles la libert6 et la securit6 du droit commun.
Aux memes Ordinaires, Sa Sainteti recommande,
comme achevement de l'ceuvre 6vangelisatrice, d'organiser et de divelopper I'action catholique afin que les
fidiles de l'un et de I'autre sexe, et sp6cialement les
chers jeunes gens, par la priere, la parole et l'action,
apportent, eux aussi, leur contribution de droit A la
paix, au bien-etre social et a la grandeur de leur
patrie, en faisant toujours mieux connaitre les saints
et salutaires principes de l'tvangile, et en aidant les
eveques et les pretres a la diffusion de I'id6e chr&tienne et des bienfaits individuels et sociaux de la
charit6 chr6tienne.
Sa Saintet6 enfin, en reiterant ses souhaits et ses
voeux pour la paix'et la prosp&rite de la Chine, et en
suppliant Dieu le Tout-Puissant de les exaucer, avectoute l'effusion de son coeur donne a tous sa paternelle benediction apostolique.
CARD. GASPARRI.
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MGR JOSEPH-MARTIAL MOULY

(1807-1868)
D'abord un mot de regret. Le grand eveque de
P6king, Mgr Martial Mouly, meritait certes une place,
et une place d'honneur, parmi les plus illustres missionnaires de Chine; il avait droit a un portrait, non

pas un croquis, mais un portrait en pied, pour lui
laisser toute sa dignit6 et lui rendre un juste hommage.
Mais, h6las! en ces quelques mots, en ces courtes
pages, comment faire l'image digne du module? Comment assortir les couleurs, raviver les lumieres,
mettre l'aureole et les reflets? Rougissant de consacrer
a un tel homme une telle 6bauche, je me console dans
l'espoir qu'un jour une plume habile et inspir6e
reprendra le ricit, ach-vera les traits, et nous donnera
de Mgr Mouly une c Vie).. De cette Vie nous aurons
du moins sugger6 un pale canevas.
Mgr Mouly apparait comme un trait d'union de
deux ages : celui de la proscription et celui de la
libert6, un peu comme les grands 6veques de l'6poque

patristique au sortir des catacombes, C'est, de ce fait,
une physionomie do plus vif interat, qui captive vite
l'imagination et enchante le coeur. Sa vie se d6roule
comme un drame en deux actes : d'abord seul missionnaire europ6en en Mongolie, il devient le premier
6veque de cette region, 6rig6e en Vicariat, puis administrateur de l'6vech6 de Peking, puis vicaire apostolique de Peking et Tchely-Nord; ii se trouve tire de
l'obscurite et de l'oubli, par le succes de nos armes,
lors de 1'exp6dition anglo-franqaise de t858-i86o,
reprend possession des 6tablissements religieux de la
capitale et pose les bases de la restauration.

-

I. -

128 -

Dans les gorges de Mougolie : 'exil

C'est en Mongolie que nous rencontrons d'abord
notre apbtre, dans l'humble hameau de Si-Wan-Tse.
Un groupe de maisons autour d'une 6glise, au milieu
d'un cirque de collines, dans le silence des vallons,
sous la clart6 du ciel pur, voili Si-Wan-Tse. C'est
dans cette solitude et ce desert qu'arrivait, en 1835,
M. Mouly, jeune missionnaire, heureux de trouver
enfin, apres un long voyage, des chretiens,.un cher-

soi, sa mission.
Joseph-Martial Mouly, compatriote du Bienheureux
Perboyre, n4 en I3o7, a Figeac, diocese de Cahors,
admis a Saint-Lazare en 1825, prktre en 1831 : voili
les dates qui marquent les itapes de ses premieres
annees. Des avant son sacerdoce, il avait &t donn6
au college de Roye, en Picardie, oii il professa (oh!
bien modestement) dans les petites classes. II quitte
la France en I833, d6barque aMacao en 1834 (4juin),
avec son compagnon M. Danicourt, le futur Mgr Danicourt. Leur Visiteur, en residence dans cette m&me
ville, voulait donner f'un aux missions, retenir I'autre
pour le s6minaire. Les trouvant sans doute igalement
parfaits, entre les deux son coeur balanca. Comment
faire? On tira a la courte paille; apres un Vexi Saucte,
M. Mouly fut d6sign6 pour fa u brousse n. Malgrk son

esprit de soumission, c'etait son r&ve, son d6sir, son
espoir.
De Macao a Si-Wan-Tse, il avait toute la Chine i
traverser, en barque, en chaise, en charrette, tout en
depistant la police et les espions. Dans les alertes,
M. Mouly faisait le malade, se mettait sur le flanc,
gemissait, com me n'en pouvant plus. Ces maladiesdiplomatiques ne l'empchrent pasd'aller de l'avant et d'aller
vite : le 12 juillet i835, il se trouvait a Si-Wan-Tse.
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Cette gorge sauvage, en bordure de la GrandeMuraille, etait la terre d'exil de la Mission francaise
de P6king. On disait c

Mission francaise

,, sans

chauvinisme, et tout simplement pour la distinguer de
la Mission portugaise, qui travaillait dans le meme
diocese de P6king, ayant des superieurs differents,
sous l'obeissance du meme Ordinaire, ý cette heure
Mgr Pires.
M. Mouly eut bient6t fait le bilan spirituel de cette
Mission : cinq pretres chinois, anciens 6lves de
Macao; quelque six mille paysans chritiens, dans
deux cents villages, sur une etendue de cent soixante
lieues 'du nord au sud; prenant P6king pour centre,
trente lieues au sud, cent trente au nord. Et voilA ! En
somme, un cur6 et cinq vicaires, le plus souvent par
monts et par vaux, dans cette immense paroisse.
Nous n'irons pas, pour exalter notre hiros, pritendre que son arrivie cr6a d'embl6e une revolution
dans la Mission. Certes, non! Les choses continuerent
Aaller leur petit train, bien humblement, bien modestement, dans la patience, et parfois sous la terreur.
Cependant l'Europeen, n6 ardent, communiquait ison
entourage un peu de sa flamme. De cet elan sont n&es
quelques innovations: signalons la restitution du
chant dans les offices, I'admission des femmes dans
les 6glises, I'institution des predicateurs ambulants,
comme les prophites de la primitive Eglise, la creation d'icoles pour les enfants, meme pour les filles, ce
qui 6tait une innovation en Mongolie.
Bien plus que des &coles, M. Mouly se preoccupait
du s6minaire. Le s6minaire, c'est la p6piniere qui fera
la for&t, c'est le ferment qui fera lever la pite. Ce
s6minaire existait & Macao pour toutes les Missions
des Lazaristes en Chine, chacune s'efforcant de maintenir une ecole preparatoire. Ce regime 6tait celui de
5
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Mongolie, celui qui allait durer jusqu'en 1842, date oir
les grands siminaristes resterent a Si-Wan-Tse, tandis que les Benjamins essaimaient a Siao-Tong-Koo,
petite chr6tienti plus an nord.
M. Moulyresta ainsi seul, du moins seul Europe'n,
se chinaisant de jour en jour, s'accoutumant an climat,.
aux repas, aux usages, ai langage. It grillait cepeadant d'aller faire la connaissance de Mgr Pir)s, administrateur de PNkiag, en risidence daas la capitale; il
descendit les pentes des collines, en cachette, de
nnit ; arriva aux abords de Peking; p6netra en ville; se.
trounra enfim aix pieds de oe vieillard, dernier hbritier
des missionnaires de ia Coar. Ce fat, pour l'un
comme pour 'autre, une grande joie : Mgr Pires.
voyait un jeane missionnaire, capable de tenir jusqu'a
des jours meilleurs; M. Mouly recueillait de ce vet6ran
slesleons de sa sagesse et de son experience. II en
recut aussi une extension de pouvoirs canoniques et
fut levi au titre de vicaire g6n6ral pour la Mission
franaise.
Contre taute pr6vision, cette visite faillit tourner en
tragkdie. Em ces memes jours, en effet, Mgr Imbert,
iveque de Corbe, se disposait A p&nitrer dans sa Mission, et se faisait pr6cider de ses effets porths par un
coarrier; ce coarrier eut la maladresse de laisser ses
bagages tomber entre les mains du mandarin. Grand
6moi A la vue des rochets, des aigui.res, toes tes
insignes de 1i'piscopat ! On foaile les chrhtientis aux
abords de P6king. On exile deix chr6tiens et deux
vierges. Leau comparution devant les tribunaux leur
donna da moins I'occasion de faire I'apologie de la
foi; c'est le cas notamment de ce Lion Simon, qui
recita, un par un, les articles de Dicalogue et demanda
si parei code de loi mnritait le fouet.
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Aux abords de la capitale : l'attente

Desa 6vnements, moins tragiques mais plus importants, se pr6paraient pour le diocese de Peking : nous
voulons parler de ltrection, en i839, du Vicariat du
Leaotong, qui devait englober la Mandchoarie et la
Mongolie, avec MgrVirolles, des Missions ktrangbres,
comme premier vicaire apostolique. C'6tait tout un
royaume que cette nouvelle Mission,

an royaume

' ne tronquinze fois grand comme la France, o lon
vait, il est vrai, que de rares fidfles : bien comptis, ils
etaient environ cinq mille, dont deux mille en Mandchourie, heritage de la Mission portugaise, et trois
mille en Mongolie, les ovailles de la Mission frangaise.
On concevra aisement dans quel embarras cette
division allait mettre M. Mouly : il cessait d'tre chez
lti et devenait le subordonni d'un 6vtque Atranger a
sa Congr6gation, a moins de se decider A deserter la
Mongolie, que ses confreres avaient Avangilisie, oi
its avaient porti la foi. Rome ne consentit pas b ce
depart et, comprenant mieux l'exacte situation, cr6a
en 1841 le vicariat de MongoHie, dont elle nomma
M. Mouly premier vicaire apostolique,
Quelques anntes auparavant, Mgr Pires, 6cras6 par
les ans et les infirmites, 6tait mort &Peking, laissant
M. Castro seal Missionnaire portugais dans le dioc6se.
Rome semblait attendre cet 4v6nement pour inaugurer
A Peking un nouveau regime et transformer cc diocese

en vicariat. M. Castro vit, dans la suppression de ce
siege, une atteinte grave aux droits s6culaires du
Portugal, protecteur des Missions de Chine, et n'osa
se faire sacrer; it essaya d'obtenir une annulation de
cette decision, attendit jusqu'en i857 et, somm6 par
Rome d'ob6ir sans retard, ou de demissionner en
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faveur de Mgr Mouly, se resigna A cette seconde alternative.
Mgr Mouly cumula d&s lors, avec le titre de vicaire
apostolique de Mongolie, celui d'administrateur de
P6king. Afin de se trouver plus a m&me de connaitre
et guider soa troupeau, il quitta les gorges de SiWan-Tse, alia fixer sa r6sidence dans le petit village
de Nan-Kia-Tchoang (pres de Tao-King-Fou) et fit
sacrer comme coadjuteur pour la Mongolie (en 1848)
son confrere Mgr Daguin L'existence de Mgr Mouly
continue d'etre celle d'un humble et infatigable ap6tre,
mais peu d'ev6nements importants a signaler. Notons
toutefois, en I85 , une reunion des visiteurs lazaristes
de Chine, sous la pr6sidence de M. Poussou, visiteur
extraordinaire; et la meme annte, une r6unioa des
6vbques lazaristes de Chine pour se concerter sur les
meilleurs moyens d'apostolat. *
En 1854, se place ce qu'on peut appeler l'exil de
Mgr Mouly. Pour apaiser un. petite persecution, a la
suite de la saisie d'un courrier, il se livra, en effet, a
l'autorit6 civile; reconduit tres poliment a Shanghai
aux frais de la 4 Princesse ), il profita de ce voyage
pour revendiquer, mais sans r6sultat, les revenus de
l'ancien diocese de Peking, que le procureur portugais de Macao refusait de lui fournir; puis la restitution des propri6tes ecclesiastiques de P6king. En
vue de la libert6 religieuse, il essaya d'adresser a l'empereur une apologie-supplique, qui eut au moins les
honneurs de la publicit6 dans un journal de HongKong!
III. - Dans les murs de Peking: le iriomphe
En 1856, qu'on peut appeler Ia grande date de la
Mission de Peking, se r 6 alise son d6membrement en
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trois trongons ; au lieu de couvrir toute la province, le
diocese de Piking se partage, dis lors, en trois vicariats apostoliques : le Tcheli Nord, avec P6king
pour centre; le Tcheli Sud-Ouest, et le Tcheli SudEst, ce dernier confi, aux J6suites, tandis que les
deux autres restent aux Lazaristes.
Entre 1858 et 186o, se placent les graves ivenements qui aboutirent i la liberte religieuse par le
trait6 de Tientsin. Cela, c'est le merite de la France,
unie a I'Angleterre; c'est aussi de l'histoire gjnerale,
trop connue pour qu'il soit n6cessaire d'insister.
II convient toutefois de signaler le r6le de
Mgr Mouly au milieu de ces veinements : revenu de
son exil,il se tenait cach6, non dans son ancienne r6sidence de Nan-Kia-Tchoang, mais dans une chretient#
aux abords de Tientsin. et ne se montra au grand
jour qu'invit6 par un mandarin de Tientsin, qui comptait
sur lui pour entamer les pourparlers entre la Cour
et les alli6s. C'est done avec la prevision d'un grand
r6le a jouer qu'il s'achemina vers P6king; mais, dans
son habitude de lenteur, il arriva un peu trop tard,
quand d6ej les allies occupaient la capitale et traitalent directement avec le prince Kong, charge de
pleins pouvoirs.
Cette entrevue avec le plus haut dignitaire de I'empire, que Mgr Mouly sirement d6sirait au fond du
coeur, non par un mobile de vanit6, mais pour la sympathie mutuelle qu'il en esperait, eut lieu cependant,
le 28 octobre, visite toute de politesse, mais aussi
toute de cordialiti et de confiance, qui r6tablit entre
le Palais et la Mission les bonnes relatidns d'autrefois.
Ce meme jour eut lieu le service funebre pour les
victimes de l'exp6dition et I'enterrement des Francais,
morts dans le lamentable guet-apens de T'ong-Tchoo.
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Le lendemain, nouvelle c~remonie patriotique et religieuse . la cathidrale (Nan-T'ang), et Te Deum solennel, malgri le dilabrement du vieux sanctuaire.
Durant les jours qui suivirent I'expbdition, l'activiti
de Mgr Mouly fut absorbbe par la restitution officielle
des etablissements religieux de la capitale. Au sujet
de la cathedrale, les pourparlers ne furent pas longs,
grice A l'intervention de l'archimandrite russe, qui
s'en itait constitu6 le gardien benevole et pratiquait
de la bonne fa<on l'union des lglises. Les pretentions, bien que tres 16gitimes, rencontrerent quelque
opposition quand il s'agi4 de reprendre les autres
residences, celles de l'est et de 1'ouest, dont les
masures avaient &t6 occup6es par des pauvres, qui

exigeaient, avant de d6camper, une indemnit6. Le
mandarin qui occupait la residence du nord, P6-t'ang,
exigeait lui aussi de la Cour une compensation de
d6m6nagement ; quant aux deux cimetieres, Chala et
Tcheng-Fou-Seu, on obtint a cet effet des pieces officielles reconnaissant les justes revendications, non
sans quelque mal.
C'est alors seulement, ayant tout r6gli, que Mgr
Mouly songea a faire un voyage en Europe: voyage
fort legitime apris un sijour de vingt-cinq ans en
Chine; voyage fort utile pour y solliciter des secours
en hommes et en argent; voyage tres rapide, car, le
14 juillet 1862, Mgr Mouly revenait au milieu de ses

fideles.
II 6tait accompagn6 d'une belle colonie de missionnaires et de Filles de la Charite. Celles-ci allaient
commencer incessamment deux etablissements en
faveur des malades et des Enfants trouv6s : l'un a
Peking et l'autre A Tientsin. Introduire les cornettes
blanches dans la Chine si peu de temps apris tant
d'ev6nements tragiques pouvait paraitre aux timides
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une temirite, mais le pondhr6 et sage Mgr Mouly, i
certaines heures, ne reculait pas devant un pen
d'audace.
II fallut bitir, car ies anciennes demeures menagaient ruine. On reit les habitations de la risidence
du nord (PN-t'ang). On vesait a peine de I'acherer,
quand un deplorable incendie aniantit ces premiers
efforts; i'1glise elle-mhme, qui avait ti e6pargnae
durant la persicution, devint la proie des flammes. 11
'fallait recommencer; on recommenca. Mgr Mouly
eat tout I'honneur de cette nouvelle cathedrale, l1evse
sur les dicombres de i'ancienne eglise de la Mission
frangaise.
Deji Mgr Mouly sentait le poids des ans; sans atre
age, ii avait cess6 d'etre jeune; car les ann6es avaient
compth double as milieu des tribulations et des rudes
travaux. Ayant done passe cinquante-cinq ans, il
songea & se donner un coadjuteur. Le choix de Rome,
faisant echo an sien, tomba sur M. Guierry, ancien
procureur des Lazaristes a Shangai. A dire vrai, dans
l'entourage on avait esp6rd un homme plus rompu au
ministere qu'A la comptabilite ; chacan, toutefois,
reconnaissait en M. Guierry, en depit de son inexpe-

rience, un homme tres digne, un religieux exemplaire.
Ses vertus iui pr6paraient an respectueux accueil.
C'est lui qui succ&da (pour quelques mois seulement)
a Mgr Mouly, quand la mort vint lui donner, le
4 d6cembre 1868, le repos pour toujours.
Essayons de tracer en deux mots la silhouette de
Mgr Mouly.
Nous poss6dons, pour nous le repr6senter avec
quelques chances d'exactitude, son portrait et ses
lettres. Voici justement comment le representent ses
historiens: au physique, taille plut6t petite, physio-

nomie assez rustique, mais regard p6n6trant; au
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moral, un ensemble de qualitis et de vertus qui equilibrent un homme : sens de l'administration, tinacit6
paisible, fermet6 sans rudesse, finesse sans duplicit.,
simplicit6 alliee

a la auctorilas modesta.

Ce pr6lat reste le type de 1'6veque-missionnaire.
Presque toujours en tournee ou en mission, ii a visit6,
une par une, toutes les chrtientes confies A sa vigilance. En residence, il se livrait a sa correspondance,
une correspondance tris vaste, qui traitait avec ]e
plus humble de ses missionnaires, mais aussi les plus'
hauts personnages civils et eccl6siastiques : une correspondance tres variee, qui traitait les questions les
plus diverses de la religion, du ministere et de la
politique. Malgr6 tant de travaux et de sollicitudes,
Mgr Mouly garda, sa vie durant, une pi6te de novice:
pi6t6 ardente, profonde, austere. Tant de vertus refl6terent sur son entourage de missionnaires, de cat 6 chistes et de chr6tiens. Pour justifier cette contagion
de l'exemple, ne suffirait-il pas de citer le bel accroissement de son troupeau ? A la division du vicariat de
Piking, en 1856, il recut en partage 18ooo chretiens;
A sa mort (1868), il en laissait 24000.
Je pensais d'abord arreter cette notice a ce point,
car j'avais recu pour consigne la brievet6. Mais voici
qu'on me conseille d'ajouter un mot, pour redire les
initiatives de Mgr Mouly en faveur du clerg6 indigene.
Le clerge indigene n'est -pas n6 d'hier, tant s'ef
faut, bien que certains supposent le contraire, et
Mgr Mouly, arrivant dans la Mission de P6king, il y
a pres d'un siecle, y trouva des pretres chinois, d6ji
avanc6s en age, dont il se plait a reconnaitre les
m6rites et les vertus. Autre detail: c'est un v6n6rable
veteran du clerg6 chinois qui fit les fonctions d'6veque
assistant a son sacre.
Mais ce qu'on ignore d'ordinaire, c'est que Mgr
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Mouly fat un audacieux promoteur de 1'kpiscopat
indigene et osa proposer un de ses pretres, M. Kho
Chrysostome, pour devenir son coadjuteur et successeur. II accompagnait sa requCte d'6pithktes si 6logieuses, qu'elle part visiblement d'un coeur sinc&re;
la d6marche est d'autant plus remarquable qu'i cette
heure la Chine comptait un nombre considerable de
missionnaires europ6ens. Mais Rome, dans sa lenteur
et sa prudence, crut cette hardiesse pr6matur6e. Si la
creation de 1'6piscopat chinois parait a certains un
peu tardive et un peu timide, du moins ne faut-il pas
l'attribuer aux visees impirialistes et a l'ambition
dedaigneuse; la g6nereuse initiative de Mgr Mouly
A. HUBRECHT.
suffirait a le prouver.
(Bulletin Catholique de Piking, septembre 1928.)
SCEUR LOUISE DUCURTYL
Marie-Th6rese Ducurtyl, en religion Soeur Louise,
naquit a Lyon le .23 juin 1843. La famille Ducurtyl
appartenait a cette vieille bourgeoisie lyonnaise qui a
donn6 tant de personnages remarquables, cre6 et
entretenu tant d'oeuvres religieuses dans cette ville,
rest6e si chr6tienne et si apostolique. Dans Ie tableau
des grandes families de Lyon qui se mirent A la t&te
du mouvement pour promouvoir l'6rection de la basilique de Fourvieres, on lit le nom d'un Ducurtyl. Sa
modestie n'a jamais laiss 6 rien transpirer sur ce sujet,
comme sur tout ce qui, de pres ou de loin, 6tait capable
de lui attirer quelque consideration.
Elle entra dans la Communaute .des Filles de la
Charite le 26 septembre 1862. Apres son s6minaire,
elle resta a Paris, paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois, s'occupant avec zele de l'instruction des petites
Parisiennes. Quatre ans plus tard, elle fut cnvoyee a
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Alger, i la maison cenrale; c'est ii qu'en 1870, appresant le massacre des Filles de la Charith de Tientsin,
elle sollicita de ses Supirieurs I'honnear de recaeillir
la succession des martyres. Elle partit, en effet, pour
la Chine en 1873; et, apris avoir passei s an . Pkin,
fut choisie, selon son d6sir, pour I'h6pital gta.eral de
Tientsin, reorganisk en 1874. Elle y demeura quakre
ans, s'y devoua aupres des malades; puis elle revint
k Pekin, dans cette maison du Jen-tze-t'ang doat elle
devait faire partie jusqu'i sa mort.
Des lors, elle participa i toutes les ceuvres, a tous
les travaux, a toutes les epreuves du Jen-tze-t'ang.
Successtvement employee au dispensaire, a l'orphelinat, an catichuminat, puis directrice da seminairx
des sceurs indighnes, enfin assistante de la v6n6rte
sceur de Jaurias, elle prit sa part du d6minagement
de 1887 lors du transfert du Pe-t'ang et du Jen-tset'ang dans les locaux actuels.
Toujours i-exgique et vaillante, scewr Louise, malgrk ses nombreuses occupations, 6tait toujours prmte
aaider et a supplier celles quisuccombaient i latfche.
C'est ainsi que toutes les maisons de Pkin etdes environs la virent accourir a 'heure des kpidemies meurtrieres et des 6preuves. En 19oo, elle fat i la hantear
de sa tAche pendant le terrible siege du Pet'ang, et ce
fut elle qui requt le dernier soupir de Paul Henry,
i cette meme date du 3o juillet o6, vingt-hait as
plus tard, ele devait, elle aussi, rendre son ame a Dieu.
Depuis Igoo, sa vie se partagea entre son offce
d'assistante des diveses suplrieures du Jen-tse-t'ang
et le soin et l'instruction de ses chfres catichmomens.
Inlassableuent, chaque jour, eUle recommenqait sa
tache, sans jamais admettre que la vieillesse et les
infrriatis fussent des raisons suffisantes pour diminuer son activiti et limiter son d&vouement. Pleine
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d'esprit apostolique, toujours d'humeur igale et sonriante, i 1'Ypreuve de tons les ennuis et de toutes les
contrarittes inavitables dans l'oeuvre si importante de
la formation des cat6chum-nes, elle s'y appliqua avec
amour jusqu'au jour oi ses forces l'abandonnbrent
definitivement.
C'est lM qu'elle d6pensait les ressources personnelles
dont elle disposait; et il est bon de remarquer qu'elle
fut un instrument humble et modeste, mais fonciiremeat divoue, A A la sueur de son front et & la fatigue
de ses bras n, au dveloppement si remarquable de
'ceuvre des cat&chumines dans le vicariat de Pekin
depuis g1oo. Fille de l•glise jusque dans les fibres
les plus intimes de son ame, elle tenait fermement,
tant pour elle que pour ses administr6s, a l'assistance
aux offices paroissiaux. Meme A quatre-vingts ans, et
quand ses jambes lui refusaient tout service, elle s'y
prenait i I'avance pour pouvoir assister i la messe
paroissiale du P6-t'ang. Elle ne voulut jamais entendre
parler de dispense en cela, comme en tout autre pointde
la loi ecctsiastique on de Ia rggle de sa oommunaut6.
Depuis un an sealement, 1',puisement total de ses
forces obligea .seur Louise a une inaction qu'elle ne
put jamais qualifier de repos, tant elle lui fut douloureuse.
Apres de longs mois desouffrances patiemment supportees, le 3o jaillet, a neuf heures du soir, soeur Louise
s'4teignit doucement, rendant & Dieu son Ame vaillante, bien maitresse du corps frele qu'elle animait et

qui n'avait pas transig6 avec son devoir.
Tous les chr6tiens et chritiennes qui out connu
soeur Louise oat souvent manifeste I'estime profonde
qu'ils avaient pour ses vertus, sa patience, sa pi6t6 et
son humble divouement. Ses sup6rieures et ses compagnes lui rendent le meme t6moignage, quelques-
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unes apres une vie commune de pres de cinquante ans.
Elle laisse un bel exemple a tous, et elle est une nouvelle illustration de cette maison du Jen-tse-t'ang
qu'avait deja. difiCe la sceur H61ene de Jaurias.
(Bulletin Catholique de Pikin, septembre.)

LA RECENTE GUERRE DANS LA REGION DE PAO-TINc. Fou
AUTOUR DE NOTRE-DAME DE TONG-LU

Je me rendais le lundi 7 mai, ou du moins je comptais me rendre k Chengtingfu, pour assister a l'inanguration du nouveau monastere de Notre-Dame de
Liesse. A la nuit tombante, nous n'6tions qu't Sin-lohsien et information fut donn6e aux voyageurs que le
train n'irait pas plus loin au sud; nous voila done
garis. Vers minuit, trois trains, se suivant de tres
prbs, passent devant nous; ils portent les marichaux
nordistes et leur suite. C'6lait done le recul des
troupes Fongtiens, alors que les canards p6kinois
continuaient a chanter l'avance de a nos armees victorieuses ,. Farceurs! Le lendemain, je pus regagner

Paoting, me rendant bien compte qu'il y avait des
mouvements de troupes partout et en tout sens.
Des le Io, des cargaisons de d6pouilles de paysans,
sur des voitures vol6es, attel6es de betes voices, conduites par des soldats, arrivaient dans la r6gion.
Dare dare les soi-disant troupes combattantes arrivent
aux environs et forment autour de Paoting un demicercle d'un rayon de 5o lis : ouest, sud-ouest, sud,
sud-est. Les militaires r6quisitionnent les paysans par

dizaines de mille pour creuser tranchies, boyaux,
abris, etc. Un repas par joui et peu de repos. Travaille, bon paysan; au d6part, ces militaires prendront

tout ce qui reste dans ta maisonnette : grains, habits,
literies, animaux, chars; tandis que tu trimes pour
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eux, ils profanent ton foyer; ton 6pouse, tes filles
subissent leurs outrages! Je sais tel village oh cinquante-deux jeunes femmes se sont noyies pour echapper Ala soldatesque.
Les 13-14 mai, le canon se fait entendre et nous
l'entendrons jusqu'au 3o a midi, tant6t plus pres,
tant6t plus loin. Les arm6es du Chansi et celles de la
troisieme Kouominkiun(Su-yong tch'ang) approchent
de jour en jour A marches forc6es, tout en combattant
un ennemi plus nombreux et mieux 6quip6; elles

suivent la ligne des montagnes et parviennent, vers le
26-27, a deborder les fongkiuns, au nord de la ville

de Mancheng; c'6tait la debicle inevitable, sous peine
d'avoir la retraite coup6e. Les marechaux-gne6raux
de tout degr6 ouvrent la marche; heureusement,
quelques petits chefs se sont divoues pour proteger
la ville, le dernier jour, avec quelques bataillons seulement. Dans lanuit du 3oau 31 mai, vers onze heures,
de fortes d6tonations se repetaient aux mille 6chos des
environs; les fongkiuns faisaient leurs adieuxi Paotingfou et faisaient sauter les ponts, la pompe et le
chateau d'eau de la gare! Le 3l mai, vers midi, les
troupes du Chansi entraient en ville avec leurs caravanes interminables d'Anes, de mules, de chevaux, de
chameaux, mais en bon ordre; pendant trois jours,
ce ne fut qu'un long d6fil dans les rues de la ville;
les nouveaux venus trouvaient facilement dela sympathie aupres de la population, encore exaspeire des
traitements des pr6d6cesseurs.
Peu a peu, le calme revient, les 6motions s'apaisent
et la population fraternise maintenant avec les innombrables militaires de tout genre, de toute provenance
qui encombrent la ville; il y a les casquettes, les
chapeaux de pallle, les chapeaux mous, les chapeauxcuvettes, les sandales de- paille, etc., et meme, luxe
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supr&me du nouveau gouvernement, de petites formations de femrnes-soldats. On entend les dialectes les.
plus varies, depuis le beau pkkinois jusqu'A l'ininteiligible hounanais cantonnais.
Quel fat le sort de nos missions dans tout ce brouhaha? Des les premieres nouvelles de ce recul strati-

gico-pillard, la population effarbe se dispersa de
facon &trange, s'enfuit dans toutes les directions,
comme devant le plus grand des dangers. Les villesrefuges des vieux r6gimes n'existant plus, ii fallt les
cr6er. Dans toute la rcgion sud, sad-ouest et sud-est,
oa se souvint de la chritienti de Tong-in, de sa r6putation de bravoure chevaleresque et de charitk. En
quelques heures, comme s'il y avait eu un mot d'ordre
donn6, ce fat, de toute la rigion, un concours
incrcyable de r.6fugiEs, surtout de femmes et d'enfants;
de deux cents villages, les gens prirent refuge & Tonglu. On savait qu'il y avait li une grande Mission
catholique, un brave Pere TrEmorin, an as d'organisation, une population hospitaliere, surtout la maison
de Dieu et le sanctuaire de Notre-Dame de Tong-lu,
devenue Notre-Dame de Chine, mais non oublieuse.
de son premier titre.
Chretiens et paiens vinrent se rifugier sos le-

manteau de Marie et, ne craignons pas de Ie dire,
Marie fit pour eux un miracle de protection. Songez
docn i y avait dans Ie village de Tong-lu (population
normale : quatre raille habitants) plus de Itris sent
mille r6fugies, entass6s partout, jusque sur les chemias, pendant une vingtaine de joars : aucuae maladie ne s'est declaree, aucun incident regrettable ne
s'est produit; en plein centre des arm6es, seal ce viilage, que l'oa savait parfaitement bourr- de rdfugies,
dent la plupart avaient quelque chose, ot le pillage
aurait 6th fructueux et facile, puisqu'on 6tait sans
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armes; seal dans toute la region, ce village Lchappa
au sort commun, fut pr6servi jusqu'au bout; les
troupes en retraite, longeant les murs du village, y
jetreat une dizaine de bombes et de grenades, daxs
I'espoir de provoquer une occasion de piller. Aucune
bombe, aucune grenade n'6clata! La sainte Vierge a
accorde sa protection jusq'au. bout! Gloire lui en
soit rendue!
Je sais qu'k P&kin une voix francaise s'est 4lev-e,
forte et 6nergique, signalant aux grands chefs la
situation sp6ciale de cette r6gion et r&clamant une
protection sp6ciale; et nous la remercions de tout
coeur. Je sais que cette bienveillante interventioa ne
fat pas sans r6sultat aupres de ces autoritis, et on
pourra citer quelques beaux faits des grands chefs;
mais quelle autorit6 pourra doac conti6ler des armies
chinoises innombrables en veine de pillage, le but du
.mktier pour l'immense majoritb! Tout en appreciant
bien hautement les quelques efforts des grands chefs,
je n'en redis pas moins que la protection de Tong-lu
est l'cuvre gendreuse de Notre-Dame de Tong-luI
Et nos autres Missions, dont une douzaine se trouvaient juste dans la zone de guerre? C'est un peu le
cas de rep6ter que les bons pasteurs peuvent exercer,
m6me sur la population paienne, une heureuse et profonde influence. Des missionnaires earopiens et chinois ont, par leur bravoure et letr devouemaent, Ecrit
de belles pages dans les fastes de la Mission. Combien
de fois, au peril de leur vie, ils sont intervenus pour
la preservation de leurs Missions et le salut des habitants! Tel vieux p6phre continuait son plaidoyer en
faveur des siens avec frois canons de fusil appoy6s
sur sa poitrine, les biffins-pillards gardant le doigt
sur la gichette. Tel plus jeune, qui a passe quatre
ans sous la mitraille, redevient poilu; on menace ses
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chritiens qu'on veut d6valiser, son ambulance de fortune; il reussit a preserver sa Mission et ses co-villagecis. Tel autre vieux confrere chinois, invite &
prendre un peu de repos a l'arriere, r6pond que ce
n'est pas le moment, qu'il saura, le cas &cheant, mourir avec les siens. Un autre, plus jeune, rtussit, au
milieu des batailles, i administrer l'extreme-onction
& trente-six soldats chritienr grievement blesses et a
les faire evacuer. Je m'arr&te sans ipuiser la matiere.
Malgr6 les beaux efforts des missionnaires, et parce
que la bravoure ne se laisse pas infuser indistinctement a toutes les Ames, nous avons bien des pertes a
diplorer. Cinq centres de Missions ont &t6completement saccages et pills; tout y,a tk enlev6 on detruit,
jusqu'aux livres des bibliothbques et aux registres
paroissiaux; quatre maisons de religieuses indigenes
(Jos6phines' ont eu le m6me sort et bon nombre de
chapelles. Nos pertes sont consid6rables. Nous recommencerons,confiants que le Divin Maitre fera tourner
au profit de sa gloire m&me nos pertes de biens et de
face, pourvu que nous sachions bien les supporter.
(Bulletin calholiqne de Peking, aofat.
LES TROUBLES DU VICARIAT APOSTOLIQUE DE
Ki.A

Depuis le 26 avril de cette annee se renouvellent les
horreurs de la terreur communiste dans le vicariat, et
surtout dans la prefecture de Kian; et parfois ce qui
n'est pas detruit par ces messieurs rouges est achev6
par les gens de l'endroit. Ainsi, a Long-to, les chen
se
(notables) locaux pillkrent, le 14 avril, la r6sidence
de cette station, parce que, disent-ils, on y a logf
des
tou-fei.
Un courrier vient nous dire aussi que les communistes sont fort nombreux dans le Ning-kan-hsien;
ils
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ont brfle deux cents maisons et tu6 un milHer de personnes. Un autre nous dit que les memes seigneurs
ont arrach6 les plantations de riz de l'endroit; ainsi
les gens seront plus libres de combattre, n'ayant plus
le souci de l'agriculture, etc.
Ier mai. - Fait nouveau de barbarie. Des petits
enfants sont pris, jetes dans les airs,et,a ce moment,
on leur tire un coup de fusil. Pauvres petits!
Comme les communistes s'annoncent de nouveau a
Wan-an et a Long-tsuen, deux villes qui savent par
experience ce que signifie telle yisite, tous ceux qui
ont de bonnes jambes se sauvent, les autres par barque,
et la ville de Ki-an est inond6e de r6fugi6s. Notre
r6sidence de Ki-an, laiss6e libre par les soldats, donne
l'hospitalite A bon nombre, soit paiens, soit chritiens.
Cependant, MM. Russo et Vittone sont rest6s a Wan-an
et ne se sauveront que quand la ville sera sans un
soldat; pour le moment, on n'y voit pas un civil.
3 mai. - Un Pere refugie nous dit avoir appris
par un fuyard de Long-tsuen que cette fois-ci, la-bas,
les tou-fei sont plus terribles qu'au mois de janvier
dernier; ils tuent tous ceux qu'ils rencontrent; les
filles d'Eve qui leur vont sont emportees, les autres
tudes. Des brigands sont all6s jusqu'a la montagne, oii
s'6tait r6fugie pas mal de monde; ils les encerclrent
tons et en firent un carnage terrible. Cela signifie
d6livrer et sauver le pays. Au coucher du soleil, nous
arrivent deux autres caravanes de fuyards: ce sont les
Filles de Sainte-Anne de Wan-an et de Tai-ho, avec
celles qui 6taient dans leur maison.
Puis c'est M. Kouo et M. J.-V. Tcheng; ainsi, a
Ki-an, nous sommes huit pretres rsfugi6s, parmi lesquels il y en a deux qui, depuis six mois, n'ont pas puq
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regagner leur poste, a cause de tou-fei qui sont partout
et toujours dans ces parages.
Comme on dit que dix mille communistes voat
descendre par Long-tsuen et Wan-an, an son du tambour, on annonce qu'il est defendu &toutes les barques
de quitter Ki-an, et si on ose enfreindre cet ordre, on
tirera sur la barque.
Mgr Clerc-Renaud, qui vient du sacre Mgr O'Shea,
nous dit que des douaniers ont tire des coups de fusil

sur lear steamer, mais personne ne fut blessi.
6 mai. - Ce qui tracasse nos supirieurs, c'est la
penste de nos chores sceurs, des vierges et des orphelines, etc. C'est toute une armee innocente qui tomberait sous les griffes des brigands, et, pour combl
de malheur, le danger devient imminent, et on ne pent
pas louer une seule barque. Le gen'ral et le mandarin
les auraient requisitionn6es toutes et se seraient ainsi
disposes pour iuir.
Alors, nous voyant abandonn6s des hommes, nous
avons recours a Dieu. M. le provicaire promet une
journie solennelle d'adoration et neuf messes d'action
de graces, si la ville de Ki-an n'est pas prise par les
communistes, qui sont arrives dejk &8o li d'ici.
Et nous, missionnaires, nous commencons en commun une neavaine an Sacr6 Cceur de Jesus et i sainte

Th&rise de 1'Enfant-Jisus. Les orphelines, pendant
cette neuvaine, se succ6deront tour a tour devant le
ban Dieu, qui aime tant les enfants.
Comme si ce malheur, qui pese sur nos tetes, ne
suffsait pas, on vient riquisitionner notre ýesidence,

mais la presence des r6fugi6s les 6loigne. La porterie
de nos cheres sceurs en ville est de nouveau occupbe

par un Yun-tchang (officier) et quelqu'un de sa suite.
Patience! La force prime le droit, et poartant nos
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soeurs ne font que do bien a tons ces nationalistes,
blesses on malades, qui se succedent chez elles sans
cesse.
Vers midi, nous arrive de Yong-sin le P. NgeouYang. II aous dit que, hier soir, les communistes
itaient entrzs dans cette ville; pour ne pas attirer leur
attention, ce matin, habillA comme un homme ordinaire, il a pu s'esquiver. II n'a pu rien sauver.
7 mai. - Un premier contingent de troupes arrive
de Nan-chang, mais c'est une goutte d'eau en comparaison de la mer Rouge communiste qui est & So li

d'ici.
Is ont brtl6 le tribunal, les prisons et toutes les
maisons du gouvernement & Yon-sin, mis A few et i
sac plusieurs villages des alentours; et ce n'est pas
fini.
I3 mai. -

Le tour de la Mission catholique est

arrive : ces forcen6s mettent le fen a 1'6glise, a la
residence et i une partie de la porterie de la Mission
catholique de Yon-sin. Le nu-ianget fxa-tang out 6t6
saccag6s, mais non brfil6s. La maison des protestants
eut le mkme sort que nous.
Une des vierges indigenes, cachie dans les montagnes, fut trahie et prise; on put la racheter moyeanant cent livres.
Le vieux P. King passe deux jours et deux units
sur les montagnes, et, grices A Dieu, on 1'a laissA tranquille.
Voili la seconde 6glise brile par les communistes
depuis le commencement de cette ann6e.
Des soldats nombreux marchent sur Yong-sin; le
courage revient; plusieurs recommencent A regagoer
leurs foyers. Nous sommes au dernier jour de la neuvaine au Sacr6 Caur et a la sainte patronne des MisIP
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sions. Kian es't hors du danger immidiat. Esperons

d'etre tout a fait delivr6s de ces rouges antichritiens
et sanguinaires.

Les soldats occupent encore le grand siminaire, la
paroisse Saint-Joseph, la maison des Filles de SainteAnne (celle-ci est occup6e par des dames d'officiers)
et d'autres r6sidences du dehors.
15 juin. - Fete du Sacre-Coeur, intronise i la chapelle de Monseigneur. De mauvaises nouvelles nous
arrivent de Yongsin, oi les communistes ont dbja bra~l
trois mille maisons et tu6 beaucoup de monde. On a
incendi6 aussi la petite mission catholique, a 3o li
de 1U; mais il parait que ce sont les tsin wei loan qui y
oat mis le feu; car ils ttaient anticatholiques bien
avant les troubles. Dans les districts de Yongfong et
de Kishui regne la terreur communiste, avec des brigands et toutes les cruautes accoutumbes.
17 juin. - A part lacath6drale et la r6sidence, tout
le reste est de nouveau occup6 par les soldats; on leur
dit que nous avons des r6fugies, etc., mais ils no
veulent pas entendre raison; ii faut occuper la Mission
catholique. C'est dimanche; je pense que c'est le diable
qui les envoie chez nous pour rrous emp&cher de loner
le Seigneur. Souvent ils viennent le samedi soir,
comme je I'ai remarqut plusieurs fois; mais nous
avons obtenu du capitaine que les soldats ne nous
ennuient point pendant les offices. Je fais la sentinelle
au fond de la cath6drale pour ramener a l'ordre
quelques r6calcitrants. Le capitaine a meme fait arracher par les soldats les herbes devant la maison; il
nous a, d'ailleurs, racont6 lui-mrme qu'on l'avait
appele, pour cela, c chien des imptrialistes D.
22 juin. -

Les soldats veulent loger dans la maisoa
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meme de nos cheres seurs en ville. Ils ne veulent pas
comprendre toutes les raisons de dicence que nous
leur donnons. Heureusement, la femme du general y
met son veto.
24 juin. - Ia recommence. Les communistes de
Yongsin sont vainqueurs; les soldats en debandade,
un colonel avec trois capitaines tu6s; le g6neral m~me
recoit une balle, qui lui effleure le front; il se sauve
en sautant le mur d'enceinte de la ville. C'est la panique
g6nerale a Kian. On a r6quisitionn6 quatre-vingts
barques pour les militaires. On nous abandonne done
a la merii des communistes! Alors, sans appui du c6t6
des hommes, nous nous tournons vers Dieu. On recommence une neuvaine au Sacr6 Cceur de Jesus et a
sainte Th6rbse de l'Enfant-Jesus, comme au mois de
mai dernier.
A Shuinan (Kishui), on ressuscite la societ6 agraire;
on force a s'y enr6ler, sous peine de mort; une quarantaine de chefs de missions (catechistes) se r6fugient
done ici chez nous, a Kian, pour ne pas tomber sous
leurs griffes.
27 juin. - Journ6e tres douloureuse. Les soldats
partis, d'autres viennent chez nous; ils sont d6moralis6s, ayant 6t4 vaincus. Un tiers a 6te mis hors de
combat par les communistes : morts, bless6s, disparus.
Le reste se retire a 25 li de Kian, les communistes
sont 6
60 li. Comme si cela ne suffisait pas, on dit que
ces soldats, presque toujours battus, doivent 6tre
d6sarmes par d'autres, qui ne sont pas encore venus.
Alors, ou bien les soldats passeront aux communistes,
ou bien il y aura bataille ici cheznous, comme il arriva,
I'an dernier, au grand s6minaire.
On pense done a faire partir nos cheres soeurs avec
les orphelines. Tres grosse affaire! Pas de barques,
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et mnme s'il y en avait, les routes sont plus dangereuses que la ville. Notre situation est tres dif6&cile et
trbs triste, car ces communistes sont des b&tes sans
raison.
De'plus, dans la sous-prefecture de Taiho, la milice
locale et le sous-prefet abandonnent la ville, & cause
du p6ril communiste. M. de Jenlis reste seul i son
poste Onditaussique la ville de Longt-suen at6 prise
d6jA par I'avant-garde communiste. Kian est entour6
de toutes part, et, pendant ce temps, les missionnaires
sont a leur poste.
29 juix. -Je dis la sainte messe comme si ce devait
etre la derniere de ma vie, car les soldats disent : « Si
les communistes arrivent, nous passerons a eux. , Je
ne suis, d'ailleurs, pas le seul A me pr6parer a la mort,
ou t quelque chose de plus terrible que la mort. On
consomme la sainte reserve. Comme le danger de
l'arrivee des communistes est imminent, M. le Provicaire promet au Sacr6 Coeur de Jesus, au nom da
vicariat, une messe d c6elbrer tous les ans par tousles
pretres du vicariat, pourvu que Monseigneur, actuelle
ment absent, approuve l'engagement.
Comme si le Sacr6 Coeur avait ratifie cette promesse,
aujourd'hui on distribue des imprim6s, dans lesquels,
apres avoir maudit les communistes, en les appelant
violateurs de femmes, incendiaires et assassins, on
annonce que trois divisions de soldats sont arrivees.
C'6tait pour relever le moral de la population effrayee
et pour tromper les espions communistes, qui sont
partout. Jusqu'ici, il y a eu seulement, dans la ville
de Kian, un tsin-wei-toan, venu de Nanchang, et qui
arriva le lendemain. Mais la manoeuvre rbussit, le people respira, et nous aussi.
2

jillet. - Nous avons avec confiance remis le boa
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Dieu dans le tabernacle. La ville de Kian parait hors de
danger. Mais, ailleurs, c'est la destruction, le pillage,
l'incendie. Une bande de 3oo communistes envahit la
mission de Tsi-che-tou (Taiho), enfonce les portes,
casse les fenet&es des deux cat&chuminats, emporte la
caisse de mission et met le feu dans la chambre contigun a la chapelle. Les chr6tiennes, les hommes itant
partis, ont puheureusement eteindre le feu. Un soldat
chxCtien, qui vient de Ming-kang-hsien, nous dit que
la mission catholique de cette ville a 6t6 briCle aussi
par les Rouges.
3 uitlet. - Les commmnistes sont allis trois fois et
entrois bandes a Tsi-che-tou (Taiho). Tout a itC mis
sens dessus-dessous : tabernacle (sans le bon Dieu),
Chemin de Croix, images et statues bris6s. Un kiet de
1'dcole des garcons fut complhtement bri66.
Nous apprenons que, le 23 juin, a leur retour de
Yongsin, les Rouges incendirrent un mrlher de maisons. Comme on envoyait quelques charges de piastres
a ces pauvres gens, les soldats du Hounan, envoy s li
pour conmbattre les commuaistes, s'empar&ent de ces
pLastres.
8 juillet. - Dans le Shui-nan (Ki shui), on fait
revivre l'union des paysans (nong-min shit hoei), et
pour en faire partie il faut apostasier. C'est donc ane
vraie per-6cution religieuse. Dans on gros bourg,
nommk A-long, pendant que quelques chcxtiens, mafheureusement, cherchaient a se sauver en prononcant,
de bouche d'ailleurs seulement, quelques paroles
d'apostasie, un homme de soixante et un ans, Tcheng
Paul, ne consentit jamais a dire les paroles d'apostasie
qu'on lui demandait. II se sauva chez des parents
paiens, A Hunien, mais ce fut inutile.
9

jaillet. - Ses ennemis acharn6s, par centaines, se
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rendirent A sa cachette, le librent et le conduisirent
A Shuinan, oui, sans autre forme de procs, il fut d6capit6 et eut le ventre ouvert. Son corps et sa tete furent
jetis dans le fleuve.
Quelques jours apres, lun de ses freres retrouva le
corps, mais le courant avait emport6 la tete. On fit
1'inhumation A Haotang, non loin du lieu de son glorieux martyre.
Paul Tcheng en etait A la troisieme pers6cution
depuis ses quarante ans de christianisme : la premiere,
en 9goo, oi il perdit tout son avoir; la seconde, il y a
une vingtaine d'ann6es ;comme il ne voulait pas coop6rer aux superstitions, on le lia, on le suspendit au
Tse-tang et on le flagella. II eut alors recours au tribunal, qui lui donna gain de cause. C'est pour se
venger de cette perte de face que ses ennemis profithrent de cette occasion pour se d6barrasser de lui. II
6tait fervent chritien, priait matin et soir et surtout
observait fidilement le dimanche.
Cette pers6cution 6pouvanta les fideles, et ure centaine s'enfuirent ici chez nous, A Kian; et nous sommes
heureux de nourrir les membres pers6cut6s de NotreSeigneur. Le plus grand nombre d'entre eux ont tout
perdu.
Quand la paix reviendra, c'est toute une affaire pour
ces pers6cut6s de savoir comment vivre, car la r6colte
de cette ann6e est perdue aussi. Mais nous avons confiance en celui qui a promis de nourrir meme les oiseaux
du ciel. Jusqu'a aujourd'hui, 26 juillet, cet itat de
choscs n'a pas chang6; cependant on dit que les communistes de Yongsin sont vaincus.
Il y a, en somme, dix sous-pr6fectures du Kianfou,
plus celles de Yongfong et de Kishui, sans parler des
autres, comme Taiho, Longtsuen et, plus en bas, SinYu, Yuanchou, qui ont souffert des cruaut6s des com-
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munistes-brigands. Des r6sidences, le grand siminaire
et des 6glises sont encore occup6s par la troupe regulibre, tout comme auparavant, sans que nous voyions
poindre l'aurore de notre d6livrance de ces indksirables, qui tiennent a rester dans les Missions catholiques. De sorte que nous sommes vraiment gementes
et flentes in hac lacrimarum valle, et pour longtemps
encore, semble-t-il. Que le Sacr6 Cceur et Notre-Dame
y pourvoient au plus t6t!
E. BARBATO, C. M
(Le Bulletin catholique de Pikin, juillet et septembre 1928).
DEUX OASIS AU TCHEKIANG

Elle se trouvent dans le sud du vicariat de Ningpo,
sur les bords de la mer.
Aumilieu des millions de paiens et des milliers de
bourgs oi le nom de Dieu est a peine invoqu6, dans ce
desert oil le missionnaire a bien souvent soif spirituellement, ce sont vraiment deux oasis que les chretientes de Yongkiatchang et de Kangnain. Vous en
jugerez vous-memes.
Quand on entre dans le fleuve de Wenchow, on
voit, sur la gauche, un petit massif de montagnes,
dont la-forme allong6e et fine lui a fait donner par les
6trangers le nom de c Massif de l'Elphant ,. Sur ses
c6tis et derriere s'6tend une petite plaine prise sur la
mer; c'est la que, dans un rayon de 7 & 8 kilometres,
se trouve la paroisse de Yongkiatchang.
Elle est jeune et pleine de vie. En 9go6, quand
M. Aroud ouvrit Ia premiere chapelle de cette p!aine,
il y avait quelques families catholiques et goo protestants. En 1917, M. Marquis alla s'y installer d6finitivement et il y trouva I 700 catholiques. A l'heure
actuelle, les protestants, dont beaucoup ont pass6
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chez nous, sent au nombre de So environ et les catholiques 3 585, sur une population totale de goooo habitants. Dans cette plaine tris peuplie, sur xog bourgs
ou groupes de maisons, it y ena 101o oit on tronve des

catholiques.
DLs que I'on descend le col qui s6pare Yongkiatchang de Wenchow, on apercoit, a 6 on 7 kilometres
sur la droite, la coquette 6glise construite par
M. Marquis i Tsodeou. Avec son clocher, elle domine
la region, et tout de suite cela fait chaud au cceur. Et
si I'on pouvait tout voir! Derrikre nous, avec des
jumelles, on pourrait apercevoir le grand clocher de
Wenchow et 1~-bas, devant nous, dans les arbres on
derriere les 6perons des collines, combien de chapelles
sont cachies, les unes avec lear petit clocheton, les
autres sans grand apparat, mais avec leur cloche quand
meme, qui annonce notre arriv6e!
M. Marquis qui m'accompagnait dans ma tournme
me conduisit un jour an haut du clocher de Tsodeou,
village on resident deux pr&tres chinois. o Voyez,
Monseigneur, me dit-il, derriere ce petit 6peron I!bas, c'est la chapelle de Saka; un pen a gauche et
plus pros, celle de Poka; encore Agauche, c'est Sotseu;
tournons encore, voici celle de Niang-tseng et, an
fond, File de Lingkueu, dans le fleave avec ses
200 chr6tiens.

n

Et si je ne ppuvais voir les chapelles, j'apercevais
du moins les groupes de maisons de ces villages.
Puis, a une autre fen&tre, M. Marquis continua:
a Voyez tout pres, c'est Singdjing, oiA nous avons un
oratoire pour les prieres du soir, comme a Wenchow;
an peu & droite, c'est la chapelle de Saint-Hughes, a
Tadeou; puis, encore a droite, celle de Aodjing que
M. Zia est en train de finir, et enfin Kingao, o? nous
nous sommes arretis en venant; -
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Et nous passimes dans toutes ces chapelles pour la
confirmation on la visite des chretiens. Les oratoires
sont differents, plus ou moins beaux, mais la foi est
la mEme, forte partout. Les apostats sont peu nombreux et ils ne se montrent pas.
Je traversai le fleuve et allai jusqu' 1F'ile de Lingkueu. Je n'y pus dire la messe, faute de logement. Un
pratre qui nous pricidait l'avait dite le matin et avait
pr6pare les chr6tiens & la confirmation. M. Marquis
m'avait dit : c A Lingkueu, dans ma chambre, pour
mettre ma soutane, je dois m'agenouiller. - Allons,
vous exag6rez, lui avais-je ripondu. - Vous verrez,
Monseigneur.
Et je vis. Nous montnmes par une 6chelle qu'on
apporta et la-haut, sous les tuiles, a la lumiere d'un
eil-de-bceuf, j'aperqus un lit et une table boiteuse.
t Avancez tout doucement, me dit M. Marques, et
baissez-vous. » II le fallait bien, je n'avais pas fait
deux pas que ma tate cognait sur le toit. Mais les
chretiens nous firent oublier tout cela.
Dans quelques villages, je suis entoure et on m'apporte une supplique. Sans tout comprendre au langage
de ces braves gens, je saisis assez pour savoir qu'il
s'agit d'une demande de chapelle. Et je ne puis r6sister. 4 C'est entendu, mes amis, je ferai mon possible
pour vous la procurer; vous etes si braves et vous me
rendez si heureux par votre ferveur! Je trouverai bien
ce qu'il faut pour vous mettre au comble de la joie et
de la fierti chritienne. ,
Pour terminer la tournee dans le Yongkiatchang,
je benis solennellement l'6glise Saint-Vincent, construite par M. Marquss, et, ce jour-la, 9oo chr6tiens,
venus de tons les coins de la paroisse, remplissaient
1'eglise pour la messe pontificale.
Gloire & Dieu * qui ' a b6ni le travail de ses ouvriers
*
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dans cette r6gion ! M. Aroud Cyprien s'y est depens6
beaucoup; il a di, h6las ! quitter la Chine, i cause de
ses yeux, mais, en allant tenir la place des pretres
seculiers pendant la retraite, I'an dernier, il a pu jouir
encore une fois du r6sultat de ses efforts. M. Marques
a continue les travaux de M. Aroud, et voili que
maintenant lui aussi est oblige de laisser sa paroisse
de Yongkiatchang aux soins de M. Ou Maur pour
prendre L Wenchow la succession de celui qui nous a
quittes. Lui an moins pourra de temps en temps aller
se reposer dans l'oasis. II a aussi, dans la paroisse de
Wenchow, de gentilles chr6tient6s, oi il retrouvera
un peu le spectacle de Yongkiatchang.
L'autre oasis est bien plus loin au midi.
A 48 kilometres environ au sud de Wenchow, on
passe le fleuve de Ju-eu et l'on redescend encore
une quinzaine de kilometres pour arriver a la
ville de Ping-yang. Le fleuve de cette sous-pr6fecture
se trouve a 5 kiloretres plus bas; nous le traversons et nous arrivons au Kangnain (Koneu, dans la
langue du pays; ce qui signifie : le sud du fleuve).
C'est une bande a pen pres rectangulaire, de S
kilometres sur o1environ, qui s'6tend du fleuve aux
montagnes et qui a &6t prise aussi sur la mer. II y a
un siecle, il n'y avait la que quelques villages, maintenant il y a soixante-dix mille habitants, sur lesquels
plus de deux mille sont catholiques.
Deux des missionnaires lazaristes qui y ont travaill6
ont d6ji requ leur recompense; ce sont MM. Loua et
Boisard. M. Aroud avait continu l'oceuvre du premier
avant que Pingyang fit s6par6 de Wenchow. La,
comme a Yongkiatchang, il fut aid6 par un vaillant
lazariste chinois, M. Zi Mathias. Maintenant, la
paroisse de Pingyang est confiee a M. C. Poueng,
pretre seculier chinois, qui est aid6 de deux vicaires.
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Elle compte sept mille sept cent cinquante-deux catholiques pour deux sous-pr6fectures.
Nous partons cinq pour la tournee, car Yongkiatchang nous a pre&t M. Zia. Deux prktres m'accompagnent, tandis que ieux autres nous devancent d'un
jour ain de preparer les chitiens.
Des notre arriv6e sur la rive du Kangnain, je suis
frapp6 par I'aspect des habitants. Ils sont rudes, iers,
mais.francs. C'est une race a part, qui, d'ailleurs, ne
parle pas la langue de Wenchow-Pingyang. Les habits
sont propres, pas de guenilles comme on en voit un
peu partout. Le pays est plus riche que Yongkiatchang.
La plaine est prot6g6e par les montagnes qui 1'entourent et rendent les typhons moins terribles. A
Yongkiatchang, le vent s'en donne tout a son aise et
les d6gAts caus6s presque annuellement sont considerables. Ici, A la culture des champs, le travail de la
peche et des salines ajoute son apport et on le voit &
la mine des gens.
Naturellement, les chretiens n'ont pas chang6 complttement leur temp6rament; ils I'ont bonifi6, ils sont
braves, ouverts, vraiment sympathiques. II parait
qu'ils sont vifs, mais ils savent se servir de leur force
pourle bien.
II n'y a pas tres longtemps, I'administration de la
gabelle voulut 6tablir un bureau dans le Kanghain.
Le directeur nomm6 se prbsenta & la population; on
]ui demanda de partir, il refusa, on I'attaqua, un de
ses, hommes voulut le d6fendre, il fut abattu d'un coup
de feu. Fuite generale de part et d'autre. Le directeur
arriva A notre chapelle de Lingkoyueu et demanda a
s'y r6fugier.
La situation 6tait embarrassante pour le cat&chiste,
il ne pouvait interroger le pr&tre qui 6tait & Pingyang
et I'affaire 6tait urgente. 11 appela les chretiens voi-
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sins et ceux-ci, ne consultant que leur conscience,
malgre la r6pugnance naturelle qu'ils avaient i aider
un 4gabelou ,, r6pondirent qu'il fallait defendre cet
homme en danger. On n'osa attaquer la chapelle et,
grace icet acte de force, le village de Lingkoyueu fat
6pargn6, tandis que les reprisailles exercees par le
gouvernement furent terribles dans les autres endroits.
Un autre fait qui montre l'esprit de la population
paienne me fut cont6 a Lingkoyueu. Deux enfants
coupaient de l'herbe sur un chemin entre des riziexes
qui n'appartenaient pas & leurs parents. Les propriitaires arriverent et conftsquerent les serpettes et les
tas d'herbes coupees. Colire des parents; des maledictions on passa aux menaces'et bientbt A la lutte.
Le r6sultat fut six morts et une quarantaine de bless6s,
pour deux serpettes et un tas d'herbe.
Nos chritiens, par leur foi, leur union et leur obeissance aux missionnaires, ont une grande influeace
dans la region.
Sur le conseil du cure, ils refuskrent de prendre
part, I'an dernier, a la formation du comit6 soviet des
paysans et, jusqu'ici, ce comite n'a pu s'tablir comme
ailleurs.
A Lingkoyueu, un tiers de la population est resti
paien, un autre est protestant et le dernier catholique;
mais.ceux-ci dirigent tout, car les protestants, s'6tant
declares ind6pendants de leurs pasteurs etranges,
s'affaiblissent de plus en plus.
Je parle surtout de Lingkoyueu, parce que c'est la
premiere chr&tient6 que je visitai et c'est la que je
pris le plus de notes, un peu a cause de la pluie qoi
ne cessa de tomber. Mais je puis en dire autant de
Fangleang, Kingshinag, Dii6kou, Nisain et Kiou-

paindjiao.
Ah! que j'aurais voulu que vous fassiez avec mO•
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dans ce dernier endroit quand, le matin, avant la mesie,
je me trouvais devant la porte de la chapelle et voyais
les chr6tiens endimanch6s arriver en groupes par tous
les chemins! Quelle joie! Je me croyais dans an de
nos bons villages de France ou de Belgique. Et les
barques qui nous amenaient des families enti&res,
tout comme A Yongkiatchang! Ah !les braves gens !
Et a Djikkou, vous auriez du voir ce monde! La
chapelle, hilas! itait trop petite, et pour la confirmation et la communion il fallat faire le sens unique.
Les chritiens, en quittant le banc de communion,
devaient sortir par la chambre du missionnaire auprks
de l'autel et retourner A leur place en passant par
l'ext6rieur. On leur bitira une plus grande chapelle A
nos braves fidEles de Djiekou.
Et si vous aviez vu les r6ceptions ! Tambours, trompettes, banaieres, p6tards, rien n'y manquait. Les
chr6tiens ne voulaient pas de barques pour nous, iis
avaient lou6 des palanquins, et c'etaient eux qui ies
portaient. La bonne volont6 6tait plus forte que l'exp6-

rience. II ne s'agit pas seulement d'etre solide gaillard pour pouvoir porter une chaise, il y a le genre
pour I'enlever et pour marcher.
Je me souviendrai toujours du choc qui me r6veilia
une belle aprcs-midi, vers deux heures, avant d'arriver
A Kingshiang. Je sommeillais dans ma chaise, entre
un canal et one riziere pleine d'eau, et nos braves
chritiens mettaient toute leur force et leur bonne

humeur Ame porter sous la pluie. Is jacassaient entre
eux quand, toot a coup, I'un d'eux glissa et, bourn!
voila la chaise par terre. Heureusement elle etait
tombde toute droite. Au lieu du bain dans le canal on
la riziire, je n'eus que l'emotion et les 6clats de rire
des porteurs. Mais c'6tait si franc que, malgrn mon
ignorance de lear langue, je compris qu'ils riaient de

leur inexperience et qu'ils 6taient contents de ce que

la chute n'avait pas eu -Je graves resultats.
Que vous dire encore ? Je jouissais, quoique je ne
pusse parler avec beaucoup d'entre eux. Et le bouquet fut une gerbe de cinq cent soixante et une confirmations dans cette r6gion de Kangnain et quatre
cent quatre-vingt six AYongkiatchang.
Quel malheur que les difficult6s de langage viennent
entraver l'6vangelisation! La langue de Wenchow diffire de celle de Ningpo et, dans la paroisse de Pingyang, a lalangue sp6ciale qui se parle dans le Kangnain, il faut ajouter un dialecte du Fokien abso!ument different.
Je demandai aux missionnaires a quoi on pouvait
attribuer les nombreuses conversions dans ces regions.
On me r6pondit que souvent c'est le diable qui les
cause. Certaines maladies sont r6pandues dans le pays,
hyst6rie ou vraie possession, je ne sais, mais tout le
monde attribue cela au diable. II est sar que certains'
faits sont curieux.
Un paien tombe malade; aucun remade, aucune
superstition ne rbussit; on invite le catichiste, qui,
avec quelques chr6tiens, vient reciter des prieres,
asperger d'eau benite celui qui est indispose, et celuici va mieux. Bien souvent la conversion de la famille
suit la guerison. II arrive aussi que le malade, dansle
dilire, s'6crie: u Je ne crains qu'une chose : les pribres
et 1'eau benite des catholiques. n Ceux-ci ne tardent
pas alors ii tre invit6s et la guerison s'opere
A Yongkiatchang, on me signala une autre cause
les mariages contractis avec des membres de families
paiennes. Le fianc6 ou la fiancee qui ont 6t6 baptis6s
pour le mariage font connaitre la religion a lear
famille,qui les suit dans leur conversion. Le cas s'est
presente aussi pour des mariages contract6s avec dis-
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pense de disparit6 de culte. La partie paienne finit par
se convertir et attire sa famille.
A cela il faut ajouter, avec la grace divine, le travail des missionnaires. I1 ne fat pas petit et plusieurs
se sont us6s a la tiche. Et voil comment, Dieu aidant,
nous avons ces deux magnifiques oasis ou l'on ne peut
guare marcher dix minutes sans rencontrer sur la
route on dans les champs, ou sur les barques, des
chr6tiens qui vous interpellent avec force et manifestent bruyamment lajoie de vous voir. Ils sont heureux et font oublier au missionnaire toute la peine
qu'il a prise pour leur donner ce bonheur.
A. DEFEBVRE.
(Les Missions catholiques, 16 octobre 1928.)
Letire de M. MARQUES, prhlre de la Mission,
a M. AROUD
Wenchow, *rjuin 1928.
MONSIEUR ET TRtS CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec vous pour jamais!
Mgr Defebvre, notre nouveau cher pasteur, nous a
fait de mars a mai, lavisite qu'il avait projetie pour la
fin de l'ann6e derniere, mais que les affaires du vicariat et l'absence de son bras droit pour y parer l'obligerent k remettre. II s'agit de notre cher Wenchow,
oh vous vous etes sacrifi6 et 6puis6 pendant vingtneuf longues ann6es, que vous avez quitt6 la mort
dans l'ame et dont le souvenir hante vos jours et vos
nuits. Je suis sir de vous etre agrkable en vous
dtdiant cette petite relation, ou plut6t en vous faisant faire cette visite en notre compagnie.
SaGrandeur n'attendait que notre retour de France,
escomptb pour Ie i" mars; mais le gros temps en

-

162 -

Miditerran6e, les brouillards avant et aprts Hongkong et surtout une escale inaccoutumbe que nous
fimes i Port Swittenham, presqu'ile malaise, seize a
dix-huit heures avant Singapore, nous firent perdre
trois jours et ce ne fat que le dimanche 4 mars, I midi,
que nous accostions

& Shanghai.

Monseigneur m'6crivit li, le 8 mars, qu'il avait hite
de partir pour Wenchow. Des lors je brflai la politesse aux amis et m'embarquai precipitamment, avec
M. Mac Kiernan, pour Ningpo. M. Lepers nous y
avait precedes de trois jours; d&s le lendemain de
notre arrivee a Shanghai, ii partait pour la reception
que devait lui faire son nouveau peuple du petit s6minaire.
Je ne passai qu'un jour a Ningpo, du vendredi au
samedi. J'eus tout juste le temps de faire une visite
aux missionnaires et aux soeurs leurs voisines de
Ningpo ville, puis aux seminaires du Matou, a la
maison Saint-Vincent de la bonne soeur Gilbert et aux
Vierges du Purgatoire. Le lendemain, nous nous
embarquions, emmenant avec nous M. Jean Tai, jeune
confrere venant de Kashing et que Sa Grandeur a
plac6 a Wenchow. Le vieux Yungning ne quitta son
ponton qu'a quatre heures. Cela me rappelait qu'il ne
faut pas, en Chine, &tretrop press6.
Aa reste, nous devions avoir d'autres occasions
d'attendre, puisqu'on nous d6clara que le bateau passerait & Poutou, le grand pelerinage bouddhique, pour
rapatrier les pelerins de Taichow et de Wenchow. A
quelle heure done I'arrivie .h Haimen? Nous touchimes le port de Tinghai Ahuit heures du soir.
MM. Delafosse et Dontan et le frere de Mgr Hot
avaient eu la patience de nous attendre. Ils noas
apportaient m&me du cafe chaud dans une bouteille
thermos. Quelque agriable qu'elle ffit pour tons, et
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surtout pour moi, apxrs une absence d'un an et demi,
l'entrevue ne dura guere qu'un bon quart d'heure et
le Yumgning mit le cap sur Poutou, mais son cap a
lui! C'est-i-dire qu'au lieu de prendre la route de
Sinkomen, a la verit6 dangereuse la nuit, it alla faire
un grand detour. Ce voyant, chacun i:it dire sa priere
sur le pont sup&rieur et l'on se coucha.
La sirene nous annonqa Poutou . onze heures du soir;
mais, pour tous les diables qu'on y adore, on ne se
dirangea pas. Quand le jour commenCa i poindre,
nous etions encore a l'ancre, dans cet endroit peu
banal pour des missionnaires du vrai Dieu, un
dimanche! Quand le boy de service chez nous nous
apporta 1eau buuillante traditionnelle pour la toilette
et la serviette qui y baignait, Monseigneur lui demanda : ,

Pourquoi ne part-on pas? -

On partira a

dix heures, B lui fut-il r6pondu. Patience donc.
Laissez-moi ouvrir une parenthise. Le m&me boy,
en veine de pr6venances, avait mis a c6te de la cuvette
une tasse a thb d'eau chaude, son savon, sa propre
brosse a dents ou celle qui sert a tous les passagers
et sa poudre dentifrice. u Eh bien! fis-je, qui dira
que ces messieurs ne sont pas aimables! J'ai Rt6 partout, en France, tris bien recu, mais nulle part aucun
de mes h6tes n'a eu la d6licatesse de me prrter sa
propre brosse & dents et sa poudre dentifrice. II n'en
.a pas m&me eu l'idee,ni moi non plus, d'ailleurs. * Ici
on lui sut gri de sa bonne intention, mais ce fut tout.
Monseigneur, voyant le d6part de Ningpo retard6
et trouvant notre cabine bien convenable, avait eu la
pr6caution d'aller faire prendre une caisse de mission
avant le depart. On se mit done en devoir de preparer
un autel; la grande caisse en bois de M. Tai fut hissie
sur les planches qui m'avaient servi de couchette,
et nous donna ainsi une magnifique table. On y dis-
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posa tout le necessaire et Monseigneur commenca le
tour des messes. Je lui succedai et M. Tai finit le tour.
La cabine 6tait bien petite, il fallait rester debout,
sauf A l'e~1vation, oi chacun chercha une place pour
mettre au moins un genou & terre. II faisait bien
chaud aussi, mais, du moins, nous edmes le bonheur de
c16Cbrer et d'assister a la messe tout autant que dans
une risidence. Et cela 6gaya notre triste escale
devant cette ( lHe du Diable ), comme 1'appelait le
regrett6 Mgr Reynaud.
Nous attendions le d6part quand on nous dit qu'on
leverait l'ancre a deux heures, peut-etre a quatre heures.
Qui croire? Le plus clair etait que nous devions avoir
une patience elastique, extensible, autant qu'il serait
necessaire. Elle 6tait djai assez tendue, car la vie
n'est pas agrtable ni confortable sur ces vieux
( sabots a, oit regne un m6pris absolu on mieux une
ignorance d6plorable de I'hygiene et de la propret6.
Vous le savez bien, vous qui avez pass6 tant de journ6es a bord de nos a paquebots ) c6fiers. Mais laissons cela, vous diriez que je me suis c d6chinois )).
Pour faire diversion, puisque nous n'etions qu'i
quelques encablures de 'ile, nous profitimes d'une
barque de pelerins bouddhistes pour aller A terre nous
d6gourdir les jambes. Nous n'6tions pas pelerins, et
pour cause; aussi faites-moi grace des descriptions.
Je vous dirai seulement que nous fames assaillis tout
le temps par la foule des bonzes mendiants, qui nous
harcelkrent pour que nous jetions une piece dans leur
habit. Monseigneur leur r6pondait invariablement
:
(, Bonjour, allons! Noble vieillard, bonjour! n Moi je
leur disais : ( Mei ion tsien; je n'ai pas de sapeques
a
vous donner. , Un bonze taoiste, avec une jolie tete
et
des traits fins et r6guliers, insista tellement que
Monseigneur sortit son kodak. Je dis au bonze : ~ Ne
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Il
bouge pas, le grand homme va tirer ton portrait.
en fut tres flatti et s'y pr&ta avec un vif plaisir. Et
sans plus insister pour I'aum6ne, i! ferma la main
droite, redressa le pouce en l'air, geste chinois que
vous connaissez bien, dont le sens 6tait : u Vous
m'avez fait un honneur de premier ordre. n
Nous rentrames A bord A midi, pour le cas oh l'on
partirait A deux heures. D'ailleurs, la faim commengait A se faire sentir, malgrK notre dejeuner un peu
tardif. Ce ne fut qu'A trois heures et demie que le
Yun gning se dicida a lever 1'ancre; il y avait alors
dans le port deux gros vapeurs et quatre petits qui
attendaient les pelerins.
Le lendemain, vers les cinq heures et demie du
matin, nous arrivions A Haimen.
(Le Petit Messager de Ningpo, juillet-aoat 1928).
MGR HOU EN TOURNEE DE CONFIRMATION

Ma tourn&e de-confirmation faite a Tien-tai devait
6tre suivie de celle de Sien-ku. Mais A cause des incessants brigandages qui s'op6raient en chemin, les
chr6tiens nous d6conseillrent ce projet, surtout A
l'approche de l'annie chinoise, 6poque ou les devaliseurs abondent plus que jamais. Le malheur ne va
jamais seul, nous dit le proverbe. On se vante d'avoir
occup6 des provinces, pill des villes, dilapid6 les
finances publiques, pourquoi alors maudire ceux qui
gagnent leur vie a d6pouiller quelques voyageurs?
Sien-ku est une sous-pr6fecture situ6e au sudouest du vicariat, A 6o kilometres environ de
Taichowfu. LA, les chretiens, moins nombreux que
ceux de Tientai, n'ont jamais eu l'honneur de recevoir la confirmation de la main d'un 6veque chez eux.
Pourtant, durant ces quinze dernieres ann6es, le

chiffre des fid~les s'est augment6 assez considirablement, et, en 1914, M. J. Fraser a biti au milieu de
la ville une 6glise assez spacieuse avec r6sidence
pour les futurs missionnaires. Tout est bien convenable et fait honneur a la g6n6rosit- des bienfaiteurs
d'Amirique.
Au mois de mai, ofi les paysans sont encore peu
occupis, on le pensait, du moins, M. Yao Michel, cure
pour lors de Taichowfu, dont d6pend Sien-ku, comme
aussi Tientai, me proposa d'y aller faire une visite de
quelques jours. J'y allai done accompagn6 du susdit
cure et de son vicaire, M. Yu Joseph, faisant la route
moiti appied, moiti6 en chaise. Vers cinq heures de
I'apres-midi, le 15 mai, nous 6tions A Sien-ku, la
« Demeure des Immortels o, si nous traduisons l'appel-

lation chinoise.
Parmi les premiers a venir nous saluer, je remarquai
trois jeunes femmes au visage particuhlrement souriant. , Des enfants de la Sainte-Enfance,, me dirent
mes compagnons. Malheureusement, l'une d'entre elles
n'etait pas dans une situation regulibre; elle vivait
Sla Samaritaine -. Apres la mort de son mari, elle

avait cohabit- awec un paien. Au moment oi nous la
trouvions, elle demeurait chez un notable de la ville,
tout pros de la r6sidence, ce qui ajoutait an scandale.
Ce monsieur avait embrass6 la religion orthodoxe
russe du temps des Tsars. Ce n'tait pas un schismatique enrag6; il n'etait pas oppos6 & notre sainte religion; la preuve, c'est que M. Yao put, durant notre
court passage, r6gulariser cette union.
Un chr6tien de l'endroit nous ayant fait une invitation & diner, notre orthodoxe y fut aussi et ce fut,
pour nous, l'occasion d'une conversation des plus int-t
ressantes. En toute franchise et avec grande facilith
de paroles, notre homme nous raconta avec force
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details 1'histoire de son initiation au christianisme
oriental (c'est ainsi qu'on 1'appelait), comment il
avait regu d'un missionnaire russe une forte somme
d'argent pour eriger dans toute la province du Chekiang des centres d'adeptes, dont it aurait t6 le
premier chef, investi d'une autorit6 suffisante pour
les prot6ger en n'importe quelle affaire civile on criminelle. II avait recu de la legation russe un sceau
qui lui permettait d'adresser directement ses lettres
au ministhre des Affaires &trangeres. C'itait comme
une recommandation personnelle du Tsar. Sans nous
6tonner beaucoup, il ajouta que, a cette meme 6poque,
les plus grands agitateurs, Sung Yat-seng, Fong Yusiang (le general chr6tien) et les autres itaient presque
tous protestants. Ces faux baptis6s fomentaient dans
leur coeur la revolution contre la dynastie, et leur
adhesion au christianisme n'6tait qu'une sauvegarde
pour leur vie encas d'echec de leurs projets revolutionnaires. c Telle etait 1'influence des 6trangers en
Chine! Et maintenant, ajoutait-il, la revolution ayant
atteint son but, ils se debarrassent du christianisme,
comme j'ai fait moi-m6me, car je ne suis plus de la
religion orientale depuis la disparition des Tsars. »
Voili qui n'etait pas banal; c'6tait une legon qui

me fit bien r6fl6chir. Et je pensais, apres le depart
de cet int6ressant monsieur, a notre dicton populaire:
l'6tui; le livre
" L'oiseau tire, on met l'arc dans
mort, on tue le chien; la principaut6 rivale vaincue,
on se d6fait du ministre dont les conseils l'ont per-

due. » Quoi

d'6tonnant apr&s cela, si l'on entend

crier : 4 A has le christianisme! A la porte les 6trangers! *
Evangelisarepauperibusmisit me : ce sont les pauvres,
les simpies qui ne comprennent rien a toutes ces duplicites, les mendiants de la v6rit6 qui reqoivent la foil,

Et c'est pour la confirmer dans leur ame que nous
faisions cette visite.

Le jour de l'Ascension, ils furent trente a recevoir
le sacrement de Confirmation, petit nombre sans doute,
qui edt &t6plus que double sans l'urgence des travaux
agricoles, que ces braves gens ne pouvaient quitter
pour une trop longue absence.
Que Dieu garde ce petit noyau de chritiens et
qu'll rende leur foi inebranlable en un temps si critique et si dangereux!
A notre depart, ces braves gens nous ont supplies de
leur envoyer des pasteurs r6sidant chez eux. C'est
bien lgitime. Nous leur avons promis de le faire des
que nous aurons des pr&tres disponibles.
Joseph HOU,
Vic. Apost. de Taichow.
(ILes Missions catholiques, aoft 1928.)

PERSE

Lettre de SCEUR CORNILLON, Fille de la Chariti
Tauris, 23 septembre 1928.

Le 6 septembre, nous prenions cong6, non sans
6motion, des chores saeurs de Constantinople, pour

prendre place sur un petit bateau, I'Aster, de la Compagnie Paquet, qui s'6tait arr&t6 en pleine mer. Des
le lundi, le vent s'6tait 6lev6 tres fort, la mer faisait
rafale et les flots se jouaient de la petite barque, oi,
malgr6 tout, ma sceur Dhauteville voulut monter pour
nous accompagner jusqu'i la passerelle. Malgr6 son
,d6sir, elle ne put monter voir notre installation. Elle

a kt6 d'une bont6 sans 6gale durant tout notre sijour.
Je ne saurais 1'oublier. Ainsi se creent ces liens de
sainte amiti6 en Dieu, dont notre chire vocation est
la source.
Le depart, annonc6 pour dix heures, eut lieu &
midi. Aussi les enfants de ma soeur Montecucolli, qui
devaient nous saluer, au passage, a Roumeli Hissar,
I'endroit le plus resserr6 du Bosphore, durent se
fatiguer de nous attendre et nous dumes nous contenter d'envoyer un souvenir emu a cette maison, qui
nous fut si hospitalibre durant quinze jours.
Les 27 kilometres du Bosphore furent une promenade charmante entre ses deux rives verdoyantes;
mais la mer Noire nous -rservait un autre accueil.
Elle est pen hospitalibre aux 6trangers et c'est vrai!
Heureusement le bateau filait en pleine mer droit sur
Batoum, ou nous arrivimes le dimanche vers midi.
Depuis le matin, nous pouvions distinguer la c6te ou
viennent mourir les derniers contreforts du Caucase.
Les arbres y poussent drus et verts : peupliers,
saules, ormes, trembles, avec, sur les pentes, de vrais
prairies de hautes herbes, que les paysans coupent
et font s&cher pour la nourriture et la lititre de leurs
vaches. Puis le pays se dessina morne et triste sous
la pluie qui nous accueillait en Russie; deux petites
flches timides nous r6v6lerent l'6glise catholique, la
residence da bon J6sus, dont nous devions jefner
encore jusqu'au 14 septembre; puis le d6me imposant
de la cath6drale orthodoxe russe, transformie en
mus6e depuis le triste regime qui veut supprimer Dieu
et la Mere et le Pere! Encore une mosqube avec son
minaret, un beau parc, ou des palmiers poussent en
pleine terre, enfin des maisons d'un &tage au plus,
alhgn6es, des deux c6tes, de rues pavees de cailloux
ronds, entre lesquels l'herbe pousse. Pas de com-
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merce, pas de vie, c'est la crainte qui rigne. Des la
descente du bateau, grice a la d6licate privoyance
de ma soeur Martinroche, nous trouvions un guide
parfait qui nous facilita toutes les d6marches de

douane et de chemin de fer.
Le lundi, a 18 h. 3o, le train nous emportait vers
Tifis, a travers les montagnes aux arbres presses,
protegeant les fougeres dont les larges feuilles
s'etalaient A leurs pieds. Pendant une heure environ,
nous longeames la mer, dont les Rots venaient expirer
doucement sur la greve. Puis, ce fut la nuit, la fete
des ktoiles. Seules, bien fermies dans notre compartiment, nous pdmes dormir un peu. Du reste, grice
encore a notre guide, nous 6tions l'objet des attentions de la gardienne du train qui, vers vingt heures,
nous apporta du th6 bien chaud et, des le point du

jour. nous for<a d'ouvrir, pour d6poser sur notre petite
table, avec un beau sourire, une corbeille de plches

plus belles encore.
Nous 6tions dans le pays des fruits, a deux pas de
Tiflis, oi nous descendimes a huit heures et demie.
La, il fallut demeurer jusqu'au soir, en butte atx
regards curieux et etonnCs d'une foule qoi nous sentait autrement qu'elle, malgr& les voiles noirs qui
essayalent en vain de nous faire un peu musulmanes.
Pauvre peuple de Russie, ma sceur! Les femmes y sont
mal habiilies, en cheveux; les hommes eoiff6s de
casquettes, la vareuse retenue par une ceinture de
cuir, le regard sombre, le front soucieux de gens qui
n'ont pas d'esprance! Des mendiants en loques
circulent librement, ne se lassent pas de demander.
La ville elle-meme a un air d'abandon qui fait mal a
voir; nais avec la nuit, toute misere disparait, c'est
une vraie feerie de lumieres. Tiflis est une ville importante, qui autrefois avait de belles 6glises, oh r6sident
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eucore des consulats. Notre train s'avance lentement;
tant6t, on lI sent monter pn6iblement entre deux
montagnes qui l'enserrent, tant6t il file dans d'immenses plaines, arides comme les monts qui les
entourent et dont certains sommets sont couverts de
neige, Toute la journ6e, nous contournons le mont
Ararat, dont l'imposante cime, d'une blancheur 6blouissante, se perd dans les nuages. On y pense . 1'Arche;
on assiste a l'6tonnement de No6 i la vue de ce sol
rocheux, a sasortie de I'Arche. a son sacrifice d'actions
de graces. Nous aussi, a chaque instant, nous pouvons chanter i'hymne de la reconnaissance, offrir un
sacrifice, celui de notre coeur, pr&t A s'immoler aux
pieds de notre Dieu si bon !
Durant ces quelques kilometres, nous avons rencontr6 de pauvres villages, composes de miserables
huttes en terre, m6langee avec de Ia paille! A peu pros
deux inMres de haut, une porte, un trou pour' laisser

entrer le jour et passer la.fumee. Pas une 6glise, pas
un cimetiere ! Comment des etres humains peuvent-ils
loger a!

A vingt-deux heures nous descendons A Djoulfa, o~
nous sommes accueillhes par une ancienne enfant dema scur Martinroche, maribe dans le pays, qui nous
mune chez Kerkine (seur Gullou, de l'infrmerie, la
connait), oi nous pouvons prendre un peu de repos
jusqu'au lendemain.

Ce jeudi, A quatorze heures, d6livrees de tout ennui
de douane, toujours en voile noir, -

le quitter qu'a Tauris, -

nous n'avons pu

nous avons eu la joie de

saluer des cornettes de I'autre c6t6 du pont de I'Arad.
C'6taient ma sour Martinroche et une de ses compagnes, qui 6taient venues nous attendre avec une
excellente auto. Un arr&t A leur caravansarail pour nous

restaurer un peu, puis, A 17 h. 3o, depart pour Tauris.
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La route entre Djoulfa et Tauris a et faite par
les Russes avec l'argent francais! Elle est bonne, bien
entretenue et serpente entre des montagnes arides,
aux tons superbes, changeants, velout6s : rouge, or,
cuivr6, vert de gris, etc. Elles doivent renfermer des
richesses que les Persans n'ont pas su encore exploiter,
Partout, c'est I'ariditA du desert; de loin en loin, un
filet d'eau fait surgir quelques arbres, entre lesquels
se nichent des maisons de terre, qui se distinguent a
peine du sol avoisinant.
Quelques villages sont de vrais nids de verdure avec
leurs vastes jardins plant6s d'arbres fruitiers, leurs
immenses champs de melons et de pasteques, leurs
vignes : Maraud, Sofian, qui sont la villbgiature de
Tauris.
Apres quatre heures de vitesse, nous apercevons les
premieres lumieres de la grande ville : trois cent
mille habitants. Oh! ce ne sont pas les cordons
iblouissants de Tiflis! Quelques lumiires ternes,.les
lampes i huile de nos peres, 6clairaient des rues mal
pav6es, au milieu desquelles passe la riviere. Une
grande avenue en construction, toute en trous et en
bosses; une maison bien 6clairee; sur le seuil, des
cornettes joyeuses qui se pressent : c'est la maison de
nos sceurs, ce sont elles qui toutes nous attendent,
bien qu'il soit vingt et une heures trente! II fait bon
gofter I'Ecce quam bonum et saluer le Maitre, dont
nous jefnons depuis huit jours, et donner a toutes des
nouvelles de la chore Maison-Mere! Le 14. nous f&tions
la vraie Croix dans ce pays qui la retint captive durant
plus de quatorze ans, eu recevant ce J6susqui la sanctifie a jamais de son contact divin.
A midi, M. Berthounesque et son confrere vinrent
nous souhaiter la bienvenue. Quelle ne fut pas notre
surprise 6mue en entendant tout A coup vibrer a nos
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c6tes les sons clairs de la Marseillaise! C'etait la petite
chorale form6e par M. Clarys qui voulait, elle aussi,
nous souhaiter la bienvenue en bon francais! Le
dimanche soir, a quatre heures, les enfants de ma
seur Martinroche nous offrirent a leur tour un &chantillon de ce qu'elles peuvent, en jouant Fabiola, en
vers, s'il vous plait.
Le lundi 17, des sept heures, nous reprenions l'auto,
M. Berthounesque, ma sceur Martinroche, sa compagne, qui parle turc, et moi, pour nous rendre A Ourmiah, oi M. Franssen nous attendait, avec quelle
impatience! Voyage plus long : douze heures d'auto,.
par une route moins belle, A travers des immensitis
desertes, oit chameaux, buffles, Anes, chevres, moutons vivent en libert4; toujours des montagnes merveilleuses; A leurs pieds, des villages fertiles jusqu'a
Koki; trois montagnes A franchir en montees et descentes en lacets; puis des villages en ruines depuis
les massacres de g918: Kosrowa, une partie d'Ourmiah, pour ne parler que de ceux qui nous int&ressent.
Une demi-heure avant Ourmiah, M. Franssen et ses
confreres itaient venus nous attendre et nous remercier de nous etre rendues A leurs vceux. Le pays
n'avait plus revu de cornettes depuis 1918! Vous comprenez leur emotion A tous d'en revoir chez eux ! Mais,
ils en veulent A demeure, ce sera mieux encore! La
plaine d'Ourmiah est tres fertile, le pays se relive, le
quartier chretien seul garde ses ruines, et quelles
ruines ! On les parcourt comme en phlerinage : la, sur
le seuil de la sacristie, Mgr Sontag fut fusill6, puis
d6pouill ; dans l'6glise de la Mission, des centaines
de chr6tiens furent 6gorg6s. M. Abel, un lazariste
chaldeen, rencontre tous les jours celui qui a tu6 sa
mere. Impossible que tant de sang ne soit pas la
semence de chr6tiens encore plus fervents que leurs
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devanciers. M. Franssen et ses confreres ytravaillent
avec un zale infatigable. Non seulement its out leur
seminairechaldhen, qui compte vingt-deux bons jeunes
gens, leur 6cole normale pour former les maitres des
villages, mais ils s'occupent encore de la classe des
filles, en attendant les sceurs, et leur mission s'Atend
sur r4o kilometres de long et 5o de large. Elle comprend soixante-dix villages, dissemines dans cette
surface, A qui, chaque ann6e, ces trois'missionnaires
procurent le bienfait d'une retraite. M. Franssen doit
encore veiller sur les maitres d'6cole, sur la doctrine
enseign6e, etc. Vous jugez s'il a le temps de s'ennuyer avec pareille besogne ! Le mardi matin, ses
siminaristes nous out fait I'honneur d'une messe
chant6e en cantiques francais, puis, an salon, d'un
compliment, quej'ai envoy6 i notreTresHonor&e Mre.
Maintenant, ma Sceur, je vous en prie, donnez-moi
des nouvelles de France. A la fin de cette semaine, je
ferai la visite et mardi prochain, sous les auspices dessaints Anges, nous prendrons la route de Teheran. En
offrant. mon bon souvenir aux sceurs de l'6conomat,
ajoutez que, n'ayant pas requ un mot d'elles apres nos
cartes du Pirie et ma longue lettre de B6bek, je me
contenterai desormais de prier. J'ai pens6 que tous
ces details interesseraient notre Mre, comme vous, ma
chore Soeur. Pardonnez-les-moi a cause de la bonne
intention et veuillez me croire affectueusement v6tre
dans le cotur de notre bon Pere saint Vincent.
Seur CORNILLON,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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Lettre de SCEUR CORNILLON, FilU de la Ckarite,

a la TREs HONOREE MkRE
Tauris,

24

septembre 1928.

MA TRkS HONOREE MERE,
La grdce de Notle-Seignewu soit avec nous four jamais!
Ma depeche du 14 a dui vous rassurer sur le sort de
vos filles, ma Mire.
J'ai, de suite aprbs, donn6 des details 4 Notre Tres
Honor6 Phre, lui promettant de vous icrire a mon
retour d'Ourmiab, ou M. Franssen nous attendait
avec une impatience facile a comprendre.
Depuis les affreux massacres dont Mgr Sontag fut
une victime, on n'avait plus revu de soeurs Ourmiah.
Aussi jugez de 1'emotion g6nerale : hommes, femmes
se pressaient pour nous baiser la main; une brave
Chald6enne se pricipita mnme en pleine rue, pour
nous baiser les pieds. Tous r6clament les sceurs; tous
les attendent, ils demandent i Dieu depuis si longtemps qu'ils sont sirs qu'elles viendront et ne s'inquietent que du moment de leur arrivee. Le gouverneur, un musulman, lui-m&me les demande a M. Franssen, qui jouit de l'6motion gen6rale et qui, tout le
premier, sent le besoin de la cooperation des cornettes pour 1'oeuvre de relhvement qu'il a entreprise et
mene a si bonne fin, du c6t6 de son s6minaire chald6en
et de son icole de maitres pour les villages. Mais le
c6t6 f6minin est forc6ment en souffrance et la mission
amnricaine fait rage pour lui enlever les jeunes filles,
auxquelles cette secte de presbyteriens inculque sa
haine du pr6tre avec sa triste doctrine de supprimer
de la vie tout ce qui g&ne,'de s'accorder tout ce que la
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nature riclame. Vous imaginez, ma Mere, le r6sultat
de cet enseignement?
Toute I'ancienne mission, la residence des seurs,
comme tout le quartier chritien sont en ruines; mais
de nouveau, les chrbtiens se groupent autour de la
residence des missionnaires, ancienne maison du gouverneur d'Ourmiah. C'6tait le centre de l'islamisme,
devenu aujourd'hui le centre du christianisme dans ce
pays, qui revit lentement. Notre-Seigneur, maintenant,
daigne r6sider dans l'6cune de ce petit roi, transform6e en chapelle, blanchie a la chaux, ayant audessus de l'autel une belle statue de notre Immacul6e.
Quand les sceurs reviendront, ma Mire, M. Franssen aura vite fait de leur trouver une demeure oi elles
pourront installer leurs ceuvres : classes, ouvroir;
recevoir les enfants des villages voisins, en attendant
le dispensaire qui existait auparavant. Trois ou quatre
suffiraient pour I'instant; mais il faut des soeurs de
solide vertu, d'un grand esprit sirnaturel, n'ayant que
l'unique ambition d'accomplir leur devoir, sans
attendre ni consolation, ni r6sultat visible ; car la
Perse est une rude mission, ma Mere. Le bien y est
plus dur qu'ailleurs; le sol y est plus ingrat; les missionnaires travaillent sur des ames faussbes par le
schisme ou l'islamisme ; mieux vaut des ames de
.palens!
Kosrowa aussi r6clame ses sceurs, mais la, pas de
missionnaires encore, pas de pretre. L'6tat des lieux
est moins lamentable qu'i Ourmiah, la chapelle des
sceurs sert de paroisse les rares fois ou le pretre peut
venir y c6l6brer la messe. Le bourg, qui avait
six mille habitants, en compte maintenant trois
centsl...
Je vous envoie le compliment des s6minaristes
d'Ourmiah. Ils vous diront eux-memes, en leur lan-
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gage, le besoin imperieux qu'ils ont des soeurs pour
garder leurs catholiques toujours.
Depuis notre arrivee, les classes fonctionnent. J'y
ai envoy6 mes deux petites compagnes de voyage, afir
de les initier un peu aux classes d'Orient. Elles ont

6te bien vaillantes tout le temps et j'espire, avec la
grace de Dieu, qu'elles persiv6reront dans leurs
bonnes dispositions au milieu des 6preuves que sa
divine Providence leur reservera ici,dans la mesure de
son amour et de ses exigences divines sur leurs amesd'6pouses.

J'ai 1'honneur d'etre, ma Trbs Honor6e Mire, votre
tris humble et tres obeissante Fille,
Soeur CORNILLON,
Ind. F. d. 1. c. s. d. p. m.
Lettre de S(EUR CORNILLON a la TRES HONOREE MERE
Tauris, ir octobre 1928.
MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais.
Soeur Martinroche, trop timide et trop r6serve.e,
n'ose pas vous exposer ses besoins; pourtant, il lui
manque des ouvrieres. Elle a trois classes sans sceurs
et il lui faudrait des maitresses capables pour d6velopper cette Mission, a laquelle elle se dovoue depuisvingt-cinq ans. Ici, comme partout, la moisson est
grande et il y a peu d'ouvriers; il y en a peut-8tre
moins qu'ailleurs. Quand vous le pourrez, ma Tres
Honor&e Mire, venez au secours de la Mission de
Tauris.
J'ai &t6 profond6ment touch6e de voir fonctionner
ces ceuvres modestes, oi nos missionnaires et nos
seurs se devouent sans. compter. Quand elles arri-

-

178 -

verent en 1904, il n'y avait pas une famille catholique;
aujourd'hui, elles en voient une trentaine se grouper
autour d'elles; soixante ou soixante-dix petits enfants
catholiques, une association d'enfants de Marie, un
cat6chisme de perseverance, tout cela, grAce au zile
combin6 des missionnaires et des sceurs. Tous les mois,
il y a trois reunions : un dimanche, pour les enfants
de Marie; un, pour le cat6chisme de perseverance;
un, pour les meres chretiennes, qui amenent leurs petits
enfants. Apres l'allocution a la chapelle, toutes ces
petites mamans, anciennes internes de nos sceurs,
montent A l'ouvroir. LA, elles prennent le the en causant entre elles, ou avt.c M. Berthounesque et les
sceurs, puis elles tirent avec grand plaisir une petite
loterie consistant en un objet de lingerie pour les
b6bes. J'ai 6t6 tres contente, hier, de jouir de leurs
visages 6panouis, joyeux.
J'ai hate d'avoir des nouvelles de la CommunautC,
mais je comprends que nous sommes loin des rapiditbs
de la poste en Perse. Et pourtant, que de progrbs,
depuis la guerre surtout!
J'ai l'honneur d'etre, ma Trbs Honoree Mere, votre
trbs humble et tres ob6issante Fille,
Sceur CORNILLON,

Ind. F. d. 1. C. s. d. p. m.

AFRIQUE
MADAGASCAR

Lettre de S(EUR VILLERS, Fille de la Ckariti,
& M. CAZOT
Fort-Dauphin, le io aoit 1928.

MON RESPECTABLE PERE,
Notre petite 6glise de Nampohan se construit tout
doucement, comme toutes choses ici, et 1'instructioa
de nos braves femmes et enfants se poursuit encow

p!us doucement; cependant, elles ont une dociliti et
un d6sir d'apprendre qui me ravissent; mais c'est dur,
ne les voyant qu'une fois par semaine. Heureusement
que le bon Dieu travaille mieux-et plus que nous daas
ces ames de bonne volont6.
J'ai eu le bonheur, la semaine derniire, de faire
une tournee A la campagne; deux de nos seurs sont

allkes d'un autre c6t6 cette semaine; et j'espere bien
qu'on pourra faire la troisicme tourn&e au commencement de septembre. C'est bien consolant d'approcher ces pauvres gens, de leur parler du bon Dieu;
mais combien p6nible de n'treque des passantes! On
voudrait pouvoir s'installer partout, car partout on
sent des Ames droites, p.js rebelles ý l'idbe du bon
Dieu et accueillant tres bien les smurs. Mais partout
aussi on trouve les protestants install6s en maitres du

-- 18o pays. II n'y a pas de petit village qui n'ait sa case de

priere, un-maitre d'6cole ou de gar:lerie et un cati.
chiste bien payes,'surveillis de pris par leurs chefs
norv6giens ou ambricains, qui font leurs tourn6es en
auto, tandis que nous avanqons p6niblement au trot
peu allonge de notre bourrique. Mais de cela Dieu
soit b6ni I Je ne voudrais pasrouler carrosse au milieu
de nos pauvres.
Seulement, quand on rentre, on ne peut s'empecher
de penser, comme notre bon Pere, que laterre devrait
nous engloutir, puisqu'il n'y a pas de murs pour nous
tomber dessus, alors que nous venons reprendre notre
existence casaniere, laissant derriere nous tant de
malades et de vieux qui mourront sans baptEme, tant
d'enfants qui grandiront sans connaitre le bon Dien,
tant de pauvres que nous n'avons pas atteints. De
plus en plus, je prends en grippe les civilises et rave
d'un petit village perdu de l'Androy, reve qui, probablement, ne sera jamais une realiti, car je doute que
I'avenir satisfasse mes d6sirs. II faut bien que je tiche
de l'abandonner au bon Dieu; car, si j'y pense, it me
donne le vertige. J'ai l'honneur d'etre toujours, mon
Respectable Pere, votre tres humble et tres obbissante
fille.

-

Seur VILLERS,
I. f. de la C. s. d. p. m.

Lettre de SCEUR MAZi, Fille de la Chariti,
h M. CAZOT
Farafangana, 12 aoftt 19 28.

MON RESPECTABLE PtRE,

Vottre binediction, s'il vous plait!

Nos chers lepreux sont diminu6s en nombre cette

ann6e ; c'est d'abord la mort quiabien fauch6 dans leurs
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rangs : cinquante-deux d'entre eux sont morts dans un
an! Et puis, il faut bien le dire, il y a des evasions;
car on a beau faire pour dorer la cage, la l6proserie
ne sera jamais qu'une prison. Et alors est-il 6tonnant
qu'on cherche a s'kvader, au risque de conduire une
vie errante dans les for&ts, expose a toutes les intemp6ries et a la misere! Mais la libert6 est si belle!
Puis l'espoir de revoir sa famille, son village, ses
beufs, ses rizieres est si doux et attrayant qu'il faut
beaucoup de force d'ame pour se r6signer a une r6clusion d6finitive. Aussi, n'est-ce qu'apres avoir_ 6t
ramen6s deux ou trois fois a la 16proserie qu'ils
finissent par rester tranquilles. Le plus grand nombre
d'entre eux sont chr&tiens et, grice au zele et au
devouement vraiment incomparable de notre digne
aum6nier, M. Castan, ils vivent en bons chr6tiens.
Veuillez unir vos prieres aux n6tres pour que le bon
Dieu le garde bien longtemps encore &la leproserie;
helas! sa pauvre sant6 nous cause souvent des inquitudes; que deviendrions-nous, et nos pauvres l1preux,
si le Pare Castan venait a nous manquer? Quel est le
Missionnaire qui se resignerait a vivre, comme lui, de
cette vie de solitaire ?
Pendant le mois de juillet,nous avons eu lajoie bien
grande de recevoir la visite de notre respectable et
chore soeur visitatrice, sceur Bertrou, elle a passe pros
de dix jours ici, a la 16proserie, et elle nous a fait a
toutes un grand bien par sa bont& maternelle.
Puis, apres son depart, nous avons eu la grace de
la retraite annuelle ; c'est le bon P&re Sevat qui a eu
la bont6 de venir deux fois par jour a la 16proserie
pour les conferences. Nos cheres sceurs de Vohipeno
et de Vangaindrano sont venues se joindre a nous en
cette occasion, et cela nous a ite une grande consolation de faire la retraite toutes ensemble.
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Veuillez vous souvenir de nous dans vos prieres et
nous benir.
J'ai l'honneur d'etre votre tres reconnaissante et
soumise fille
Soeur Marie MAZE,
indigne f. de la C. s. d. p. m.

Letire de SCEUR LAGLEIZE, File de la Charit
A Farafalgana
Au jour de la Pentec6te, plusieurs de nos enfants
furent r6g6ner6es dans 1'eau sainte du .bapt&me et
recurent le sacrement de l'Eucharistie. Peu apres, la
confirmation donna a ces nouvelles chr6tiennes la force
de pratiquer courageusement la foi qu'elles avaient
embrass6e. Parmi ces enfants, dont la premiere ferveur est toujours une consolation pour le cceur des
missionnaires, une fillette ne tarda pas a montrer
lheroisme que peut susciter la grice dans une ame
fidele.
Elle s'appelait Itala et avait requ au bapteme le
nom d'Adeline. Un jour, elle nous arriva toute triste.
Questionnae doucement, elle avoua que sa mere voulait la marier a la malgache. c( Mais je suis chritienne,
nous dit-elle, et je ne veux consentir a aucun mariage
qui ne soit chr6tien. n
Les parents sont appel6s; on essaye de les raisonner,
de faire valoir la jeunessede l'enfant (2 ans environ).
Is ne veulent rien entendre : le jeune homme est A
fa.
campagne; il ne connait pas les usages religieux;
il
s'obstine a les ignorer. ( D'ailleurs, ajoutent-ils,
la
petite nous a veritablement arrach6 notre consentement
Sson bapt&me; nous nous repentons bien de lavoir
laiss6 faire et nous refuserons absolument de
1'engager
dans un mariage indissoluble. ,
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Levant les yeux et les bras au ciel, dans un geste de
profonde indignation, la mere s'icrie : < Ma pauvre
fille, li6e A un homme pour la vie! Non, non, jamais i )
L'enfant, docile aux lecons revues au catechisme et
en classe, ne faiblit pas : elle refuse celui qu'on lui
destine, s'il ne se fait pas chretien.
Pour echapper A la persecution des siens, Itala
s'enfuit de la case paternelle et vint se r6fugier chez
les sceurs. Le jour mreme, a 7 heures du soir, par.une
pluie torrentielle, le pere accourut pour la reprendre.
La petite s'6tait cachee sous une planche servant de
table dans le hangar de la cuisine; c'est la que nous
la trouvons, blottie et toute tremblante, apres avoir
promis an pere de la lui rendre le lendemain, la pluie
nous ayant servi de pretexte pour lui procurer chez
nous une nuit de tranquillit6.
Malgr6 l'effroi que cause aux Malgaches I'autorit6
civile, Adeline -avait consenti a un recours de ses

parents a l'administrateur; elle espirait trouver la un
appui. Helas! elle dut reprendre le chemin de la
maison paternelle et y endurer une persecution rappeJant les premieres souffrances de I'Eglise.
La mnre surtout 6tait intraitable et la surveillait
etroitement. Tous les jours nous allions voir notre

chore enfant, la consoler, 1'exhorter a la patience,
1'encourager. Un samedi, elle nous parut plus triste
que de coutume : ses parents la battaient; le matin,
ils avaient menac6 de la tuer. c Tuez-moi, avait-elle
r6pondu, mais je ne d6sob6irai pas au bon Dieu et je
ne souillerai pas mon ame dans une union qui n'est
pas un mariage. ,

Elle pleurait, voyant sa mere r6solue aux derniers
exces. Quand nous partimes, un peu r6confortee, elle
nous dit : acRevenez demain !

)

Le lendemain, dimanche, elle ne put mnme pas venir
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a la messe. Il etait temps d'agir fortement. Au sortir
de l'6glise, j'allai chez elle et, prenant un ton d'autorit6 qui reussit quelquefois oi ont kchoue la patience
et la douceur, j'ordonnai aux parents, a Itala, au
jeuue homme, qui 6tait 1U aussi, de me suivre chez les
Peres pour terminer cette affaire. Le bon Dieu permit
que toute la caravane se mit en route pour la Mission,
bien .que ce fit l'heure of la marmite est sur le feu
pour le premier repas de la famille.
Le Pere ne fut pas tendre : ii menaca les parents
des travaux forces s'ils continuaient a battre leur fille;
ii repr6senta an jeune homme les malheurs qu'il attirerait sur sa famille et sur lut s'il persistait a vouloir
une telle union. Troubles par cette resistance et ces
observations et touch6s par la grace, tous s'inclhnrent.
On promit de rendre a l'enfant la liberte, et le jeune
homme s'engagea a apprendre la religion chritienne.
II a tenu parole. II est venu reguherement, tous les
jours, chez le Pere; puis il fut baptise et le mariage
eut lieu le lendemain. Adeline itait rayonnante.
Quelques semaines apres, le mari faisait sa premi&re
communion et renouvelait les promesses de son
baptiue en meme temps que sa jeune femme. Les
parents s'apprivoisent toutdoucement.
(Les Missions catholiques, Ier novembre

1928.)

ABYSSINIE

TRENTE ANS D'ABYSSINIE
Le 25 juin 1923, Alitiena fetait les

trente ans

d'Abyssinie de M. Pdouard Gruson, supnreur du
vicanat

apostolique

d'Abyssinie.

Les

confreres,
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pretres indigenes et 6lves entourerent ce jour-la leur
v6nerb supbrieur; les plus anciens parlerent du pass6
et nous rappelrent les principales dates et les 6v6nements de ces trente ans d'apostolat.
*

Le Saint Siege divisa en 1894 le vicariat apostolique d'Abyssinie. Aux RR. PP. Capucins 6chut la
meilleure part de 1'hdritage de Mgr de Jacobis: l'Erythr6e, ses trente paroisses, cinquante pretres indigenes, trente mille catholiques ou neophytes 1 . Sans
trop songer aux conquetes pass6es, les enfants de
saint Vincent regarderent devant eux. Le catholicisme n'avait guere entamA le massif 6thiopien; la
forteresse immense, jalousement fermee, baignte de
soleil africain, 6tait obscurcie par le schisme d'Eutyches. Le Souverain Pontife nous confiait les provinces
centrales de I'empire d'Ethiopie : le Tigr6, l'Amhara,
le Godjam, une partie du Choa.
Le Tres Honor6 Pire Fiat d6signa les ouvriers
apostoliques : M. Coulbeaux, v6teran de la Mission,
M. Gruson, M. Picard, les fr&res Longubpee et Le
Priol. Cette nouvelle donna force etvigueur & M. Coulbeaux, malade, qui avait laiss6 son coeur en Ethiopie.
Le 3o octobre 1897, M. Coulbeaux, M. Gruson et
Fr. Le Prlol debarquent &Djibouti et organisent leur
caravane; r6unir des convoyeurs et des vivres, des
mulets et des chameaux pour trois mois de voyage ne
fut pas petite affaire. La Providence itant de la partie,
les pr&tres catholiques forcerent l'entrie d'Addis
Abeba et obtinrent de M6n6lik I'autorisation de
reprendre les anciens postes de 1'Agam6; I'empereur
i. Bulletin des Missions des Law~istes franfir, juillet

z9A3.

leur souhaita bon voyage et daigna crayonner sur la
carte le meilleur itiniraire.
Apres 2000 kilometres a dos de mulet, en un jour
d'avril 1898, l'Ame des missionnaires tressaillit : la
caravane etait en vue de Gouala; elle s'engagea dans
la plaine d'Addigrat et furtivement p6netrad Gouala.
11 n'6tait pas question de reoccuper l'ancienne maison
de Mgr deJacobis, d6truite par la persicutionde 1872.
Une courageuse famille de confesseurs de la foi offrit
un abri, 6troit couloir de quelque 12 metres carrbs.
Nos confreres se blottirent dans le petit logis : apris
les froides nuits sous la tente, il faisait bon reposer

sous un toit; on evitait, d'ailleurs, de sortir, par crainte
des fusils schismatiques. Cette meme maison, an cours
des premieres persecutions, avait 6te le refuge de
Mgr Massaia et de Mgr de Jacobis. Aujourd'hui, en
ces memes lieux, les catholiques de Gouala reconstruisent au grand jour leur eglise dediee l'ImmaculeConception. " Avez-vous I'autorisation de bitir? n
demandait ces jours-ci un pretre schismatique. (c J'ai,
repartit M. Gruson, l'autorisation de Dieu, du gonvernement et de moi-m6me. ,
Ii y a trente ans, la presence des missionnaires
souillait le territoire; le clerg6 schismatique ameuta
l'Agam6 et fulmina l'interdit. Aux quotidiennes intimidations M. Coulbeaux r6pondait : a Je reste, dfit-il
m'en couter la vie. ) Le tribunat du Ras Menguicha,
pr6fet, acquitta les pr&tres catholiques. u L'empereur
M~enlik les a autorisis & rester a Gouali; qu'ils y
restent! n Nos ennemis s'acharnant a la lutte, le Ras
les fit batonner.

Entre temps, M. Picard et Fr. Longuep&e rejoignaient par la voie d'Erythr6e, et le 23 juin la petite
troupe apostolique etait au complet; les confreres
accueillaient abras ouverts six pretres indigenes, deux
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diacres et un moine, abba Ghbbr6 Eugziabhier, ancien
g6neral : collaborateurs precieux, originaires de
l'Agame, qui avaient appartenu k notre premiere et
florissante mission d'Abyssinie. M. Gruson ouvre
bient6t le s6minaire d'Alitiena : les tables, livres,
cahiers manquent; mais il y a le principal : zele des
61eves, d6vouement du maitre. MM. Forstman et
Hamon arrivaient l'annee
suivante. En mai Igoo,
M. Coulbeaux partait pour Rore, laissant la direction
de la Mission a M. Gruson, qui la porte encore aujourd'hui.
A peine ressuscitee, la Mission fut saccag6e et aneantie. Inspire par 1'Abouna Mattiios, le dedjaz Hagos,
pr6fet de I'Agame, dUchaina la temppte. II jeta
M. Forstman bors de Gouala; a Aiga, les soldats
chasserent les pretres indigenes; le chef du village
apostasia. Le I5 mai 19go, le pr6fet en personne vint
a Alitiena; sous la pression brutale, la jeune chritient6, r6cemment organis6e, faiblit. Violant ses serments, le prefet provoqua des apostasies. Le superieur
de la Mission vengea les droits de la justice. Dans
une audience solennelle, a la face du pays, il adressa
au.pr6fet de sanglants reproches, Cnumera ses m6faits,
stigmatisa sa perfidie. Le dedjaz, farieux a la fois et
maitre de lui, partit. Ses soldats restaient, bloquant la
residence, nous privant d'eau, de ravitaillement. La
faim nous condamna a 1'exil. En juin 190o, les confreres et freres rentrent en France, et le tres honor6
Pere place M. Coulbeaux a Rome, M. Gruson a SainteAnne d'Amiens, M. Hamon en Belgique, M. Forstman et Fr. Longu6pie en Chine.
La partie n'6tait pas perdue. Le prestige de M. Coul.beaux conservait a la Mission la bienveillance de
Mknblik. Quatre mois apres la bourrasque, le 12 septembre I901, M. Gruson, M. Picard et Fr. Riviere
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s'embarquaient a Marseille. Des amis inquiets s'interposaientc : Pourquoi vous obstiner? , Ceux qui
ont travaill en Abyssinic savent que, si l'6vangklisation, comme de raison, y est lente, elle n'est pas
st&rile; elle fleurit en fleurs de suavit6 : roses de
martyrs, lis de virginit6; on y trouve des villages
entiers de confesseurs de la foi; le sacerdoce y prospere et s'6panouit. Cette nation guerribre et g6n&reuse n'appartient-elle pas au Christ, qui rebut toutes
les nations en h6ritage?
En octobre, les trois missionnaires, sans autorisation,
sans papiers diment scell6s et signes franchissaient
hardiment la frontiere d'£thiopie. L'entr6e a Aliti6na
fut triomphale; chaque annee, le 15 octobre, un salut
d'actions de graces rappelle 1'evenement. Payantd'audace, M Gruson se prdsenta au pr6fet, qui tolera le
fait accompli. Peu a pen, les pretres et moines schismatiques 6vacuent nos r6sidences; ia vie paroissiale,
les oeuvres reprennent. MM. Charles Gruson, Van
Ravesteyn, Granier, Sournac, Baeteman, Fr. Blondeau renforcent nos divers postes. La Providence
donna des ouvriers, quinze ans d'accalmie : la Mission prospera. Le sectarisme schismatique enchainait,
dans le ravin d'Alitiena, les ardeurs jeunes et anciennes
des missionnaires ag6s et des missionnaires nouveaux;
du mnins la petite capitale des Irobs deviendra une
citadelle du catholicisme, une oasis de vie surnaturelle. Le s6minaire, 1'6cole interne de garcons, I'6cole
de jeunes filles attisent et forment un plus grand
nombre d'~1ives. Une 6quipe volante de catechistes
multiplie les conversions. Dans l' 6 glise restauree, la
liturgie gheez d6ploie a son aise l'ampleur de ses
psalmodies, la variet6 de ses rites. Les fideles fr6quentent les catechismes, les sacrements. Cent cinquinte personnes suivent la retraite fermee du prin-
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'temps. Chaque mois, les pratres indigtnes sont convoqu6s en divers centres pour la retraite mensuelle, la
conference et le cas de conscience; en automne, ils
se reunissent a Alitina pour la retraite pastorale.
Le Ras Oueldi Ghiorghis, gouverneur de Gondar,
enchaina, en 19g3, abba Ghebrb Mika2l et un cat6chiste; l'intervention du Ministre de France &Addis
Abeba fit tomber les fers des prisonniers. L'annie
1916 ramena I'orage. Proftant d'une altercation entre
gens schismatiques et gens catholiques, le clerg6
schismatique traina les missionnaires au tribunal
d'Adoua. M. Gruson, M. Sournac, abba Tesfa Sellassit, abba Johannes comparurent devant le Ras Sioum,
Le juge prit a partie M. Gruson :
( - On vous accuse de dpasser les limites que I'empereur a autorisees. Si vous avez des lettres d'autorisation, montrez-les!
- Quel est le norn de mes accusateurs ?
- Les fitauraris Lemlem et Abraha, tons deux chefs
dans l'Agam6.
-- Je les r6cuse. S. M. Menelik II a approuv6 notre
presence dans les postes que nous occupons. Quant
aux lettres imperiales, nous les avons remises,
M. Coulbeaux et moi, entre Jes mains du Ras Sebehat
et du Ras Mengubcha, votre pere.
- Montrez ces lettres ! )
Le Ras, sourd a toutes les explications, persista a
demander les lettres. Les chefs et les princes des
prktres ne cachaient pas leur joie haineuse.
" -S'il en est ainsi, reprit M. Gruson, j'en appelle
au gouvernement imperial.
- Suis-je done un rebelle? s'6cria le Ras. C'est chose
r6glee, vous comparaitrez devant le tribunal de l'empereur. n C'6tait le mot de Festus : Casarem appel-
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lasti, ad Casarem ibis. Le Ras ajouta : c Je ne vous
laisserai pas le temps d'aller faire vos paquets a Alitikna; une bonne escorte vous conduira & Dessie, r6sidence de l'empereur Mikael.
- Je refuse. J'irai a Addis Abeba par Djibouti. ,
Le gouverneur fit publier sur le march6 d'Addigrat
1'6dit de pers&cution; les catholiques devaient choisir
l'apostasie ou 1'exil. Comme les chretiens de la primitive .ýglise, les fidles de la petite Mission d'Abyssinie furent mis en demeure, il y a douze ans, de confesser la foi du Christ; ils n'hisiterent pas. Quelquesuns furent enchains ; les autres, abandonnant leurs
maisons, emmenerent leurs vaches, leurs chevres,s'enfuirent au d6sert, se cacherent dans les ravins, les
cavernes; beaucoup passirent la frontixre d'Erythree.
Sans perdre de temps, M. le Superieur obtenait a
AddisAbeba une audience du Lidj Iassou, et le 3 juillet, anniversaire de la mort de Mgr de Jacobis, le
prince h6ritier remettait ýa M. Gruson la lettre liberatrice. Par Djibouti, Massaouah, notre sup6rieur rentre
a Alitiena; le 8 septembre, il plante la tente a Adoua,
devant la hutte du gouverneur. Le Ras Sioum, quelque
peu inquiet, accorde une immediate entrevue. Apres
les cer6monieuses salutations que commande le protocole 6thiopien, le Ras d6chira l'enveloppe et lut la
missive imperiale :
( Iassou, h&ritier du tr6ne de 1'empire d'ithiopie.,
Que cette lettre parvienne au Ras Sioum. Commear
vous portez-vous? Moi, grace a Dieu, je vais bien.
Les euseignants des catholiques, habitant le Tigre,
n'ont pas, a les entendre, d6pass6 les limites qu'on
leur avait conc6edes. En cons 6 quence, je veux qu'ils
restent dans les territoires ot ils ont r6sid6 jusqu'a
present. Je veux aussi que nos sujets, exiles pour ce
motif, rentrent chez eux. Fait a Addis Abeba, le
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27 hamli6 de 1'an de grace 9go8 (juillet I916). Sceau
d'Abieto lassou, fils de Mikael et de Choa Ragga. m
Le Ras Sioum baisa la lettre de son souverain,
puis s'effondra sur son lit: a Quelle humiliation!
Quelle humiliation ! Vous m'avez humilii. ici, vous
m'avez humili6 an Choa ,» Pendant la visite de depart,
le Ras revint A la charge : c Je ne veux pas que vous
fassiez des proselytes! - Je ne suis pas marchand,
r6pliqua M. Gruson; je suis pr&tre. Je ne vends pas
de l'eau-de-vie, ni des cotonnades ; j'enseigne la
religion. Si un Ethiopien me demande de l'instruire,
je ne le repousserai pas. Le gouverement peut m'expulser; tant qu'il agr6era ma presence, je me conduirai en pretre. »
Depuis 1'alerte de 1916, la Mission a connu les
longues nuits sans rien prendre, les attentes 6coeurantes dans les montagnes d'Aliti6na. Un dur refus
de I'empereur Mikaelarreta la fondation de I'Ncole
de Dessii; le clerg6 schismatique itouffa, en se jouant.
1'ecole naissante d'Addigrat. L'ann6e 1928 a &t6, pour
les catholiques d'Abyssinie, une annec de famine et
d'exil. Les gens demandaient le remuide de la faim;
nos petits enfants ont maxrg&, tous les deux ou trois
jours, un peu d'orge, des racines, des tubercules de
chardon.
Tant de larmes et de labeurs valent enfin & [a Mission quelques joies et quelques resultats. Le vicariat
compte 3ooo catholiques, autant que l'iglise naissante apres le premier sermon du Prince des Ap6tres.
M. Gruson a 6rig6 six eglises on oratoires : Ao,
Saassi, Biera, Addis-Ab6ba, Mendida, ICerker. Le
mur da plateau agamben arr6tant toute expansion an
nord du Vicariat, ii a fallu contourner I'obstacle et,
par le sud, p6nitrer dans la place. M. le Supbrieur
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fonde lui-m&me, en 1918, la Procure d'Addis-Abiba,
base d'opbration de nos postes du sud ; cette maison
fut bient6t doubl6e d'une ecole; elle a faciliti l'Ftablissement des Filles dela Charite dans la capitale; elle
est pour nous, auprbs du gouvernement, un permanent
point d'appui contre les entreprises des feodaux dans
les provinces excentriques et Oloignees. Des missionnaires, partis de la procure. d'Addis-Abeba, nous ont
ouvert, B I'Orient et a l'Occident, deux portes d'apostolat. M. Baeteman a bIti une 6glise et fonde une
6cole aux environs d'Ankober ; M. Sournac a pris
pied pros de Gondar, dans Ia tribu des Camautes, qui
r&clame l'~vangile.
Voici 1'&tat des ceuvres et du personnel en 1928 :
Missionnaires lazaristes europeens . . . . .
Missionnaires lazaristes indighnes. . .
Pr.tres sdculiers indigenes . . . . . . .
Frires coadjuteurs europeens. . . . . .
Moines indigenes.... . . . . . .
.
Religieuses indigenes .. .. . . . . . .
Seminaristes ..... . .
. . . ..
..
iglises et oratoires. . . . . . . .......
Picoles ....
. . . . . ..
.. ...
Dispensaires ......
..........
Conversions annuelles ......
..
. . .

8

.
2
... .12
. .
3
. .
2
. 20
. 3o
. .
.
5
5
6o

L'Ithiopie schismatique est dot6e d'une hi6rarchie
omnipotente, nombreuse, maitresse des ressources et
des ames. Le clerg6 possede le tiers du sol; a lui seul,
le village de Gouala compte trente pretres on diacres
schismatiques. Cette puissance ennemie condamne au
m6pris et a la misbre quiconque se convertit au catholicisme. M. Gruson s'est constamment souci6 d'opposer
au clerg6 schismatique un clerg6 catholique. Au cours
de ces trente ans, il a fait ordonner une vingtaine de
pr&tres indigenes, et il contemple avec joie la blanche
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et attachante jeunesse qui peuple nos s6minaires,
irserve et espoir du vicariat. Dans nos regions equatoriales, o& de brusques aurores succident a la longue
nuit, des jours de grace et de libert6 peuvent luire
subitement : la Mission voudrait &tre prate a l'heure
de la Providence.
Recemment, la promotion de M- Gruson

a l'ordre de

la Legion d'honneur, la visite apostolique de S. Em. le
cardinal Lpicier, la biatification du Bienheureux
Ghebr6 Mikael, apportaient a notre v&ndr6 Sup6rieur
Je sourire de la patrie, de Rome, du ciel.
*
**

Ces 6v6nements joyeux, douloureux, glorieux qui
jalonnent trente ann6es de travaux et d'efforts, nous
les avons c616bres et comm6mords le 25 juin

I928.

Pr&tres indigenes et confreres, 616ves et fiddles
s'-talent donn6 rendez vous a Alitiena. Dans ce d6cor
de grandeur et de tristesse qui chante la difficult6
vaincue et l'ampleur des espoirs, nous avons fet6 les
trente ans d'Abyssinie de M. Gruson.
La veille, la solennit6 de la Fete-Dieu et la confirmation de to enfants et adultes jeterent un pen de
splendeur dans la conque immense oh Aliti.na serre et
aligne ses maisons basses et grisitres. Seule, entre
toutes les villes d'Ethiopie, Alitiena a une procession
de la F&te-Dieu. Justement fibre de ce privilege, elle
deploie pour la circonstance ses pauvres richesses. Le
reposoir, adoss6 k la maison des Soeurs, dresse ses
oriflammes dans I'atmosphrre bleue. Les pretres indigenes, revetus des ornements sacerdotaux, les semi-.
naristes, en habits d'6clatante blancheur, font cortege
a J6sus-Eucharistie. Sous le dais, M. le Sup6rieur
porte l'ostensoir; arrive au reposoir, il adresse a,
7
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Roi des rois des prieres solennelles et demande que
le peuple ithiopien reconnaisse le Christ des Deux
Natures et la primaut6 de I'lveque de Rome.
Le matin du 25, M. le Sup6rieur c61ebre la messe
de communaut ; dans la ferveur des chants et des
prieres, les 6leves communient A I'intention de leur
Pare. A la fin de la journ&e, la meme reconnaissance
et les memes sentiments r6uniront Ia paroisse autour
de l'ostensoir. Tout le monde comprend que, si, aux
jours de tempete, une energie de fer n'avait tenu
malgre tout, la Mission d'Abyssinie aurait sombre.
Au cours de la journ6e, M. Gruson rebut les filicitations des confreres, des pretres indigenes, des 61eves,
des religieuses indigenes. Voici le discours que les
prrtres indigenes lui adresserent en amarigna:
v Le Vn6nrable Mgr de Jacobis, fondateur de notre
Mission, avait adressi h Dieu une priere: i Seigneur,
, donnez-moi des enfants d'Ethiopie; donnez-moi trois
( pretres au moins.,, Dieu, qui avait exauc6 la proph&tesse Anne, accueillit 6galement le voeu de son serviteur. Vous-meme, cher et v6nkre M. le Sup6rieur,
qui ktes pour l'Ithiopie un second Mgr de Jacobis,
vous avez fait i Dieu la m&me priere. Le Seigneur
vous a exauc6, et nombre de vos enfants ont 6t6 promus au sacerdoce. Dix d'entre eux ont emigr6 vers le
Christ et regnent avec le Souverain Pr&tre; ils disent
vos fatigues et vos travaux aux anges et aux elus;
ils vous adressent du haut du ciel leurs f6licitations
et congratulations. Les autres, sur terre, sont dispers6s dans 1'Agamb, dans les royaumes lointains du
Choa et de l'Amhara; ils nous sont unis aujourd'hui de
cceur et de prieres et rendent graces au bon Dieu pour
les grands biens qu'ils ont requs par votre main.
, VoilA trente ans, cher et v6nere M. le Sup6rieuir,
Zue vous etes parmi nous. Ces trente ans ont compt6,
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certes, des conquktes d'Ames et des victoires sur le
serpent de l'heresie. II a plu i la Providence de les
rendre surtout fecondes en 6preuves et tribulations;
vous avez connu la malveillance d'ennemis puissants,
la pers6cution periodique, 1'exil. Vous avez, dans les
larmes, pos6 les fondements de cette Mission; ce que
-vous avez fait pendant trente ans, les ap6tres et les
martyrs I'ont fait pour fonder 'lglise du Christ.
Comme l'Eglise de Rome, sa M&re, la petite Eglise
d'Ithiopie triomphera. La Mission A laquelle vous
avez donn6 votre grand coeur, votre intelligence, votre
vie, marche de l'avant; elle progresse et pressent des
jours de conquete.
<cCher M: le Superieur, nous sommes fers de vous.
Vous etes grand aupres des grands d'Ethiopie, vous
*tes grand aupres des grands de votre patrie. Vous
nousstes revenu, 1'an dernier, honor6 de la croix de
.IaLegion d'honneur.
t Nous remercions Dieu de nous avoir donn6 un
tel Pere, et le prions de nous le conserver pour le
bien des ames et de notre nation. Ceux qui viendront
apres nous prononceront votre nom avec honneur
et reconnaissance. Les jours mauvais seront alors
passes, et vous porterez, non plus votre croix, mais
votre couronne; vous occuperez une place a c6t du
Bienheureux Ghbbre MikaAl et du ven&rable de Jacobis.
Nous qui vous entourons aujourd'hui sur terre, nous
esp&rons 6tre 6galement aupres de vous. dans Ieciel;
notre joie sera alors compl6te: vous serez encore avec
wos enfants. »
Paul GIMALAC,
Ind. pr. de la Mission.
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CONGO BELGE

SITUATION DE LA MISSION DE BIKORO
EN SEPTEMBRE 1928

1I y avait deux ans, le o1septembre, que nous arrivions A Bikoro, apres 6tre rest6s six mois & Coquilhatville pour aider les sceurs dans la fondation des oeuvrcs
hospitalibres qui leur avaient eti confi6es par le gouvernement. Nous arrivions dans une Mission qui
n'existait plus guere que de nom. Venus trop tard
pour b6nficier du don que l'ltat avait fait aux Peres
"de Scheut du poste r6troccd6 en echange d'une parcelle a Irebu, nous nous sommes trouv6s, an point de
vue mat6riel, devant le n6ant le plus absolu. De mission,
il n'y en avait plus et il nous avait fallu demander
une concession nouvelle en pleine for&t. Au village
de Bakoul6koul6, situ6 & un quart d'heure du poste,
il y avait, en tout et pour tout, avec la maison que le
catichiste s'6tait construite, quelques murs en pise,
qui repr6sentaient ce qui avait 6tL l'6glise. II y avait
bien le cat6chum6nat d'lrebu avec un ramassis de
chaumieres runeuses, avec une 6glise 6galement en
pis6, qu'une tornade devait jeter par terre quelques
mois plus tard; mais tout 6tait B refaire 1a 6 galement.
Nous nous sommes done installs au gite d'etape
de Bikoro et nous avons commenc6 le d6broussement
de la parcelle qui nous avait &t6 conc6d6e entre le
poste de I'Ftat et les concessions commerciales. Fin
juin, nous nous installions A la Mission, qui comprena.t, outre une grande maison d'habitation, deux
constructions de 20 metres sur 5, servant de magasins,
et une de 25 metres sur 6, abritant la menuiserie.

- 197 Notre plan eCt et6, cette annee, de construire
l'6glise et une maison pour les soeurs que l'on nous
avait promos d'envoyer sans tarder; mats un retard
apport6 aux formalatis pour une nouvelle concession
que nous deaandlons a cet effet, nous a fait porter
ailleurs notre activit6 : nous avons construit des
maisons pour nos cat6chumines travailleurs, une bassecour et des 6tables, un local servant de secretariat et
une grande 6cole de 3o metres sur 6. En ce moment,
nous sommes en train d'6difier une construction de
250 metres carris pour servir de logement a nos petits
catechumenes, que nous avons d6cid: d'envoyer aux
classes. Les c6remonies du culte et les classes ont
continu6 i se faire au village, dans la petite 6glise
que nous avions restaurie et meuble d&s-les premiers
mois et dans la petite &cole que nous avions bAtie. Les
unes et les autres continuent &8tre tres suivies. L'nspecteur ptovincial, lors de sa tournie, a t6moign6 sa
satisfaction des rs.ultats obtenus.
En meme temps, nous avons entam6 I'amenagement
du poste d'Irebu. I1 ne fallait pas songera faire immediatement du d6finitif, mais nous avons serieusement
restaur6 la maison des missionnaires, meuble l'eglise,
construit des habitations pour travailleurs et uneautre
pour servir de charpentere et de magasih. En ce
moment, on travaille a la construction d'une grande
et belle &cole, que nous esperons bien inaugurer avant
la fin de I'ann.e.
Nous nous sommes 6galement preoccupis de cultures
vivreres et d'6levage et nous avons actuellement une
belle basse cour et des etables qui contiennent quatreving s tltes de petit b6tail.
Cdli spirituel.

La mission de Bikoro, comme je l'ai dit dans mon
rapport de 1'an dernier, n'avait jamais Ate organis6e

ni travaillee regulierement. Irebu comptait quelques
centaines de chr6tiens deja anciens et quelques rares
catechumines. Bikoro en avait moins; ils avaient kt6

plus abandonnes; mais, situ6 plus au centre des popu-.
lations qui nous sont confi&es, il a eu notre preference.
C'est, d'ailleurs, le siege du territoire des Tumbas et
les populations du lac y affluent pour les diverses
prestations a l'~tat. C'est ce qui nous i'a fait choisir,
au moins temporairement, comme siege de notre
mission. Nous y avons organis6s6rieusement le culte,
nous en avons dress le status animarum, regularise
les situations en souffrance et, aprbs les avoir 6prouvs .
et examines, nous avons donn6 le saint bapt6me a ,
ceux qui 6taient dans les conditions voulues. Nous
avons 6galement ouvert un catechumenat rigulier, oi
nous avons admis, pour la pbriode r6glementaire, des
indigenes, des enfants qui avaient deja pri6 et suivi
le catichisme dans leurs villages; et quelques-uns ont

et6 admis au bapteme.
Bikoro ne nous a pas fait nIgliger l'intbrieur; nos
confreres ont parcotiru a diverses reprises la r6gion,
dressant, dans la mesure du possible, la liste des
chr6tiens et des catechumenes, admettant de nouveaux
cat6chumenes et d6cidant ceux des anciens qui etaient
dans les conditions voulues i s'en aller faire leur stage
a Bikoro. La mnme chose a 6t6 faite pour Irebu et
Gomb6, et toute la partie de notre territoire qui n'avait
pu encore 6tre visit6e I'annie derniere 'a &t6 cette
annee.

La grosse difficult6 pour nous, c'est de trouver des
cat6.chistes. Nous ne pouvons encore en avoir de r6gu-

lierement formis et nous ne pouvons pourtant pas

attendre : nous nous sommes done bornms, dans
certains cas oil il 6tait impossible de trouver un
chr6tien capable de remplir completement ces fonc-
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tions, a choisir le meilleur pour en faire au moins
un batteur de u gon i, un a president de priere n. Nous

le r6munirons pour les services qu'il rend. Quand nous
en avons trouvi qui 6taient susceptibles d'une instruction, nouslesavons pris a nos c6t6s durant six mois.
Cela nous a permis de renforcer un peu le nombre de
nos catechistes, qui de seize est mont6 a vingt-cinq.
Un bon nombre de chapelles ont 46t6 rigees sur tons
les points du pays. Nous en comptions dix 1'ann6e
dernibre; il y en a aujourd'hui vingt-deux, et plusieurs
nouvelles sont en construction. Un nouveau centre de
mission se dessine et nous ticherons de le travailler
d'une manidre intense cette ann6e, car nous le regardons comme pouvant devenir plus tard le v6ritable
siege de la Mission. II s'agit de la r6gion des Moutakas, dans le fond du lac : il y a 1U de belles et de
fortes populations qui ue demandent qu'i s'instruire,
et le pays-se preterait, semble-t-il, bien mieux que la
region de Bikoro, A I'1tablissement d'ceuvres d'une
grande envergure. Mais ce sont lI des plans.
Notre 6cole, comme je l'ai dit, a 6gulierement
fonctionn6; elle compte une cinquantaine d'61lves :
elle en comptera davantage 1'anne prochaine, si,
comme nous l'esperons, nos petits cat6chumines se
laissent convaincre de l'utilit6 qu'il y a, pour eux, a
joindre a la science de la religion un peu de science
profane. Nous d6sirons grandement voir l'instruction
p6n6trer dans ces populations indigenes -c'est l'unique
moyen pour arriver a trouver les cat6chistes dont nous
avons tant besoin.
Le dispensaire, agrandi d'une salle d'attente,
qui sert 6galement de salle de cat6chisme, a, regulixrement fonctionne tait pour nos cbretiens et
ouvriers que pour les indigenes de notre r6gion. LA
encore, nous esp6rons progresser 1'annee prochaine,
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car un missionnaire fait actuellement ses etudes de
m6decine coloniale pour en assumer la direction. De
plus, nous esperons bien que les soeurs nous seront
adjointes cette ann6e Leur science des malades et
encore plus leur d6vouement leur assureront certainement la sympathie des indigenes, trop port6s jusqu'ici
A croire que le soulagement des mizeres du corps est
un monopole de la mission protestante de N'Tondo.
L'annee 1928 a vu s'ouvrir, A titre d6finitif, le poste
d'Irebu, que nous ne pouvions laisser plus longtemps
inoccup6. II avait &te l'objet de nos soins des notre
arrivee, et, A diverses reprises, deux missionnaires y
avaient fait un sejour prolnge; mais, pris par les
travaux d'une premiere installation et, d'ailleurs. trop
peu nombreux, nous n'avions pu nous 6tablir a titre
d6finitif. Deux nouveaux missionnaires rous 6tant
arrives en dicembre, nous avons estim6 que nous pouvions et devions tenter l'exp6rience, et, des la fin de
janvier, nous r6poudions aux d6sirs des chrbtiens en
nous y 6tablissant. Situ6e en bordure du centre d'lnstruction militaire, noire residence est appelie A jouer
un r6le imporiant, car l'el6ment militaire embrasse
facilement la religion du blanc avec lequel le service
le met en contact, et nombreux sont, dans I'histoire
de l'6vangihsation de la colonie, les militaire, qui ont
ouvert, en rentrant chez eux, les voies A la religion
chr6tienne. II est a remarquer, d'ailleurs, que beaucoup de grades, et ginaralement les meillrurs, sont
chr6tiens et un certain nombre excellents chritiens.
Le rayon d'action de ce poste est 6tendu. 11 va actuellement de Menkole A la riviere Pama. II sera plus 6tendu
pour notre activite l'ann~e prochaine, puisque nous
avons accept6, a la demande de Mgr de LUopoldville,
d'assurer 6galement 1'6vangilisation de Lukulela et
de sa r6gion.
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Irebu et Gomb6, qui n'est iloign6 que de 3o kilomrtres, nous ont donn6 bien des consolations cette
anne ; nous y avons fait ce que nous devions faire
en arrivant a Bikoro : nous avons rbgularise toutes
les situations 4 des Ames de bonne volont6 , et admis
au bapteme tous ceux qui, cat&chumenes depuis des
ann6es, ont 6t6 trouv6s dans les dispositions voulues.
Les r6sultats de l'activit6 des missionnaires sont
consolants, graces A Dieu, et nous esp6rons que l'avenir
les consolidera et que nous verrons notre petite mission
continuer a se d6velopper I'annee prochaine. Nous
allons maintenant pouvoir travailler en profondeur i
Irebu aussi blen qu'a Bikoro. Maintenant que nous
aurons notre &cole A proximit6 de la Mission, nous
tAcherons de lui donner une impulsion nouvelle et
d'en faire, pour le pays, une p6piniere de chr6tiens
doues des connaissances qui leur permettront d'avoir
plus d'influence dans leur milieu. Jusqu'a ce jour, ce
sont malheureusement les seuls protestants qui ont
bn6f&ci6 des bienfaits de I'instruction et cela leur
donne une influence qu'il est bon, dans l'intr&t de
la veritable civilisation chr6tienne, de leur enhlver.
Nous aurons des efforts A faire, car N'Tondo vient de
recevoir des renforts, et la preparation qu'on leur a
fait subir, en leur faisant passer deux ans a Bruxelles
pour apprendre le francais, indique clairement que
c'est du c6t6 des ecoles que l'effort va etre tent6.
Tout est malheureusement a faire pour nous; mais,
Dieu aidant, la bonne volont6, le devouement des missionnaires arriveront A vaincre les obstacles, et, I'an
prochain, nous pourrons, j'en at la certitude, enregistrer des r6sultats encore plus consolants.
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Etat spirituel de la Mission (1927-1928)
Population totale (approximative) : 36ooo.
Chritiens : I467. Cat6chumenes : 2 596. Protestants : i 5oo.
Nombre de chretient6s dependant de Bikoro : 27.
Eglises ou chapelles : 24.
Catechistes : 25.
Cimetifres : 6.
Chr6tient6s visit6es au moins trois fois : 17; deux
fois : 9; une fois : I.
Villages inhddles visites en vue de l'evangelisation
trois fois : 14; deux fois : Io; une fois : 27.
Conversion d'h&ertique : I.
Bapt8mes d'adultes A I'article de la mort : 15.
d'adultes en sante : 222.
d'enfants de paiens A l'article de la
mort : 18.
d'enfants de chr6tiens : 9.

Confessions : 6520.
Communions : i. Pascales : I too.
: 2. De devotion : 17 340.
Extremes-Onctions : 13.
Manages : . Entre fiddles : 46.
: 2. Mixtes : o.

Deces d'adultes : 45.
-

d'enfants : 18.

Ecoles: une avec 54 enfants. Une en construction.

Dispensaire, I ; visites a domicile, 91 ; malades
soign6s, 2736.
Les missionnaires sont au nombre de 5; ils sont
aid6s par un laique aspirant-frere.
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Situation financiere el matrielle de la Mission
La Mission des Lazaristes a requ de la Propagation
de la Foi un subside de 3 ooo francs.
Elle a requ, au cours de cet exercice, un subside
extraordinaire du gouvernement, pour I'installation
du poste d'Irebu, se montant a 25 ooo francs.
Elle a touch6 les allocations ordinaires, soit : I1pour
le culte, 5 ooo francs, avec un rappel de I o3o francs;
2° pour l'6cole de Bikoro, 6ooo francs avec un rappel
de 3 700 francs.

Le reste de ses ressources provient des dons qui lui
sont alloues par les sup6rieurs de la province des
Lazaristes de Balgique.
La Mission a vu sa concession s'6tendre, cette
ann6e, a 28 hectares, au lieu de 7, dont elle disposait
jusqu'ici.Son programme ne comportant pas un grand

diveloppement d'ceuvres dans cette localit6, elle n'a
pas jug6 & propos de demander davantage. II faudrait,
d'ailleurs, pour cela, chercher au loin, ce qui ne
cadre pas avec la forme d'6vangelisation que les
circonstances lui imposent.

La Mission comprend actuellement vingt et une
bitisses, sans compter l'6glise et la petite 6cole
provisoire qui se trouvent au 'village et une autre
construction assez avanc6e. C'est un ensemble de
2200 metres carr6s. Elle possede, en outre, i Irebu,
quelques constructions; quatre ont &6t entierement
Olevees ces derniers temps; d'autres attendent une
refection complete. Le tout est en pis6 et l'on espere
pouvoir commencer i construire en briques dans le
courant de cette annee.
Dans les deux postes, la Mission possede une
menuiserie assez bien mont6e. A Bikoro, en plus de
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la basse-cour, elle a un troupeau de pros de quatrevingts tites de petit b6tail. Des cultures vivieres ont
iti entreprses; elles seront s&rieusement dEveloppies
dans le" cours de l'ann6e.
Les voyages de missions se font encore par le moyen
de deux pirogues, propri6t, de la Mission, mais on
espere avoir d'ici pen une baleinimre a moleur qui

facilitera grandement les courses apostoliques sur le
lac et le fleuve.
F. DEKEMPENEER,
p. d. 1. M.
S TOURNEE DE MISSION CHEZ LES NKOLE

Le 3 janvier, le P. Sieben et moi, nous nous mettions
en route pour la brousse. La premiere tourn6e ! J'avais
apercu, moi aussi, au z6nith du ciel congolais, mon
6toile; elle me guidait, elle m'attirait, peut-elre n'6taitce pas vers une etable,mais vers les cabanes enfumees,
oit vivent les populations noires, laissbes encore a ellesme&mes, sans pr&tre pour les ilever un pen au dessus
des preoccupations materielleset les sortir de leur vie
ammale. Out, comme les mages, nous allions chercher
le bon Dieu; le trouverons-nous au moens dans le
coeur de nos chretiens, cette pepaniere que nos trois
confreres ont plant6e en quelques mois, et qui promettait? Nous allons voir.
Adieu aux confreres, a M. I'administrateur et aux
quelques blancs qui se trouvent a notre poste de Bikoro.
Comme des gens qui quittent la civilisation, pour s'enfoncer, un mois entier, dans une brousse sauvage, et
aller vivre avec les negres presque la vie nigre,
nous
prenons coug6. L'idee qua me vient, en m'enfongant
dans l'immense forat qui couvre presque la totaht6 de
notre premiere etape, c'est celle du recul en
arriare
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dans le temps. Saint,Paul devait partir comme cela
porter l'6vangile aux barbares et precher aux Goim.
Son travail, c'est le n6tre maintenant : remonter nos
chritiens, leur porter la parole de paix. C'est.Noel, et
ils out pass6 cette fete sans messe; les remettre dans
le bon chemin, c'est la parole dure et la menace du
bon Dieu; il faut tout. Et les 6pitres de saint Paul
que'j'al avec moi me sont comme un guide; ses leions,
ses procedes me reviennent a la memoire; ses encouragementsaux Galates, sa splendide exposition dogmatique du corps mystique dans 1'6pitre aux Ephesiens;
il atait encore plus beureux que nous, le brave saint
Paul, de pouvoir expliquer cela i ses chr6tiens; nous
n'en sonmes pas 1l; nos noirs n'y comprendraient
rien. Ce qu'il faut avint tout, c'est les sortir du p6ch,
et les arracher au diable; les objurgations aux incestueux de Coranthe nous seront plus utiles ici.
Et les deux missionnaires roulent allegrement sur
la piste qu'a faite le passage des noirs. La foret est
silencieuse. Lesb6tes enormes, qu'elle recele ; foison,
ne bougent pas; on dirait que la nature sauvage se
demande oi vont ces deux Pares. Et nous, heureux
comme des anges, nous chantons, tout en pedalant,
nous chantons a plein coeur des chants d'eglise et des
melodies de chez nous. Ah! que ceux qui cherchent
le bonheur sachent done que les missionnaires, qui
ont tout quitt6 et qui ont donn6 leur vie pour Dieu,
ont trouv6ele bonheur! Nos cceurs 6taient en liesse a la
pens6e que, sur des etendues immenses, nous etions
seuls les representants officiels du bon Dieu; nous
portions la bonne nouvelle a ces populationsprimitives,
dont beaucoup ne savent pas encore ce qu'est le Christ;
cette pensee m'exaltait.
Une heure et demie de bicyclette, puis petite halte;
nous sommes & Mpenda-moke. Qu'est-ce que c'est que
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ce village? M. Sieben est I1 pour me renseigner sur
tout; ayant diji fait la tournee plusieurs fois, il connait les lieux et les gens; a son 6cole, je ferai un bon
apprentiasage de la vie de missionnaire.
Mpenda-moke? C'est tout simplement un grand
harem : nous sommes chez le plus grand chef polygame
de la r6gion! On sait que l'~tat a pour tactique de ne
point heurter violemment les coutumes indigenes-; la
polygamie est restee 16gale; les agents du gouvernement out seulement ordre de ne pas la favoriser et de
favoriser, au contraire, la monogamie. Malheureusement, cette attitude benigne ne contribue en riena Ia.
civilisation et christianisation du pays.
Notre chef, un noir de cinquante-cinq ans au moins,
a quatre-vingt-douze femmes. Chacune lui codte
3 ooo petites barres de fer, d'une valeur de I ooo francs
environ; c'est cher, mais cela rapporte. II les exploite
de toutes facons : par le travail d'abord, puis en leslouant a ceux qui lui en demandeat.
Vous voyez d'ici quel redoutable adversaire. de la
religion nous avons en lui. Au debut de l'arriv&e des.
Peres, il ripandait le bruit que les missionnaires
venaient pour enlever les femmes aux hommes. 11
craignait pour les siennes. Depuis, ses sentiments.
n'ont pas chang6. I1 essaye parfois de se montrer
aimable et vous accoste, quand vous passez, pour vous
saluer. 1 vient meme jusqu'A la mission de Bikoro,
mais, par derriere, il d6tourne les gens de notre
influence le plus possible. On lui rend la monnaie de
sa piece! L'autre jour, M. Sieben refusa publiquement
de lui donner la main; ce qui le vexa fort dans sadignit6 de chef.
Ses femmes sont meilleures que lui; beaucoup portent des m6dailles; elles voudraient le bapteme; maisleur volont, doit s'incliner devant la volont6 du maitre.
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Une seule solution s'impose a elles, et nous la leur
conseillons : la fugue. N'est-il pas lamentable, dans ce
pays, de voir les chefs accaparer les femmes, parce
qu'ils peuvent les acheter; et les autres, meme s'ils ont
de l'argent, condamn6s au c6libat, parce qu'il n'en
reste pas, prises qu'elles sont, dbs le jeune age, par la
cupidit6 des riches? On devine les terribles consequences de cet Atat de choses. Le c6libat force mine
droit au vice.
Le harem, si strict chez les musulmans, n'est ici
qu'un mot; la barriere est toute morale. Le village de
Mpenda forme un plan a peu pros rectangulaire de
5oo mbtres de long sur one centaine de large. Au
,centre, se trouve la case du chef, puis, tout le long des
c6tis, se dressent les taudis des femmes. Derriere les
maisons, quelques champs, ou triment durement quel<ques-unes de ces pauvres esclaves. Les autres sont
parties en vadrouille; elles reviendront le soir, peut,tre meme le lendemain, et rapporteront au chef I'argent qu'elles ont gagn6 autrement que par le travail.
Ce honteux trafic, il l'6tend a ses flles. Mais inutile
de s'attarder sur un sujet aussi p6nible et aussi attristant. II 6tait bon toutefois d'en dire un mot pour
montrer ce que la femme doit a la religion. Voila le
tableau qui s'offre a mes yeux au d6but de cette prenmiere tourn6e : 1'ktalage de la polygamie, et d'une
polygamie condamnable, execrable, m&me au point de
vue social; cela sous les yeux du gouverement, qui,
semble-t-il, pourrait 6tre plus 6nergique.
Ici, pas de chr6tiens; dans un tout petit village
a c6t6, il y a une ecole protestante et un cat6chiste;
pour nous, rien. Les femmes qui d6sirent le
bapt&me esplrent beaucoup de l'arriv6e des soeurs a
Bikoro; elles se r6fugieraient chez elles, en attendant l'arrangement d'un mariage chr6tien avec les
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hommes qui voudraient les racheter aux polygames.
Esperons et prions. Espirons les sceurs, les Filles
de la Charit6, qui commenceraient vraiment la redemption de la femme noire de I'enfer oi elle est encore
enchain&e. Prions pour que le bon Dieu fasse cesser
cette calamit6 de la terre congolaise et cet obstacle
gbant a la religion catholique.
A Mpenda, il n'y a done rien A faire pour le
moment, sinon se montrer. La presence du missionnaire fait surgirpeut-etre une id6e, un d6sir vers quelque chose de mieux que nous representons; faute d'un
apostolat plus efficace, nous nous contentons de
celui-ci; et nous reprenons l'etape.
Le chemin qui s'offre a nous pour gagner le prochain
village est un marais. C'est par l1 que doit passer la
route carrossable qui rejoindra, dans un nombre
d'ann6es inconnu, Bikoro A Coquilhatville. L'avenir,
avec la croissance de la civilisation congolaise, verra,
parait-il, des merveilles d'art en ce pays. En tout cas,
cette fameuse route, pour l'instant, n'est encore qu'a
l'Ftat embryonnaire. De beaux efforts et un travail
acharn6, dus a I'activit consciencieuse d'un agent de
l'ltat, avaient r6alis6 dans ce marais un chemin ponte.
II 6tait bon, parait-il, l'an dernier, et permettait de
passer en bicyclette dans cette for&t mar&cageuse.
Depuis, la crue des eaux et I'ndolence des indigenes
ont amene la disparition de cette ceuvre; ii n'en reste
presque plus trace.
Enfin, nous n'en avons que pour trois quarts d'heure
a patauger, sous un soleil de plomb, avec la bicyclette
sur le dos. Qu'est-ce qu'on va suer! Si le marais n'en
d6borde pas, c'est ; n'y rien comprendre. Heureusement, quelques gamins de Mpenda nous ont sulvis;
iUs
sont habitu6s h cheminer dans I'eau et sur des troncs
d'arbres; les habits ne les genent pas; avec une aisance
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remarquable, ils nous prennent nos bicyclettes et les
transportent de boa coeur jusqu'A I'autre bout du
marais. Ils furent heureux comme des anges no;rs
quand ils virent tomber dans leurs mains un petit
a matabich ,,. c(Pourboire ,,, ici, se dit , matabich , ;
on ne dit pas , pourboire ), pour la bonne raison qu'il
n'y a rien a boire sinon I'eau du marals, et, pour elle,
on ne paye pas. Le tour est joue; nous avons encore
dix minutes de bicyclette pour atteindre Yembe-moke;
on se d6peche, car nos habits sont tremp6s; it est
onze heures et le soleil nous cuit.
Yemb6-mok6 est un grand village, forme par trois
hameaux importants. C'est aussi la chritient6 la plus
nombreuse des Nkol6. D'apres les registres d'etat, il
ya Joo contribuables, hommes adultes ; cela represente
une population de 800 a goo habitants, car les enfants
sont nombreux. II y a un an, le P. Sieben trouvait ici un
cat&chiste et dix-sept chr6tiens, une 6glise assez bien
tenue et un hangar, oi le cat6chiste faisait la classe.
Cette fois, au mo.nent oi nous d6bouchoos sur la plaine
entouree de cases qui forme le premier hameau, le
gong bat son appel, et de toutes les cabanes nous.
voyons sortir hommes, femmes et enfants. Ils criasent
a tue-t&ie pour nous annoncer : ( Voici nos Peres!
voici nos Peres! ,
La r&ception fut parfaite, et meme cordiale. Un bon
groupe de chr&tens Atait assembli devant l'eglise;
tous tomberent A genoux pour recevoir notre bin6diction. Puis ce furent des poignees de mains; il fallut
prendre ces mainsnoires,toutes sales, qui mesemblaient
couvertes le suie. Mon Dicu ! ce fut de bon cceur. Cette
premiere r6ception me fit excellente Impression. Tous
paraissatent heureux de nous voir; les petits gosses
dansaient de jole en r6p6tant : 4 Tata nabisu, tata
nabisu; nos Piaes, nos Peres! )
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Les petits enfants partout sont gentils, quand le mal
n'a pas effleur6 leur Ame. Ceux-ci, tout noirs, avec leurs
petits yeux curieux et tres iveill6s, nous devisageaient;
les uns m'attrapaient les mains et, pour me remuer,
j'en entrainais une ribambelle! Us 6taient a vetus de
leur peau et d'un rayon de soleil i~; mais ici, comme
dans les pays chauds, personne ne s'en choque, personne mrme n'y prend garde. Les femmes paiennes
sont assez sommairenent habilles; tout juste l'essentiel. Les femmes chretiennes portent habituellement, roulkes autour du corps et nouies presque a la
hauteur des 6paules, deux brasses d'ttoffe, qui descendent jusqu'aux genoux. Comme habit de cer6monie,
les hommes se couvrent d'un pagne, morceau d'6toffe
tombant de la ceinture aux genoux. Ceux qui commencent a se frotter de civilisation portent culottes et
parfois une chemise dont les pans flottent au vent.
Tout cela en guenilles le plus souvent, car le negre
n'est pas pr6voyant et ne sait pas prevenir le disastre
d'un habit par une petite r6paration. Jugez de l'impression produite sur les missionnaires non encore
habitu6s aux panoramas de la brousse.
Une petite visite a 1'Pglise; puis nous prenons possession de notre maison, toute proche, constrtate par
les chr6tiens; ce sera notre presbytere durant notre
s6jour. Nousne sommes pastrop mal, a part la chaleur.
Ne croyez pas que c'est une villa; en Europe, vous
n'en voudriez pas pour vos vaches, mais ici c'est une
belle maison; les missionnaires sont heureux de 1'avoir.
Une fois install6s, le travail commence. Le s6jour
du missionnaire, pour les chr6tiens, c'est comme une
retraite, surtout quand on reste plusieurs jours chez
eux; pour les paiens ce sera peut-&tre l'occasion de
l'appel a la foi. On prend d'abord contact; cela se fait
par la distribution de medailles, d'images, de scapu-
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laires. " Qu'est-ce que tu veux? - Un sac i plaire,
me r6pond une petite chritienne. - Un sac i plaire?
au bon Dieu sans doute? Bon, on te donnera un sca-,
pulaire. n
Le premier -et le deuxiime jour, notre maison ne
disemplit pas de curieux; les paieus eux-memes viennent chercher des midailles miraculeuses; nous en
avons pr6pare d'avance; et a chacun il fast 1'attacher
au cou; si le missionnaire ne l'a pas attach6e lui-meme,
elle a moins de valeur ! C'est par centaines que je distribue la Vierge Immaculie ! Cette m6daille, que portent beauooup de paiens, est le premier pas de rapprochement vers nous; ce n'est pas toujours le premier
pas vers le bapteme; mais, en prenant la m6daille, ils
se siparent des protestants; cela ne les engage & rien,
Smoins qu'ils ne demandent en mime temps une carte
de catechum&ne. L'an passe, les missionnaires
donnarent ici 215 cartes de cat6chumenes; le bon
grain etait jet;; mais il tomba chez beaucoup comme
sur une terre dess&che ; chez d'autres, il germa; c'est
I'histoire de toujuurs.
II y a un reel progres; de 17 chr6tiens, nous
sommes mont6s a 70. En un an, la proportion est
appreciable. O sont rest6s les autres catechumenes ?
Us sont la, toujours dans 1'orniere de leur vie animale;
la grace pour eux n'a pas &tieficace. Ou bien il y a
des difficult6s insurmontables pour recevoir le
bapteme.
Dans ce village, nous trouvons plusieurs polygames,
qui retiennent captives 6, 7, Io femmes; de moins
riches en ont 2 ou 3. Je vois de ces femmes, inscrites l'an dernier comme catechumenes; elles sont
toutes jeunes; qu'est-ce qui les retient? Je demande a
l'une d'elles : (Tu es cat6chumene? - Oui, depuis
longtemps. Tu sais ton cat6chisme? - Oui. -
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Voyons. n Et je pose quelques questions; r6ponses
parfaites et immediates. 1Alors, pourquoi ne demandestu pas le bapteme? - Je ne puis pas etre baptis6e, je
suis sixieme femme d'un polygame. - Et tu crois que
c'est bien, cela? - Non, mais que faire? ) Pour elle,
comme pour les autres, il n'y a que le rachat, sanctionni par l'Etat, qui pourrait la lib6rer.
Le soir, priere en commun, comme tous les soirs.
Nous remarquons que le cat6chiste mange la moitii
de l'Ave, en r6citant la priere; on redresse cela immediatement. Apres la prlire, premxire instruction.
L'6glise est pleine. Les paiens viennent a la porte et
aux fenetres 6couter la parole de paix que leur distribue le P. Sieben. Paix sur la terre aux hommes de
bonne volont6! Ces gens sont abasourdis d'entendre
les conseils qu'on donne aux chr6tiens : charit6 envers
le prochain, puret6 dans les moeurs, ferveur a l'6gard
de Dieu! C'est un monde nouveau. Jusqu'ici c'etait:
( CEil pour ceil; toi le premier et toi seui; vole, mais

ne te fais pas prendre; chasse ceux qui ne sont pas de
ton clan et ne les recois point! > Quel changement!
Us &coutent avec attention; comprennent-ils? Non,
mais ils sentent que c'est une bonne nouvelle qu'on
leur annonce, et la parole de Dieu portera ses fruits.
Le lendemain, deux messes au lever du jour; chr6tiens et catechumenes y assistent; mais pas de communions. Sur 70 chr6tiens, pas un coeur pur en 6tat
de recevoir le bon Dieu. Quelques uns sont venus, a
Noel, a Bikoro, mais nous sommes le 4 janvier, et
c'est fni. Ils sont tres faibles; la vie indigene les
expose trop A toutes sortes de choses. Seule, la pr6sence continue du prktre pourrait A la longue leur

apprendre a vivre en dehors du p&ch6. Enfin, notre
travail est de les remettre dans le dr8it chemin. Apres
la messe, deuxieme instruction, sur les sacrements.
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Dans la matinde, nous entendons le rapport du catichiste sur sa chritient6 : on prie matin et soir; les
chretiens et les catkchumenes viennent A la priere; les
catechismes sont suivis; 1'rcole marche aussi bien

qu'elle peut marcher avec un professeur noir qui salt
A peine lire et dcrire. ( Alors rien a deplorer, tout va
bien?
Non, Ai y a une affaire : trois jeunes chr6tiennes, baptisees l'an pass6 pour Paques, sont sur le
point d'etre meres; d'autres chretiens entretiennent
des unions illegitimes. ,)
C'est le moment d'&tre 6nergique. Lesoir, au moment
de la priere, M. Sieben chasse de l'6glise ces p6cheurs
publics, en les admonestant vertement. Le sermon
devait suivre, et le sujet s'indiquait de lui-meme :
objurgation aux Corinthiens; et, comme saint Paul, il
fallut &tre dur, car, sans cela, nos noirs n'en feraient
rien. La peur est le commencement de la vertu. M. Sieben, a la suite de cette scene, refuse d'entendre les
confessions ce soir-IA; elles seront pour le surlendemain, car il faut s'assurer des bonnes dispositions de
nos chr6tiens. Donc, durant deux jours encore, deux
,messes sans communion.
Pendant ce sejour a Yembe-moke, je profitai des
matinees pour faire la visite des villages environnants. C'est ainsi que je me rendis A Yembe monend,
trbs grand village aussi, oh je he trouve que deux chretiens. J'annoncal notre arrivee prochaine, notre itiniraire devant nous y ramener; mais cette randonnee
etait une prospection, une mise en contact; auronsnous quelques succ6s dans ce village?
Un autre jour, je revins A Mpenda, non pas que la
traversee du marais m'attirat, mais des enfants du
polygame m'avaient demand6 des m6dailles; j'allai en
distribuer ane quantit6.
En meme temps, je vis un autre hameau. Le capita
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vint a ma rencontre et me fit la politesse de m'inviter
a revenir. ( Pere, dans le temps, nous avions ici un
cat6chiste et une 6glise catholique ; tenez, voili l'emplacement de l'eglise; depuis longtemps nous n'avons
plus rien, mais it ne tiendra qu' vous de vous -installer quand vous voudrez. , Je remercie de l'invitation, et je lui dis que, quand nous aurons des cat6chistes, on pourra voir.
Troisiime randonnke, a Ibongi, sur le lac; cette fois,
nous faisons la route A deux, M. Sieben et moi. Le
sentier sous bois est bon; ii nous permet de faire le
trajet en une heure de bicyclette. Helas! 1a aussi nous
ne faisons que nous montrer. C'est un village de
p&cheurs; ils sont tous protestants; le capita n'aime
pas les missionnaires, et les habitants non plus; accueil
froid; on nous laisse passer. Jusqu'a ces derniers
temps, Ibongi possedait, comme tous les villages,
m6me petits, son catechiste protestant; mais ce bonhomme, surpris avec une femme mari6e, fut assassin6,
il y a quelques mois, par le mari tromp6. L'ancienne
coutume noire permettait ces ex6cutions sommai-res.
Actuellement, on doit passer en justice. L'assassin fut
jug6, mais, faute de t6moins, il fut acquitte.
Durant nos apres-midi h Yemb6-moke, nous visitions les gens des diff6rents hameaux. Partout excellent accueil; je n'avais qu'a prendre ma bicyclette
pour avoir tous les enfants derriere moi. Pour eux, une
bicyclette, c'est une merveille.
Ces promenades m'amenerent au troisiýme hameau.
Les gens de cette partie du village nous suppliaient
de d6doublerala chritiente. I1 leur faut trois quartsd'heure de marche pour se rendre a la priere; c'est
excessif; on ne pent exiger cela deux fois par jour,
matin et soir. Les protestants, eux, ont d6jh r6solu la.
difficult6. Yembe-mok6 a ses deux cat6chistes protes-
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tants avec ses deux 6glises-ecoles. Beaucoup d'hommes
nous assurent qu'ils ne veulent pas etre protestants, et
qu'ils s'instruiront de la religion sit6t qu'ils auront un
<-at6chiste pour les enseigner.
La chose vaut la peine d'etre considir6e; avec deux
-catechistes a Yemb6, nous doublerions le nombre de
nos chretiens. Les protestants se maintiennent, mais
-c'est tout. 11 nous suffirait de nous installer pour l'emporter de beaucoup sur eux. Le capita de ce hameau
a d&-ign6 un endroit oi l'on pourrait bitir l'6glise :
c'est a l'extr6mith du village, dans la forat; et les
Anglais sont au centre! L'endroit ne vaut rien; aussi
M. Sieben declare qu'il n'en vent pas. On en cherche
un autre. (c Mais en voila un qui ferait bien! - Non,
Pere, pas la! - Mais pourquoi pas? - Ici, beaucoup
d'hommes sont morts, ceux qui bitissent sur ce terrain meurent tous. , Superstition des noirs! Ils
auraient vraiment de la repugnance a voir construire
une 6glise li; aussi il vaut mieux ne pas insister; et
Pon s'entend pour un autre endroit assez bon; le capita
fait quelques difficult6s; mais, devant la menace d'intervention de l'Ptat, il cede.
Nous aurons notre 6glise; mais le catechiste? Ah!
les cat6chistes, la grande misere des chritientes congolaises! Pour ce hameau, nous en aurons tout de
meme un. Un chr6tien de Yemb6-mok6 consent a s'y
installer; il sait lire et ecrire, cela fera l'affaire. Et
nous pouvons esp6rer que notre plus belle chr6tient6
va s'amplifier encore par ce d6doublement.
Le 5 janvier, le stade de la vie purgative finissait
pour nos chretiens de Yemb6-mok6. M. Sieben entendit les confessions; je lui vins en aide pour ma petite
part, car je suis novice. Le lendemain, messe de communion g6nerale. C'6tait l'Ipiphanie, on rehaussa la
c6r6monie par quelques chants; M. Sieben y alla de
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son couplet durant ma messe, et moi je donnai le mien
pendant la sienne. Nous e•mes 45 communions; c'est
le rasultat que nous obtenons dans une de nos chritientes les plus nombreuses. Le nombre des communions m'a paru un peu faible pour 70 chrl6iens; mais,
si l'on retranche les petits enfants, les gens qui sont
en voyage, ii y en a toujours, car le negre est grand
voyageur, puis les excommunies et quelques autres, le
chiffre n'est pas inferieur. Ce jour-la done, la chr6tient6 6tait en fete, et nous aussi; nous avions remis
les 6gares dans la bonne voie; et faute d'or et d'encens et de myrrhe, nous pouvions offrir a Notre-Seigneur des ames remises a neuf, savonnees et blanchies; c'est quelque chose, et c'est pour ce travail
qu'encore une fois nous 6tions heureux.
( Ah! mais qa, on va festoyer aujourd'hui; ,'est-ce
pas le jour de l'Ipiphanie, du gateau des rois? » Nous
sommes deux; on tircra; 1'un sera roi, I'autre reine;
comme cela tous sont sfrs de bien tirer. Et on arrosera, parbleu! avec quoi? avec une tasse de cafe.
HMlas! pauvres missionnaires! en pleine brousse, qui
vous fera le giteau des rois? Si le bon Dieu ne vous
ravitaille pas, comme il le fit pour Habacuc, vous ne
goCterez pas le gateau des rois, cette annie. Du reste,
avant de penser aux giteries, pensons au petit d6jeuner Nous n'avons plus de pain, ni ce qu'il faut pour
en faire; nous mangerons des bananes...
Oui, un jour de l'1piphanie, les missionnaires
n'avaient meme pas de pain. Nous pensions aux
rejouissances d'Europe; et qu'a cela ne tienne, malgr6 notre misere, nous n'6tions pas malheureux.
Comptons sur la Providence. Ce n'est pas la premiere
fois qu'il nous manque le necessaire, ni la derniere.
Et voila que, pour un comble, ce jour-la, notre cuisinier nous avait quitt6s, pour aller voir son pere malade.
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La fonction de cuisinier revenait au plus jeune, commie
de juste; aussi je me mis en devoir de preparer notre
festin C'6tait la premi&re fois que je faisais le diner;
mon riz sentait affreusement le br6le; la poule que
nous avions achet6e 6tait coriace.
Tandis que, derriere la maison, en pleine cour, sur
un feu de bois, je faisais mes derniers pr6paratifs,
j'entends les enfants crier en choeur : i Voici d'autres
Peres, voici d'autres Peres!'
C'etait M. Esser et
notre bon frere Emile, qui venaient de Bikoro, en
bicyclette, pour nous rendre visite. Quelle bonne
surprise! quelle bonne ideeI Et tandis que je leur
expliquais qu'il leur faudrait partager notre maigre
repas, ces messieurs deballent un diner tout pr&t, un
gateau des rois et meme de quoi l'arroser. Nous
n'avions plus a envier la f&te d'Europe, cela semblait
bien meilleur ici. Et voilt comment, en pleine brousse,
quaire missionnaires faterent 1'piphanie.' Et dites
encore que nous n'avions pas raison de compter sur la
Providence !
Dans l'aprbs-midi, nous fimes A ces messieurs les
honneurs de notre paroisse. Ils furent touches de l'accueil cordial et de la sympathie que leur t 6 moignerent
nos chrktiens.
En traversant un hameau, nous rencontrons un
cortige funebre. C'est 1'enterrement d'une femme
paienne et de son b&b6. Elle 6tait morte, la nuit
pr6icdente, en accouchant. Les parents, croyant au
moins sauver l'enfant, avaient pratiqu6 l'operation
c6sarienne A la maniere negre. Et ce qui leur arrivait
toujours s' 6 tait une fois' de plus renouvelb : ils
avaient tu6 et la mere et l'enfant. On les portait, le
soir m&me, en terre, car ici les morts ne restent pas
plus d'une journie exposes, A cause de la chaleur.
Quatre hommes portaient sur les 6paules le cercueil
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unique de la mere et de 1'enfant. Is couraient, tandis
que des pleureuses suivaient en dansant et chantaient
leur milodie funabre, qui ressemble A des cris de
d6sespoir. Pas une priere; rien que des demonstrations exterieures. Les nigres enterrent ordinairement
dans les plaines herbeuses. Un baton fiche en terre, et
un bloc de limonite d6pos6 sur la tombe indiquent
I'endroit de la s6 pulture.
Le rite de I'enterrement est assez curieux. Quand le
cercueil est descendu dans le trou, ils apportent au
mort de petits paquets contenant un peu de nourriture, riz ou autre chose; puis chacun mache une herbe
sp&ciale cueillie dans la for&t, et la crache ensuite
sur le cercueil en disant : ( Vois, nous t'avons rendu
tous les derniers services, ne nous fais pas de mal. »
Ainsi se termine la ceremonie. Elle indique la croyance
a une autre vie.
Les noirs croient aux esprits; ils en ont peur; et
quand quelque chose ne va pas dans leurs cases, c'est
qu'un esprit les hante et facilement ils viennent
demander aux Peres de b6nir leurs maisons.
Les negres ont-ils le regret de leurs morts?
Je ne
sais. Le soir de ce jour, je vis ces gens rentrer
chez
eux comme si rien ne s'6tait pass6, et, le lendemain,
ils
riaient et circulaient comme tous les jours. Le
deuil
simul6 de nos negres ne dure pas; on dirait que
c'est
pour la forme et qu'ils ne sentent rien.
Nous passons quelques jours encore a Yembi-mok6,
fortifiant nos chretiens par des instructions
et par la
distribution quotidienne de l'Eucharistie.
Avant
de
nous 6 loigner, nous d6cidons de donner le
bapt6me a
une malheureuse petite fille, toute difforme,
et a un
homme boiteux, qui ne pourront faire le
voyage de
Bikoro pour venir recevoir le bapt6me
aux 6poques
determin6es. Ils savent leur catichisme. C'est
par
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cette cir6monie que nous cl6turons notre ministere a
Yemb6-mokU; ces deux nouveaux chr6tiens itaient tres
heureux. Ainsi faisait le Christ : i gubrissait les
malades et redressait les boiteux : Pertransiitbenefauiendo. Nous avons essay6 de faire comme lui, et,
comme lui, nous passons; d'autres villages nous attendent.
Le I janvier, nous nous mettions en route pour
Yemb6-monen6. Trois quarts d'heure de marche. Le
marais pont6 qui sipare les deux Yemb6, en bon etat
I'an pass6, au passage de M. Sieben, est actuellement
ravag6 par les hautes eaux; on passe diffcilement.
Mais ce trajet se fit rapidement quand meme. Les
chretiens de Yembi-mok6 se sont empresses de prendre
nos bagages; il y avait plus de porteurs que de colis;
les autres nous suivaient pour le plaisir de nous
accompagner.
Yemb6-mohn66 est un tres grand village, comme
son nom le dit : ( monn,6 , signifie , grand ,.

II

comprend cinq hameaux. Ici encore les protestants
sont install6s; mais leur oeuvre parait sans vie; leur
Ocole ne fonctionne pas; les cathchistes ne se remuent
pas beaucoup, et comme les pasteurs protestants ne
voyagent presque pas a L'intirieur, leur propagande
en souffre. Nous n'avons ici que trois chr6tiens; ce
sont des gens que la vie indigene a ramerhs dans leur
village; un bon tiers du village est protestant; tous les
autres habitants sont paiens. Les gens n'ont pas I'air
mechant; ils nous r6clament un catichiste, et comme
le village est important, ce serait tres necessaire.
Quand nous aurons des cat6chistes, nous en enverrons un.
Nous restons deux jours dans ce village. Le matin,
la messe se dit devant le gite d'itape; une vingtaine
de paiens y assistenten curieux. Les enfants me
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demandent de leur apprendre a faire le signe de la
croix et A reciter 1'Ave Maria; n'est-ce pas un signe de
bonne volont ? Le soir, pribre en commun et chapelet;
le catechiste de Yemb6-mok6 nous a suivis, c'est lui
qui r&cite les pri&res; dans chaque village, il donnera
l'instruction en langue indigene.
On profite du sejour a Yemb6-mok6 pour faire un
tour jusqu'A Nion6, village situ6 a une- heure de 1a.
Nos Peres n'y 6taient jamais alls. Nous yrencontrons
une population nombreuse et accueillante. Tous
r6clament des m6dailles, si bien que je n'en ai pas
asscz et que, durant l'apres-midi, je refais le chemin
pour satisfaire la a deyotion » de tous ces paiens.
Comme partout, les hommes viennent en deputation
pour nous demander un cat6chiste. Ici presque pas de
protestants; avec un catechiste nous aurions aisement
les deux tiers de la population.
De Nione je pousse un peu plus loin, et je tombe
en pleine fort dans un tout petit village de a,Batouasu.
Les Batouas sont les anciennes tribus d'esclaves; c'est
une race speciale, dont les representants sont ordinairement trapus. Ils ne frayent pas encore avec les autres
tribus, se marient dans la tribu, et habitent de petits
villages separ6s, en lisiere des autres villages. Les
autres noirs les considerent comme inf6rieurs, mais je
n'ai pu constater qu'ils le fussent, sinon par leur
pe'ite taille. Quand vous passez dans un chemin et
que vous rencontrez un Batoua, vous ftes tout etonn=
de voir cet individu vous tourner rapidement le dos et
regarder vers la foret; c'est qu'il ne peut pas regarder
en face un homme libre.J'ai kt6 moi-meme t6moin de
cesgestes peucourtois; mais quand j'arrivai dans leur
village, ce ne fut pas la meme.chose ; tous m'entourirent et me demanderent des m6dailles comme les
autres; la religion du Christ ne connait pas d'esclaves.
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Ils itaient tons autour de moi, contents de voir le Prre.
Un peu 1'6cart, j'apercus une pauvre femme, hideuse,
la figure mangee par la lepre; elle aurait voulu aussi
une m6daille et elle n'osait approcher; je la fis venir
et je lui attachai au cou ma plus belle m6daille de la
Vierge.
Le 13, nous nous mettons en route pour Bobanda.
L'6tape est de trois heures; en bicyclette, nous en
mettons deux et demie, car le sentier est mauvais.
Plusieurs marais a traverser; A un endroit, un nigre
nous rend le service de nous transporter sur son dos
pour nous 6viter de patauger. Dans l'immense foret
que nous traversons, nous xemarquons des traces toutes
fraiches de pas d'ilphants; une troupe a pass6 par 1
avant nous; le sentier est labourb, car, quand ces
betes posent, m6me delicatement, le pied sur un sentier, elles y laissent une empreinte suffisante pour
vous faire d6gringoler de v6lo. Pourvu que ces messieurs ne se soie.nt pas arretes pour casser la crofte au
bord du chemin! car peut etre n'aurions-nous pas
envie de rire; nous ne sommes' pas arm6s pour la
chasse aux betes f6roces. Mais rien de d6sagriable ne
nous a surpris, sauf des arbres abattus et des fourr6s
tres denses perc6s par le-passage de ces animaux.
Bobanda est encore un grand village, et nous n'y
avons pas de chretiens. Les protestants, au contraire,
y sont forts. Beaucoup d'hommes viennent nous demander un cat6rhiste; l'emplacement de 1'6glise future est
r6serv; des cat&chistes, des cat6chistes! Quelques
enfants se font inscrire comme catichum&nes; ils
viendront A la mission de Bikoro et recevront le baptame a Piques ou a I'Assomption. Nous pouvons
done esp6rer ici pour bient6t un petit noyau de chr6tiens. II est grand temps de se d6pecher; un bon travail s'offre dans ce village.
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Le gite d'etape est excellent, et le chef s'est mis a
nos ordres pour nous procurer tables et chaises. Les

missionnaires seront encore bien loges dans l'h6tel
improvise qu'est le gite d'etape. Notre chien, Fripouille, fidile compagnon des broussards, est content
de voir ses maitres bien installis; aussi, a son tour, il
fait la ronde autour de la maison et joue avec les indigenes. Mais, verssix heures, le chef nous le ramene:
, C'est a vous, ce chien-la ? - Parbleu, si c'est notre
chien! Tune connais pas encore Fripouille? Tn voudrais.
l'acheter sansdoute? -Non, c'est pour vousdire de ne
pas le laisser courir pendant la nuit, etde bien fermer
vosportes,car le leopard r6de, la nuit, dans le village.*
Nous tenons compte de cet avis amical. Nous fermons
nos portes, qui sont faites de lianes tressies et qu'ua
baton a l'interieur maintient droite. Si le leopard vent
1'enfoncer, ii n'y mettra pas longtemps. Malgre tout,
derriere cette cloison et sous la protection du bon
Dieu, nous dormons le sommeil du juste.
Le lendemain, les messes se disent devant la maison, en plein air. Les paiens sont ia. C'est curieux de,
voir une messe quand on n'en a jamais vu; et ces ornmements! et ces gestes! IUs comprennent que no=s
prions Dieu et leur maintien est correct. Apris a messe,
un paien vient me trouver : P
Pere, il y a un esprit
dans ma maison. - Un esprit dans ta maison! - Oai,
toutes les nuits il m'emp4che de dormir; il me fait
suer, suer, je suis malade le matin; il faut que tU
viennes b6nir ma maison. - Bon, j'irai, et tu yerras
que je le mettrai dehors,ton esprit. , Je vais benir sa
maison; et lui qui est paien, il vent que je jette de
I'eau b6nite partout; il me suit avec attention; il croit
Sma puissance de pretre. J'ai oubli6 l'Ftable; il me
rappelle : , Pere, encore ici. s Quelques jours apres,
jereviens Bobanda: • Eh bien ! et I'esprit?- Phre, il
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est parti, il s'est enfui ; il a eu peur de toi, c'est fini. ,
Des huit heures du matin, nos chritiens de Ndot6
sont 1l pour prendre nos bagages. Nous sommes au
samedi, et nous tenons
&6tre,le dimanche, dans un
village oh il y ait des chrtiens. Eux aussi nous
d6sirent; aussi ce fut fait lestement; des dix heures,
nous 6tions install6s & Ndot6, entourbs d'un petit
noyau de douze chr6tiens et d'une quinzaine de cat&chumenes. Ici nous avons un cathchiste peu dibrouillard, mais enfin il tient le poste. L'6glise est petite,
mais suffisante et bien tenue; en somme, la petite
chr6tient4 va bien et elle promet.
Le soir venu, assis sous notre abri de chaume, nous
nous communiquons les impressions; il fait dlicieux
apres une forte journ6e de chaleur ;seulement la foret
myst&rieuse est devantnous a Io metres. Des cris nous
annoncent que les bates sont en chasse; pour iviter
leur visite inopportune, nous allumons le feu de
l'tape! C'est agreable ; et 1, seuls, isol6s du monde
civilis6, comme perdus au sein de la brousse, nous nous
rappelons les souvenirs de ceux qui nous sont chers
et de nos bienfaiteurs, qui pensent aussi a nous la-bas,
durant les soirees d'hiver, au coin du fen.
Le lendemain dimanche, 15 janvier, apres la messe
solennis6e que nous donnons a Ndot6, je vais en prospection dans un autre village A trois quarts d'heure
de IA. C'est Bosond6, tres grand village; les protestants sont ici tres fortement install6s. Mais je trouve
la huit jeunes chr6tiens, des garcons 6nergiques et
decidts; ils vivent au milieu des paiens, sans pretre
et sans 6glise. La majorit6 des habitants parait trbs
bien disposie A notre 6gard. Des hommes viennent me
demander a plusieurs reprises un cat'chiste. Je distribue deux cents m6dailles; mes petits chr6tiens m'ac-compagnent partout avec une foule d'enfants, qui
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m'annoncent par leurs cris. J'arrive devant I'eglise
protestante; on y chante l'office; nous.sommes au
centre du village, aussi, sans vouloir diranger les protestants, je me mets a distribuer des medailles aux
hommes, aux femmes et aux enfants qui viennent
m'entourer. C'est consolant de voir toutesces medalles
briller sur toutes ces peaux noires. Quelques protestants viennent en prendre aussi; vite on me les
signale : a Pas celui-la, Pere, c'est un protestant. Tu es anglais? -

Oui. -

Et tu veux une medalle ?--

Oui, je ne veux plus tire anglais, et je veux prier avec
mon Pere. , Un jeune homme a pris l'initiative de
faire un petit sermon a tous ceux qui prennent une
medaille; je l'entends repeter a plusieurs reprises:
c Et maintenant que vous avez une medaille, il faut
venir prier avec nous; ce n'est pas pour rien que vous
prenez cet insigne; matin et soir, il faut venir prier avec
nous. , Cela m'interesse, je lui demande qui l est.
C'est le jeune homme qui r6unit" les chretiens pour la
prinre. Sans qu'on lui ait rien dit, il bat le gong matia
et soir et fait r6citer les prinres; c'est vraiment bien.
En repassant par le village, il me montre l'endroit oUt
il veut faire bitir une 6glise. Ces dispositions sont des
meilleures et il nous est permis d'esperer sous pen voir
se d6velopper dans ce village une magnifique chr6tiente, surtout que, pour Bosond6, nous avons un catichiste en preparation.
Non habemus hic manentem civitatem; ce mot est vrai
pour les missionnaires, et en tournie plus qu'ailleurs.
De Ndot6, nous gagnons Simba, en passant par
Bosonde et Lomposo. Notre apprenti catechiste a.
r6uni ses chr6tiens et cat6chumenes devant '1glise
et nous re'oit bien. Simba n'est qu'un tout petit village,
tres arri6r6; les gens y sont plus negres qu'alleurs, les
maisons pitoyables. Le contact avec les blancs ne s'est
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pas fait encore. Politesse et g6nbrosite sont inconnues
dans ce patelin; les gens et meme nos chretiens nous
laisseraient mourir de faim. On ne peut trouver une
poule A acheter. Quand l'intLret n'y est pas, le noir
marche difficilement et nous ne pouvons compter sur
leur d6vouement. Aussi, comme saint Paul, nous ne
voulons pas etre a charge aux chr6tiens et nous nous
d6brouillons pour vivre avec les boites de conserves
apportees d'Europe.
A Simba, une bonne femme, vieille et usie, vient
nous demander le bapt&me. M. Sieben la connait bien;
il y a deux ans qu'elle r6clame la m&me faveur; mais
voili! Elle fait partie du harem d'un polygame. Les
lois sont la; nous ne pouvons passer outre. Et puis,
son mari ne veut pas la licher; ne l'a-t-il pas achetee?
La bonne femme est chr6tienne de coeur pourtant; elle
prie; elle ne fait pas le mal, si elle l'a fait, et elle
aime bien le bon Dieu. Chose etrange! On a pu baptiser
la premiere femme de ce polygame. Cette premiere
d6sirait aussi le bapteme, et comme elle est regard6e
comme la femme 16gitime, nul emphchement a la
baptiser. Et c'est ce que l'autre vieille comprend diffificilement. Nous lui avons dit : 4( Bonne vieille, prie
bien, tu es I'amie du bon Dieu, et sit6t que tu seras
malade et sur le point d'aller voir le bon Dien, pr&viens-nous, alors nous te donnerons le bapteme. ) Le
bon Dieu peut-il refuser de se montrer a ces Ames qui
le d6sirent tant? C'est ainsi qu'au sein du paganisme,
nous rencontrons de ces coeurs droits qui, une fois
qu'ils ont vu la lumiere, tendent vers elle de toutes
leurs forces. Dieu vit d6ja dans ces Ames.
Et maintenant, d'autres chr6tiens nous attendent;
partons pour Lokol6. En passant, arretons-nous a
Botende, village du grand chef de toute la r6gion.
Nous allons le saluer. Quoique polygame, il est correct
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et ne vent pas de mal aux missionnaires. Les prbtestants sont itablis chez lui, mais ses fils ne veulent i
aucun prix se faire protestants; ils nous demandent un
catechiste. ( Mais vous avez un catechiste protestant.
- Nous n'en voulons pas, PNre; nous ne voulons pas
etre anglais. - Et toi, chef, qu'est-ceque tuen penses?
- Eh bien! je crois que les deux feraient l'affaire;
les uns veulent prier avec les PNres, les autres avec les
Anglais; cela regarde chacun; les deux catechistes
seront bien accueillis dans monvillage. n II ne se compromet pas; lui ne veut &tre ni lun ni l'autre; il est
grand chef polygame, cela suffit a son bonheur.
Ah! Lokol6 est une perle de nos chr6tient6s; elle
est moins nombreuse que Yembb-mok6; 1'an pass6, il y
avait dix-sept chr6tiens et maintenant elle n'en compte
encore qu'une trentaine; mais la qualit6 rachkte le
nombre. A notre arriv6e, tous les enfants, groupis
en bon ordre et command6s par un plus grand, viennent
nous accueillir en chantant la Brabanfonne et nous
conduisent jusqu'I l'6glise. Le cat6chiste est la, homme
d6brouillard et accommodant; il a sa chr6tient6 en
main. C'est le village qui m'a fait la meilleure impression, de tous ceux que j'ai visitis. Il n'y avait pas les
d6sordres publics qu'on constatait a Yembe-mok6, et
notre ministare fut consolant.
Les foyers chretiens sont encore pen nombreux,
aussi quelle ne fut pas notre joie de trouver l'occasion
d'en fonder un! Voici : un jeune homme de Simba,
bon chr6tien et instruit, avait jet6 son devolu sur une
jeune fille de Lokol6, cat6chumene depuis longtemps,
et qui d6sirait, elle aussi, le bapt&me et le mariage
chr6tien. Mais, comme toujours, 1'6 ternelle question
du payement des femmes retardait la solution. Quand
il s'agit de toucher l'argent pour une femme qui a
6t6 c6d6e 4 un homme, les negres font palabres sur
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palabres; il se pr6sente toujours un frbre ou un oncle,
a d6faut duphre, qui pretend avoir droit sur la femme;
cela amine des complications, des histoires et souvent
des s6parations malheureuses apres la conclusion des
mariages. Aussi, avant de marier, les missionnaires
exigent-ils que la question de la dot soit r6gl6e. Cette
fois-ci, le tuteur de la femme voulait bien la ceder, a
condition que le payement fit vers6 en entier tout de
suite. M. Sieben arrangea heureusement I'affaire. Les
parties s'entendirent; devant timoins, le tuteur accepta
que le premier quart du payement fit vers6 immediatement et le reste ensuite par petites sommes. Nous
pouvions done proc6der au mariage. II fut fix6 au
dimanche suivant. On donnerait le bapt&me a la jeune
flle, puis on la marierait.
Nous arrivions au samedi, et notre s6jour a Lokol6
finissait; nous devions passer le dimanche chez les
chr6tiens de Samba. En route done vers Samba, petite
chr6tient6 a trois quarts d'heure de Lokole: II y a
6galement ici une trentaine de chretiens; malheureusement, le catechiste est souvent en dispute avec ses
chretiens; c'est un ergoteur. II a r6ussi a bitir 6glise,
maison des PNres et maison du cat6chiste juste

.

l'extr6mite du village, qui est tres 6tendu. Le tout est
bien combin6, du reste; mais quelle id6e de fuir le
centre du village, oui il y avait de la place! II dit que
les paiens ne voulaient pas de chr6tiens au milieu
d'eux; c'est la premiere fois que nous entendons cela;
il faudra voir. En tout cas, nous commencons la petite
retraite : instructions, puis confessions. Cela va bien;
nous redressons ce qui 6tait d6vi6; nous r6chauffons
ce qui 6tait glac6, malgr6 les chaleurs tropicales.
Le lendemain dimanche, M. Sieben dit la messe
fro po'ulo A six heures; sit6t qu'il a fini, je prends

I'autel portatif, et, accompagn6 d'un petit enfant de
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chceur noir, je me hate vers Lokoli pour y remplir les
fonctions de cure. Les chr6tiens m'attendent; euxm&mes m'avaient demandi de revenir leur dire la messe
le dimanche. J'avais, du reste, du travail ce jour-la.
En arrivant, j'entends des confessions, puis je procide
au bapteme de la fiancee qu'il fallait marier. La cr6 monie fut belle dans sa simplicit6 et dans la rusticit6
de cette 6glise en terre glaise. Tous les chr6tiens qui
attendaient la messe assistent i cette naissance d'une
nouvelle enfant du bon Dieu. La messe ensuite commence, sans orgues ni chants; rien que la pri&re
fervente des chretiens. Apres l'6vangile, je m'arr&te;

faut-il? ne faut-il pas? II faut precher pour la premiere
fois en lingala. Je me retourne, et dans un langage
qui me parait barbare et qui parait peut-&tre plus
barbare encore k mes Congolais, je distribue a ces
ames la parole de Dieu. Je suis venu expres pour faire
descendre le bon Dieu dans leur village, par le bapteme
le placer dans un coeur, par la communion leur donner
la force de vivre chretiennement, par le mariage fonder
un foyer chr6tien pour enraciner davantage la foi en
terre congolaise. Oui, c'6tait mon premier sermon.
J'etais heureux de faire du bien g ces Ames; c'6tait
vraiment le ministere apostolique complet que j'inaugurai pour ma part. La messe se poursuivit dans le
recueillement, puis je donnai a tous le bon Dieu, en
commencant par la nouvelle baptisde qui faisait la premiere communion imm6diatement apres son bapteme.
Enfin, apres le chant du Domine salvum fac regem,
coutumier ici le dimanche, je b6nis l'union des deux

jeunes chritiens.
Voila un ministere consolant et qui compense de
toutes les fatigues. Apres ces c6 r6monies, I'heure 6tait
d6ja avanc6e; les chretiens m'offrirent des bananes;
j'en pris une pour tromper la faim, en attendant le
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d6jeuner i mon retour a Samba. Les fiddles voulaient
me retenir encore; mais, comme je n'avais plus rien a
faire et que M. Sieben m'attendait, je me mis en route.
Mais voici qu'on m'amene un homme et qu'on me prie
d'etre son juge. I1 me fallait entendre les parties, les
t6moins, puis trancher; mais, comme mon autorit6 en
matiere de justice est toute morale et que j'avais a
faire .a des paiens, ils feront ce qu'ils veulent de ma
decision. Enfin, essayons de les mettre d'accord.
L'accus6, je le connais; c'est un type qui, la veille, est
venu m'acheter un chapelet, et, m'ayant donn6 le quart
du prix, me dit qu'il allait me chercher le reste. Le reste, je l'attendais encore; le bonhomme, lui, n'avait
pas fair d'y penser. Maintenant, il 6tajt pris a voler.
Pendant que chretiens et cat6chumines 6taient a la
messe, ce monsieur r6dait autour des maisons; on l'a
va entrer dans une case, puis en ressortir. Au retour
de la messe, les gens trouverent la caisse en bois
ouverte et 18 francs disparus. Pour les noirs, 18 francs,
c'est une fortune.
Aussi on se lamentait dans la case, comme si l'on
venait de perdre pere et mire. Apres audition des
t6moins, le bonhomme etait certainement le coupable.
(( T as volb cet argent? - Non, je suis par ici, mais
ce n'est pas moi qui suis entr6 dans la case. , Evidemment, quand il s'agit de mentir et de voler, les nagres
s'y entendent un pen. Ne pouvant aboutir, je releve
les donn6es des temoins et je renvoie la decision au
chef indigene, qui a autorit6 pour trancher et pour
punir. (Je sus, apris, que P'accus6 avait 6t6 condamni
et oblig6 a restitution.)
Mais mon bonhomme avait une affaire ? r6gler'avec
moi; puisqu'on l'accusait de mentir et de voler, je
n'allais pas le laisser passer. c Et maintenant, quand
me payeras-tu mon chapelet? - Pere, me disent les
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autres, c'est un menteur et un voleur, il porte une
medaille de chretien, c'est encore un mensonge, il n'a

pas et6 baptis6. , Ah a! je commenqais a me monter :
a As-tu 6t6 baptise? -

Non. - Rends-moi ta medaille,

tu n'es qu'un menteur! » Et je lui arrache sa medaille.
( Maintenant, rends-moi mon chapelet, car tu es un
voleur, et tu n'es pas digne d'avoir un chapelet! n
L'execution 6tait faite; j'avais sauv6 'honneur des
chr6tiens, car ce voleur se faisait passer pour chretien. Quand les gens virent cela, ce bonhomme fut la

ris6e du village. Moi je rentrai en hite a Samba; il
6tait midi et la banane 6tait loin; mais une pintade de
chasse, tuee par le catechiste, m'attendait pour r6parer
mes forces.
Durant cette matinee, M. Sieben avait en une autre
histoire. Ayant et6 rep&rer la place oiu l'6glise devait
etre plac6e, il apprit qu'un paien avait dit: c Nous ne
c6derons cet endroit aux chretiens que lorsque les
fusils auront parlM. ) C'etait une parole de rebellion;
on en profita pour donner une bonne lecon a ces paiens
et leur apprendre a ne pas traiter les chr6tiens comme
des parias qu'on relegue en foret. Le bonhomme fut
appelk et il parait qu'il eut tellement peur des paroles
du missionnaire qu'il tremblait comme une feuille.
II affirma tout de meme qu'il n'avait pas dit cela.
- Jure-le n, dit M. Sieben. Et il leva aussit6t son bras
au ciel pour le serment, comme font les noirs. Apres
cela, nous aurons notre place au centre du village et
les chretiens sont disposes a transporter leur 6glise.
Le lendemain 23 janvier, apres ce bon travail fait
a Samba, nous portons nos p6nates ailleurs, et, comme
des juifs errants,

a travers marais et forets, nous

arrivons a Botal6. Ici, nous entrons dans une r6gion
oiu la polygamie se renforce encore. Botal& a, tout de
meme, quelque chose de curieux; c'est 1l que j'ai
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touche, si je puis dire, la gratuit6 de la grice, suivant les desseins du bon Dieu. Nous trouvons une
gglise, une maison pour -is missionnaires, le tout
bien tenu. L'6glise a meme, sur ses murs, de petites
d6corations a la chaux; nulle part nous n'avons vu ce
commencement d'art sacr6. Et dans ce village jamais
il n'y eut de catechiste ; jamais, nous dit-on, un missionnaire ne s'est arr.t6 une nuit; jamais aucune messe
n'a 6t6 dite. Pourtant une douzaine de chretiens sont
IA, baptis6s r6cemment par les PNres de Bamania ou
par les n6tres. Qui a bAti cette 6glise? Qui preside a
la priere, matin et soir ? Qui recite le chapelet et les
litanies? Un paien polygame.
Eh! oui, cet homme a seize femmes, beaucoup
d'enfants; il a voulu que tous ses enfants fussent
baptis6s, et ce sont eux qui forment le noyau de la
chretient6. Il a construit 1'6glise, il prie, il pr6side
la priere publique; il a envoyi son fils aine a Bikoro,
afin qu'il devienne-catechiste, puis retourne a Botalk.
Et tout cela de sa propre initiative. C'est un cceur
droit qui a vu la lumiere, mais qui n'a pas le courage
de marcher complhtement dans son sillage. II vient
me demander les litanies de la sainte Vierge pour
les r6citer, le dimanche soir, A la priere publique, qui
remplace le salut pour nos noirs. Je les lui copie en
lingala. Je le prends A part et je lui demande : ( Mais
enfin, toi qui- es le phre de l'eglise, pourquoi ne
demandes-tu pas le bapteme ? - Ah ! Pere, dit-il, j'ai
beaucoup de femmes; c'est ma richesse; si je recois
le bapteme, je perds tout, c'est trop pour moi. , Et il
est tout triste. Voila I'anomalie d'un homme qui a fait
arriver beaucoup d'&mes au bon Dieu, et qu'une coutume ancestrale emp&che de renoncer A des femmes
pour se donner lui-m&me a Dieu. Je me permets de
demander une petite priere pour lui a ceux qui liront
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ceci. Ce village nous a donn6 de la consolation. A la
messe, je compte trente-deux communions, car des
chr6tiens de Samba et de Lokol sont venus communier ici. Apres la messe, M. Sieben marie deux
chritiens qui vivaient depuis longtemps en concubinage; c'est rehabilitation, et ces gens ont 'air de
vouloir se mettre leur devoir.
25 janvier. -

Conversion de saint Paul. Nous nous

mettons en route pour Moto. Sur ce chemin de Damas,
nous rencontrons beaucoup de gens qui auraient
besoin d'etre 6claires par la lumiere du Christ. L'ignorance et l'engourdissement d'une race sans culture
qui croupit dans l'abrutissement les retient 6loignis.
Emitte lucem tuam et veritatem tuam!

Moto est le plus gros village de tous les Nkoles; il
comprend deux groupements importants, s6pares par
une petite vall6e. Les protestants sont ktablis dans
les deux groupements. Mais, chose curieuse, les deux
gglises se trouvent toutes deux situees a l'extr6mit 6
interieure des deux groupements, de sorte qu'elles
sont assez rapprochees. On comprend ce choix pour
une seule 6glise, mais la deuxieme est bien mal placee.
C'est au milieu de ces deux groupements que nous
aurons notre 6 glise future. Le chef est all voir avec
M. Sieben; il nous retiendra l'endroit. Ici on nous
demande; le chef lui-m6me a exprimb le d6sir d'avoir
un catichiste. Jusqu'ici nous n'y avons que quelques
cat&chumenes et pas un seul chr6tien. Il y a done pen
de ministere a faire, sinon celui de prendre contact
avec la population. Les prieres se font en public
devant le gite d'etape et rkunissent tout de meme un
petit nombre de personnes.
Le soir, les femmes du chef dansent. Un grand feu
est allume; les femmes, rangies autour, chantent; l'un
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fait le solo, tandis que les autres lui r6pondent presque
toujours sur une meme ritournelle. Une sorte de
cricelle donne la mesure. Les femmes tapent des
mains, elles font quelques pas & droite, a gauche,

puis elles s'avancent en ordre vers la soliste. Trois ou
quatre minutes de chants cadences, puis repos. Le
spectacle de ces corps gesticulant A la clart6 d'un
brasier n'6tait pas ce qu'il y avail de plus moral. Les
paroles, je ne les comprenais pas, mais notre catichiste, Bofenda, me dit qu'il regarde cette danse
comme mauvaise. Certaines de ces danses negres
simulent de v6ritables tragedies, dont le d6nouement
est souvent tres mauvais au point de vue moral. Les
Europiens connaissent peu ces danses, car, pour la
plupart, elles sont jouies en for&t, a l'Ncart des
6trangers. Cette fois, les femmes s'6taient installies
devant notre gite d'6tape; M. Sieben donna ordre au
chef de les faire partir; elles s'en allbrent un peu plus
loin et continuirent leur trag6die 'fort tard dant la
nuit.
Moto ne nous retient pas longtemps; d&s le 27, nous sommes en route pour Mokiri. Ici, comme & Moto,
nous rencontrons moins de sympathies. Les protestants ont beaucoup d'emprise, et la polygamie regne
en grand. Pas un seul chr6tien catholique, rien que
quelques inscriptions pour le bapteme. Quand je tra-.
verse le village, on me montre pourtant l'endroit oii
l'on voudrait I'eglise catholique, et, comme partout,
quelques hommes me disent carriment qu'ils ne
veulent pas 6tre protestants. II y a certainement du
bien i faire ici; en nous y installant, nous aurions
imm6diatement un bon noyau autour de nous.
On vient nous dire que le cat6chiste protestant est
majade; il a un gros abces au bras. Je vais le voir et
lui faire un pansement. Les enfants m'accompagnent;
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les grandes personnes ouvrent de grands yeux et de
grandes bouches de voir ce t mon Pere a dans la case
du protestant. Et quand ils se rendent compte de ce
que je fais, qu'ils voient mes rem6des, c'est merveille; ils sont stup6faits et n'y comprennent plus
rien. Mais le soir, dans le village, cela se repete : ( Le
Pere a 6te soigner le catichiste protestant. » Et ainsi
le bon grain est seme, il en sortira quelque chose; il
germera meme dans cette brousse.
Dans la soiree, je vais a Wembft6, village voisin de
Mokiri. En arrivapt, je me dirige vers la case du
Nkumu pour le saluer. Le Nkumu est un notable,
conseiller du grand chef et chef lui-meme dans son
village. C'est un excellent homme. Il me fait asseoir
pres de lui devant sa case, et sa smala de femmes et
ses enfants nous entourent. Je distribue des m6dailles
b ceux qui en veulent, puis on cause. Le Nkumu me
fait I'histoire de sa lignee, autant qu'il la salt. Son
pere 6tait Nkumu de I'endroit depuis longtemps; lui
a pris sa place depuis Kalakala; son geste indiquait
une periode qui semblait se rapprocher du temps de
Mathusalem. Son age? II doit avoir une soixantaine
d'annees; mais il n'en sait rien, comme tout negre.
Son histoire m'int&ressait fort et je le priai de
continuer.
( Dans ma jeunesze, ici, on mangeait de l'homme;
ceux qu'on attrapait passaient dans la marmite. J'en
ai mang6. - C'6tait bon? - Oui, mais j'en ai perdu
le goit; il y a si longtemps que je n'en ai plus goit6. ,
J'avais relev6 le drap de mon habit pour avoir un pen
de fraicheur, et il regarda•t ma chair blanche. a Tu
n'as pas envie de recommencer? ) lui dis-je. - a Oh!
non, r6pondit-il, ce n'est pas bien de manger ses
copains. C'est moi qui ai fait cesser cette coutume ici.
Les blancs sont venus et nous ont emprisonnbs parce
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que nous mangions des hommes; on nous a conduits
A Nouvelle-Anvers au block. Puis les blancs m'ont
dit : , Toi, tu es chef, retourne dans ton village, et
a commande Ates gens de ne plus manger d'hommes.,,
Je sujs revenu et depuis lors, ici, on n'en a plus
mang6. , J'6tais au milieu des cannibales, mais sans
la moindre apprehension, je vous assure; de parfaits
braves gens a present.
Un homme est Ia; il a les deux mains coupees.
c

Qui t'a fait cela? -

Mais n'ai-je pas fait la guerre

aux blancs? Quand ils sont venus chez nous, nous
6tions dans la for&t, et nous avons tir6 nos fliches
sur eux; c'est A la guerre que j'ai eu les mains coupees., Et sans la moindre rancune contre les blancs,
il me raconte son malheur. ( Nous croyions que les
blancs &taientde mauvaises gens, me dit le chef. C'est
pour cela que nous nous sommes battus; mais nous
avons bien vu, depuis, que les blancs 6taient bons. C'est
bien, Pere, de ta part, d'etre venu me saluer; tu es
mon ami et je suis ton ami. Qu'est-ce que je te
donnerai ?
II regarde son troupeau, et de sa baguette de chef
il indique un jeune bouc : t Enfants, attrapez-moi
celui-la. Blanc, il est a toi, c'est pour signer notre
amiti6. )

Et voila ma premiere visite chez les cannibales
d'autrefois. Si la polygamie et quelques restes de
sauvagerie les 6loignent encore du christianisme, nous
pouvons esp6rer tout au moins que leurs enfants
seront chretiens.
En rentrant au gite d'6tape, je m'arrete dans
un autre hameau, entierement protestant. Les gens
m'entourent. ccPere, b6nis notre village.- Mais n'6tesvous pas protestants? - Cela ne fait rien; nous n'avons
pas de pretres, nous autres, pour b6nir; et, depuis
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quelque temps, beaucoup d'hommes meurent ici, et
nous nous sommes dit : quand un Pere passera, nous
lui ferons b6nir notre village. » Et au milieu de ces
protestants, qui ne savent pas trop ce qu'ils sont, je
demandai au bon Dieu de donner a ces gens, avec sa
b6nidiction, la vraie lumiere de 1'llvangile.
II nous reste une etape et un village, et nous aurons
fini notre tourn6e ! Le samedi 28 janvier, nous reprenons le sentier de la brousse pour aboutir a Esanga'.
Ce petit village est relie au lac Tumba par un ruisseau
sur lequel on peut voyager en pirogue a la saison des
hautes eaux. D'ici nous n'avons que trois heures de
pirogue pour rejoindre Bikoro.
A Esanga, trois chr6tiens seulement. Malgr6 cela
nous sommes bien requs! Le cat6chiste protestant a
hiss6 le drapeau beige en I'honneur de notre arrivte;
et il vient nous offrir des ceufs et des 16gumes. Comme
tout ministere, nous distribuons quelques m6dailles
et prenons quelques inscriptions pour le bapt&me. Et
faute d'Ames a guerir, nous soignons quelques corps
malades. Les prieres se font en public et la messe
se dit en plein air; cela ne peut qu'6difier les paiens
qui nous voient.
Enfin, le 30 janvier, nous quittons la r6gion des
Nkoles, pour revenir a Bikoro. Nous marchons vingt
minutes dans le ruisseau pour gagner l'endroit oh
les pirogues peuvent nous porter. Et ensuite nous
voguons au cour de l'eau; la foret nous fait un berceau
de verdure tout le long de cette petite riviere; c'est
dblicieux; nous admirons des sous-bois merveilleux;
c'est vraiment le chemin du retour au chez soi;
et cette promenade apaisante nous repose deji des
fatigues accumulees durant ce mois. Nous dbbouchons
sur le lac, et 1a c'est a la force des pagaies que ncus
filons sur Bikoro. Au bout de trois heures, nous aper-
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cevons la mission. La vue de ces rives et de ces toits
nous fait oublier le soleil qui nous cuit; et c'est avec
le coeur plus content encore qu'un mois auparavant,
que nous rentrons dans notre asile bien-aim6, oi I'on
travaille d'une autre facon et oi l'on prepare d'autres
conquetes.
Quelles constatations peut-on faire a la suite de ce
r6cit d'une tourn6e missionnaire? La premiere est
que l'effort accompli en un an par nos missionnaires
a 6te considerable et vraiment couronn6 de succes.
lis 6taient trois pr8tres et un frere; ils ne se sont pas
content6s de cr6er de toutes pi&ces un magnifique
centre de mission a Bikoro; ils oct encore doubl6,
pour cette region au moins, le nombre des chretiens.
Pour preuve, prenons Yemb6-mok6 : trente chretiens
i l'arriv6e de M. Dekempeneer; an bout d'un an de
travail, il-y en a soixante-dix. A Lokol6, dix sept
chr6tiens, maintenant il y en a plus de trente. Le
noibre des cat&chumbnes et des inscriptions pour le
bapt6me est tres grand; jusqu'ici nous n'avons pas
encore accepti les jeunes filles en bloc pour le bapt&me,
comme nous le faisons, A chaque grande fete, pour les
jeunes gens qui passent six mois de catichumenat A
la mission. Nous n'avons pas l'installation suffisante
pour recevoir les filles et leur faire faire la preparation au bapteme. Ce sera le r6le des Soeurs de former
les jeunes filles; quand les Filles de CharitM arriveront,
elles auront maison pleine imm6diatement; par le fait,
le nombre de nos chr6tiens augmentera beaucoup.
La r6gion des Nkols _promet vraiment de bons
r6sultats pour I'avenir. La grande necessit6 qui se fait
sentir, c'est I'absence de catechistes dans ies villages.
M. Dekempeneer en a trouv6 trois i son arriv6e; il en
a etabli quatre autres. Tous les villages en reclament.
Mais ividemment, un cat6chiste ne se fait pas comme
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une maison en potopote. Notre effort se porte sur
ce point, et petit A petit nous remplirons les cadres.
Je le dis tout simplement, pour les personnes qui
s'interesseraient i notre mission : le grand aide qu'on
pourrait nous faire, le secours de premiere utiliti
pour notre mission serait de payer la pension d'un
catechiste; elle est de 3oo francs par an. Et ainsi,
avec la b6endiction du bon Dieu, nous ferons une
oeuvre excellente. Les populations, comme on l'a vu,
ne demandent qu'a se faire chrtiennes; il faut que
nous ayons les moyens de les christianiser et, pour
cela, que nous ayons des catechistes et do personnel
missionnaire en renfort, religieux et religieuses, pour
permettre de travailler activement ces peuplades. Dieu
nous y aidera; et, avec le temps, nous aurons ici,
sous les cieux brdlants d'Afrique, un magnifique
champ, plein de fruits pour le ciel.
J. B. STAS,
i. p. d. 1. M.

Lettre de M. LEONARD PETERS, pritre de la Mission,

a la SEUR BAPTIZET
MA RESPECTABLE SCEUR VISITATRICE,

La gdrce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Le voyage sur le fleuve Congo se poursuit tres paisiblement. II a ete agr6ment6 par la vue d'un a crocon)
(style congolais), qui ne m'a guire fait peur, puisque
je me trouvais en lieu suir, et l'ennemi se trouvait a
400 mitres de distance. Le capitaine, habile chasseur,
lui a envoyi notre salut, et l'a contraint A rentrer sous
l'eau. Le meme jour, 1'6quipage noir du bateau a captur~ un hippo; ce fut chose tres facile, puisque la
pauvre bete surnageait I'eau, les quatre pattes en I'air.
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Par qui et depuis quand 6tait-il tu6? Je ne le sais; en
tout cas, il r6pandait une odeur infecte. Les noirs ne
s'arretent pas a ce detail, insignifiant pour eux, puisque, disent-ils, ils ne mangent pas 1'odeur. La pauvre
bete est done fortement ligot6e au bateau et entrainbe
jusqu'au poste du soir. Contraints par le capitaine i
s'eloigner du poste pour se partager leur proie, afin
de ne pas nous infecter, les noirs commencent leur
fete nocturne. Toute la nuit, ce ne furent que des cris,
des chants et, parait-il, des danses. Le lendemain,
chacun avait enfil6 dans un fil de fer les morceaux qui
lui etaient assignes; il faut maintenant les fumer; et
pendant tout le reste du voyage, c'est une infection
qui nous accompagne partout. Nullement difficiles
pour la nourriture, ils ne le sont pas non plus pour la
boisson, car ils buvaient l'eau jaunktre du fleuve, dont
j'avais de la r6pugnance A me servir pour la toilette.
Le 26 ao0t, au poste de Lokulela, qui fera peut-6tre
un jour partie de notre Mission, j'apprends le d&ces
d'un Pere du Sacre-Coeur de Saint-Quentin, qui devait
rentrer en Belgique pour se reposer. II avait d6eji 6t
oblig6 d'interrompre son voyage pour se reposer a
l'h6pital de Coquilhatville. Autoris6 a continuer le
voyage, il repart par le premier bateau et, apres une
journ6e de voyage, il meurt a Ngombe. Le seul blan&
du poste de Lokul6la, averti du d6ces, prepare un
cercueil et une grande croix, reunit tons les catholiques noirs Ae 1'endroit, reqoit le cadavre au debarcadere et, en recitant des prieres, le fait porter
d'abord dans la chapelle-chaumiere du poste, puis
au cimetibre. J'aurais voulu aller reciter une priere
sur sa tombe, mais 1'arrat du bateau 6tait trop court
pour me permettre de descendre a terre. Je r6cite
d6nc l'office pour ce cher d6funt. II 6tait luxembourgeois, je connais bien son village d'origine; j'ai 6crit
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au cure pour lui donner tous les details que j'avais pu
recueillir. Quelle peine pour cette famille, qui se
rejouissait sans doute en pensant au bonheur de revoir
bient6t son cher missionnaire!
Le jour suivant, un noir de l'6quipage, en chargeant
du bois pour la machine, perd l'6quilibre et tombe
dans le fleuve. Ses camarades out vite fait de monter
sur une barque et se mettent a sa poursuite. L'atteindront-ils ou ne l'atteindront-ils pas? Ce fut un moment
de grande angoisse pour tous. Je demandai &la sainte

Vierge de le preserver des crocodiles et de le soutenir
jusqu'g 1'arriv6e des sauveteurs. Ceux-ci furent assez
heureux de le saisir et de le ramener sur le bateau.
Deo gratias!
J'6tais attendu a Coquilhatville. Le 27 aoft, je
passai a Ngomb6, premier poste de notre Mission.
M. Sieben, qui avait r6uni tous les chretiens de 1'en-

droit, m'attendait pres du fleuve. Le capitaine, toujours
trbs gentil, car c'est un Liegeois, fait arreter le bateau
et me permet de descendre pour embrasser mon confrere et b6nir les chretiens, qui 6taient a genoux; ce
fut la seule r6ception.officielle qui me fut faite jusqu'ici au Congo. Je suis arrive trop t6t &Nsona M'Bata,
et, au grand desespoir de soeur Th6irse, je devais
arriver trop tard & Coquilhatville. Toutes les soeurs et
les enfants 6taient d6ja au d6barcadire a 9 heures du
matin; elles eurent la patience de m'attendre jusqu'a
midi. Ne voyant rien arriver, force leur fut de s'en
retourner ala maison. Aussit6t apris le diner, les
soeurs 6taient de nouveau au poste. Je ne suis arrive
qu'a 2 h. 1/2. Inutile de d6crire leur joie et la mienne.
J'ai visit6 l'h6pital des blancs et celui des noirs. Le
premier n'est que provisoire; il est assez grand,
cependant, pour les besoins actuels de la population
blanche. Celui des noirs est beaucoup plus grand et
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plus beau; ce sont de petits pavilions assez siparis
les uns des autres, mais tris bien tenus.
La maison des sceurs, situ6e entre les deux h6pitaux, sera magnifique quand elle sera achev6e. Nulle
part, en Belgique, les seurs ne sont install6es comme
elles le seront un jour a Coquilhatville.
C'est la saison des pluies, c'est la saison chaude; je
supporte cependant tres bien la chaleur, qui n'est
peaible que parce qu'elle dure toujours.
Je fais la visite canonique de la maison; dans quelques jours, je partirai pour Bikoro; A mon retour, je
precherai la retraite aux soeurs.
Veuillez me croire, en Notre-Seigneur, votre tout
d6voue
L. PETERS,
i. p. d. 1. M.

UNE VISITE ROYALE A COQUILHATVILLE

Lisala, derniere 6tape du Haut-Congo, est, depuis
mercredi 8 aoit, r6sidence de nos souverains, et c'est
dire combien on est dans l'attente ici. Puis, le vendredi, les bateaux des differentes firmes de Ia ville s'en
vont A la rencontre du bateau royal. C'6tait joli de
voir cette flotte improvis&e, pavois6e aux couleurs des
nombreux pays que repr6sente A Coquilhatville la
population blanche. Vers 2 h. 1/2, le Luxembourg
est signalV et tout le monde se pr6cipite au d6barcadire. Le canon fait entendre les 51 coups d'usage en
pareille occurrence, les clairons battent leur plein, les
cloches de l'6glise sonnent A toute vol6e, les drapeaux
claquent au vent, un avion survole la ville. Le Luxembourg amarre. Le roi et la reine en descendent. Pour
nos souverains, la traditionnelle planche A moiti6
pourrie qui relie les bateauxa la terre a 6t6 remplac&e:
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par un petit radeau. Le long de la rive, une partie des
troupes est rang6e; le roi les passe en revue. Instinctivement on pense a la grande guerre, A ces ann6es de
souffrance, a tous ceux qui sont disparus et dont
notre roi est la personnification. Au-dessus du grand
escalier attendent tous les missionnaires. Is saluent
nos souverains et en reqoivent une bonne parole. Notre
respectable Pere cur6 a vingt-deux ans d'Afriquc;
l'age et la fatigue le lui rappellent souvent. Dans le
poste, bient6t grande ville, qui, malgr6 l'absence de
pittoresque, ne manque pas d'esth6tique, qui parlera
de la part civilisatrice apportie par les missionnaires?
Quarante ans de labeur, quarante ans de peine, et combien de vies fauch6es! Mais la moisson blanchit, nombreux sont les chretiens, plus nombreux seront-ils dans
l'avenir et le bon Dieu compte tout.
Puis viennent les enfants des 6coles. Bamania, mission toute proche, a envoy6 une d6putation de fillettes,
vetues de jupes rouges rayees de jaune, blouses kaki,
bonnets d'6tudiants tombant sur l'oreille, assortis aux
jupes; et les minois tout noirs acheveront le drapeau
tricolore. L'ecole de garcons de Coquilhatville porte
un uniforme blanc avec ceintures et bandoulibres tricolores; mais il n'y a pas assez de costumes, et tous se
reclament de l'6cole. Ils iront done au dibarcadere;
c'est leur droit. Et voici ces pauvres loqueteux, plus
ou moins vktus, beaucoup moins que plus, qui viennent
se ranger pros de leurs compagnons. Saint Vincent
eit aim6 cela. L'6cole des filles indigenes, dirigie par
les Filles de la Chariti, est plac6e a la suite. Leur toilette, quoique simple, a un petit cachet de coquetterie :
robes a carreaux noirs et blancs, avec parement rouge,
bandoulieres tricolores. Et.cette foret de drapeaux,
chacune portant le sien, constitue un ensemble si reussi
qu'il lui valut les honneurs de la photographie.
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Puis il y a l'6cole professionnelle du soir; puis il y
a la fanfare de l'tquatoriale, dont Messieurs les membres noirs portent avec fierti le costume de toile
bleue, et le fez rouge; puis la population blanche et
noire; encore des troupes ;:et tout Coquilhatville est l~,
qui acclame son roi. Leurs Majestis se rendent en
auto a la r6sidence du gouverneur, oi le reste des
troupes va d6filer et, apres elles, le corso fleuri. Pendant
la r&ception des autorit6s, nous avons le temps d'ar
river avec les enfants. Travail laborieux, car il fait
chaud et les petites sont fatiguees. Pour solutionner la
me.me difficult6, les Peres mettent sur leurs 6paules
ceux des cadets que la route rend trop las.
Le coup d'oeil est superbe. Le fleuve, conscient de
sa majeste, roule ses flots jaunes, un peu agites; nous
sommes au confluent de la Ruki. Dans le lointain, une
ile plus sombre se detache sur les autres c'est la route
vers Lisala; et sur l'ensemble, le soleil, qui se joue
dans l'eau et fait miroiter ses gouttes, comme autant de
constellations; le soleil qui se cache derriere un nuage,
pour r6apparaitre sur un autre, qu'il teinte de couleurs
d6licates.
Voici les jardins de la R6sidence, et le corso va
passer, a la grande joie des enfants. Douze de leurs
petites compagnes doivent y figurer. Elles porteront
les rubans descendant d'une immense couronne royale
et pour cela sont habillees de rose. Le premier prix
est decern6 & une auto formant barquette a voiles;
tout le reste du corso est tres insignifiant.
Nous sommes au samedi 11 aoft. Les souverains
se sont fait annoncer pour Io heures moins le quart.
Tout a 6t6 dispose avec le plus d'art et surtout le
plus de bonne volont6 possible. Deux fanions indiquent l'entr6e de l'h6pital, et sur les colonnes du
dispensaire, a la faqade de la rue, drapeaux et 6cus-
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sons ont ete plac6s. M. le m6decin directeur, le docteur Brunnel, attend, avec ma seur Superieure, la visite
royale. Un roulement d'auto. Voici les souverains. Les
accompagnent: M. le Gouverneur g6neral du Congo,
M. le G6neral de l'tquateur, M. le Commissaire
general, M. le medecin principal, remplacant M. k
m6decin provincial en cong6, M. le docteur Nolf et
une infirmiere. Le dispensaire, vers l'intbrieur de
1'h6pital, est sobrement, mais gracieusement garni.
Drapeaux avec 6cussons aux couleurs belges et congolaises; devant la balustrade, on a dessin6 un demicercle, rempli de brique pilke, travail preliminaire
d'un cadran solaire. Sur les c6tis, des tonnelets, sci6s
*endeux, sont garnis de plantes de brousse, an feuil-.
lage panach6, rose et vert; et pour combler le cloaque
des jours de pluie, un plan inclin6, fait de sable
blanc, monte, de chaque c6te, vers les escaliers du dispensaire. Apres visite de ce local, oiu tant de noirs
viennent journellement se soigner, se gu6rir et exercer
tant soit peu la patience de ceux qui les regoivent, nos
souverains procedent a la visite des pavilions. D'abord,
le quartier des femmes, pavilion de la Princesse MarieJos6 ; la Maternit6. pavilion de la Princesse Astrid.,
La reine s'exclame en voyant la longueur du parcours -entre chaque pavilion. Devant la chirurgie sont rang6es les femmes de la c Goutte de lait » et leur prog6niture; et si ce n'6tait le fameux '< pata , ou 5 francs,
qu'on leur a donn6, pour la circonstance, ces dames
feraient la revolution. Elles sont lI depuis six heures
du matin. Un des poupons, qui commence a marcher,
offre ýala reine une fleurette cueillie a la hate dans la
brousse; et celle-ci, gracieuse, accepte le modeste
bouquet. Sa Majesti questionne, s'interesse, encourage, et ma Soeur Sup&rieure traduit les fi6icitations
qu'elle adresse aux meres de famille de dix enfants.
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Un bibe, propre et joufflu, attire son attention; elle
dit i la mere: a Oh! kitoko , (oh ! joli); et, toute
fiere, se retourne vers ma Soeur Sup6rieure pour s'assurer qu'elle a bien dit. Puis c'est le tour de ]a chirurgie et de la midecine. De grands prog;es ont 6tf
faits depuis un an. Les salles sont vraiment engageantes. Un lambris bleu pile dicore les murs, ter-

mine par un mince pochoir'bleu.fonc6. Le reste est
peint & la chaux. De bons matelas garnissent les lits,
et la blancheur tblouissante des draps fait ressortir
davantage encore jes tetes noires, qui seules d6passent. De belles moustiquaires, soigneusement confectionnies, avec porte-moustiquaires de couleur assortie
au mur. Un chef m6daill6 illustre la salle et, bien
ostensiblement, montre sa m6daille, qu'il a fait briller
pour la circonstance. Dans les galeries qui relient les
pavilions entre eux, on a suspendu entre chaque
colonne des paniers indigenes; diff6rentes plantes de
brousse en font l'ornementation. De chaque panier
emergent de minuscules drapeaux tricolores ; le tout
est frais et delicat. Apres la visite de la salle d'op6rations, nos souyerains regagnent leur auto, et cependant, tout la-bas, dans la grande plaine du lazaret,
trois drapeaux largement d6ployds semblent une invitation. On s'y est donna tant de mal! Les murs fraichement reblanchis, les toits raccommod6s, portes et
fenetres repeintes en gris fonc6; et si la pauvret6
n'en est pas exclue, la propret6 regne en maitresse;
mais le temps fait defaut et-les souverains s'en vont a
d'autres visites, au grand d6sappointement des sommeilleurs et des 16preux. Une fois de plus, notre Sceur
a travaill pour Dieu tout seul.
C'est un petit nid, un tout petit nid, oi l'ing6niosit6 de ses dirigeants a su tirer parti du materiel
rudimentaire dont on dispose si souvent au Congo. Le
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roi et la reine vont dans chaque chambre. Une ombre

au tableau. Un mourant, op6r6 la veille d'urgence. La
situation reste grave et 1'issue semble fatale. Devant
ce roi, dont I'ascendant entrainait les armies, je ne
sais quelle force est rendue au malade, et il parle:
CSire, j'ai fait la guerre, je suis commandant de 1'arm6e beige. ), Puis, deux grosses larmes coulent 6loquemment de ses yeux sans sommeil; et la reine,
emue, d6pose sur son lit le bouquet de fleurs qu'elle
tient a la main.
Puis c'est le tour de l'ecole des filles, notre 6cole,
que Sa Majest6 la reine honore de sa visite. Des fauteuils out 6t6 disposes dans la cour, lesclasses devenant
trop petites pour les cent cinquante enfants.
Ma Sceur
Sup6rieure s'assied aux c6tis de notre souveraine,
et les
enfants entonnent un chant de bienvenue,
auquel succede un gentil compliment en frangais, et,
pour ter-.
miner, un chant indigene ofi la famille royale est
pass6e
en revue. Le tout est accompagn6 de nombreux
vivats
au roi, a la reine, a la Belgique. La reine
sourit, dit
qu'elle comprend tout, et admire 1'energie
de leur
prononciation. La veille, on 6 tait en grand
6moi, la
visite de l'6cole n'6tant pas au programme
des visites
royales. Contre toute 6 ventualit6, on avait
fait 6crire'
par une des petites une belle lettre ainsi
congue:
, Madame. Les enfants noires se permettent
de souhaiter la bienvenue a leur digne souveraine.
Elles
seraient combl6es de bonheur si Sa Majeste
les honorait de sa royale visite. Mada. ,
II fallait la remettre a un moment favorable,
mais,
la reine s'6tant fait annoncer, la lettre, devenue
inutile,
lui fut cependant remise. tdonn6e des progres
obtenus
depuis un an, Sa Majest6 demanda
a la garder en
souvenir. Elle se montra fort aimable
pour les sceurs,
tout le monde est unanime a reconnaltre
la bienveil-
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lance tout exceptionnelle de nos souverains pour les
missionnaires.
Le lendemain, dimanche 12 aoft, d6part i dix heures.
A huit heures, messe du roi. L'6glise est orn6e avec
goat : des palmiers garnissent le chaeur et d'une couronne royale tombent des draperies tricolores. Les
tr6nes royaux sont garnis de rouge. La nef centrale,
occupie par les Europbens, est encadr6e de palmiers.
La population noire se place dans les bas-c6t6s. Au
cours de la messe, une dame complaisante chante
quelques morceaux : '0 Salutaris, de Frank; le
Sancta Maria, de Faure ; garcons et filles terminent
par la priere pour le roi, motet a deux voix, tres bien
reussi.
L'avion part A dix heures et deux camions automobiles conduiront les enfants a Ipeko, la plaine d'aviation. Malheureusement, elles arriverent trop tard. Au
retour, un accident qui fut sans gravit6, mais qui
aurait pu tourner au tragique : au tournant d'une
route, un des camions d6via dans un fosse, heureusement peu profond, et y versa son pr&cieux contenu.
Remercions notre Immacul6e Merc, qui, une fois de
plus, manifesta sa maternelle protection.
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Hubert MEUFFELS. De H. Liduina van Schiedam.
Bois-le-Duc, G. Mosmans Zoon, 1928. In-8, 175 pages.
Dans la collection Les Saints paxut il y a trois ans: Sainte Lydwinr
de Schiedam, du mime M. Meuffeis. Cette 6dition en est la traduction
hollandaise, faite par I'auteur lui-meme, mais une traduction qui est
en meme temps une revision. Quelques pages qui intiressent davantage
le lecteus hollandais ont t6c ajout4es; la bibliographic a 6tt mise

jour, etc.
Nous ne pouvons quo nous rejouir de cette publication : les compa-
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triotes de la douce sainte avaient Je droit. certes, de posseder d.ns la
langue du pays cette biographic, dont l'edition fran;aise avait rea.partout dans la presse un accueil si favorable. (Voir les Annales, i925,
p. 786.)
Puisse ce livre avoir une grande diffusion pour susciter encore, dans
nos temps modernes, des ames qui, comme Lydwine, sachent estimer la
souffrance et y voir un puissant moyen de reconcilier Ie monde avec
Dieu !

De Sanctis illustribus Ecclesit Roman't. Ad usum
Seminariorum. P6kin, Imp. du P6tang, 1928. In-i6,
xII-156 pages.
Ce livre fait partie d une collection. 11 debute par la page suivante,
qui en indiquera la nature et 'utiliti :
a Au professeur. Ce petit livre est un recueil de versions, h l'usage
des seminaires... Le docte abbe Lhomond faisait cette juste remarque,
fruit de la sagesse et de fexperience : I!I faut aux enfants des fI•it
et des faits qui les interessent. r Guide par ce principe de bonne pidagogie, il avait redigi, au profit de ses chers latinistes, le recueil de
versions Latines devenu si populaire sous le nom de De viris illustribw.
Urbis Romae, vraie galerie de portraits historiques, oi figurent let
hommes les plus remarquables de la Rome antique, avec mille traits
de valeur et de vertu, que le paganisme avait pu engendrel, capablei
de piquer I'inter&t d'un enfant et de lut inspirer l'amour du bien.
a Pour obeir au mrme d6sir et obtenir la mmne fin, nous groupon.
en ce present recueil des biographies encore plus instructives, plus cap,
tivantes, plus sanctifiantes. Apres les heros, voici en effet les saintWi
apras la Rome antique, voici I'Eglise, toujours vivante; aprtsles geaeraux, les rois et les vainqueurs, voici les ap6tres, les martyrs et les.
docteurs!
a Cette collection aura I'beureux resultat, non seulement de facilikt
1I'tude du latin, mais encore d'initier k rhistoire si merveilleuse d.
l'Eglise et de mettre sous.les yeux ses gloires les plus vraies et les plus
pures. Pour atteindre ce but, nous avons puis6 nos 16gendes dans le.
br6viaires approuves par le Saint-Siege et les avons disposes dans
l'ordre chronologique. Toutefois, comme il eft et6 impossible de recourir uniquement au breviaire romain, puisque des saints de premik importance, tels les ap6tres Pierre et Paul, y sont priv6s de ligende, I
force a Wetd'emprunter k divers ouvrages d'hagiographie. on a d'autre
breviaires dfment approuves.
t
a Puisse done ce petit livre r6aliser notre double but et notre ardent
d6sir :faciliter aux elives de nos siminaires 1'etude parfois ardue du
latin et leur inspirer un devouement plus entier au Christ et a son
kglise !
Ce resultat, nous le croyons d'ailleurs si assure qu'il ne sauraiti
C
faillir. La vie des saints fournit, en effet, une lecture si touchante qa-e
l'esprit ne peut s'en rassasier. Chacun Faura eprouve selon le degre de
sensibilitE dont itest dou6; mais, pour nous, nous avouons n'avoir riea
lu dams I'histoire profane, qui ait excite en notre Ame des mouvements
ala fois si extraordinaireset si puissants. C'est comme un vin ginereux.
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qui rejouit, enivre et fortifie; cest un pain substantiel qui donne
telligence, comme au cceur, vigueur et vie. - A. Hubrecht. *

& Pin-

Eugenio ESCRIBANO. Meditaciones sacerdotales. Madrid, 1928. In-8, 849 pages.
L'ouvrage comprend quatre parties: le pretre et les v6rites eternelles;.
les fonctious ecclesiastiques; vertus et vices; quelques moyens pour
perseverer. Cent dix meditations en tout, avec, en tete, les pribres du
matin et du soir. Les Annales espagnoles font un grand 6loge de ce
livre qui, pour le fonds et la forme, ne le cede pas aux recueils de additations les plus en vogue.

Henri MAZEAU. L'Hiroine du Pa-t'ang: Hilkne de
Jaurias, Saur de Charitd. Nouv. ed. In-i6, 307 pages.
H6lene dejaurias est une Sceur de Charite dont la vie de devouement
se ddroula en Chine jusqu'au moment oi elle tomba victime des
Boxers, au chevet de I'enseigne de vaisseau Paul Henri. L'heroisme de
la religieuse est prepard par une vie de modestie, de devoir tranquillement accompli, sans eclat apparent, mais ou tout est force chirtienne.
Le dernier chapitre est d'un intEret palpitant : il nous fait assister k la
defense soutenue par les chretiens su Pe.t'ang, sous la direction de
Mgr Favier et de son coadjuteur. C'est une page sublime, digne de
figurer parmi les plus belles de 1'histoire de 1Pglise.

De Congregatie der Miisie Lazaristen. Helden-Pan-.
ningen, 1928. In-8, i5 pages.
Brochure de propaggnde sur papier glace pour faire connaltre en Hotlande la Congregation de la Mission. Belle impression et illustrations
fort bien reussies.

Giovanni TONELLO. Una data memoranda per
clero. Torino, 1928. In-8, 19 pages.
C'est une date memorable, en effet, que celle des premiers exercices
des ordinands i Beauvais en septembre s6a8. M. Tonello a bien fait de
la rappeler et de rappeler, a cette occasion, ce que le clerg6 doit i
saint Vincent.

Hilario ORZANCO. Devocionario y guia del Nifo
amanfe de la Milagrosa. Madrid, 1928. In-8, 224 pages.
Livre gracieux, plein de pieux conseils, de courtes prierea et de belles
images. Les enfants y trouveront encore une mithode pour se preparer a la confession, des cantiques et un reglement pour l'association
de la M6daille mizaculeuse.
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Hilario ORZANCO. Invocaciones a la Virgen Milagrosa, Madrid, 1928. In-12, 192 pages.
Ce livre s'adresse & tous les serviteurs de Marie, petits et grands. II
renferme un grand choix de prieres: pour obtenir une grace, la conversion d'un pecheur, la guerison d'un infrme, le don de la purete, le
salut de 1'Ame et du corps, la paix, etc. M. Orzanco est Pun des confrtres d'Espagne qui se depensent le plus pour la diffusion du culte de
la Midaille miraculeuse. Cet ouvrage et le precedent sont de nouvelles manifestations de son zile envers la Vierge de nos deux communaut6s.

G. Josc et L. THOMAS. Das vierte Buck der Nachfolge Christi des chrrviirdigen Thomas von Kempen.

Diilmen, 1928. In-18, 64 pages.
M. Nickes a jug6 utile de r6editer cette traduction du quatriKme livre
de llmitation de Jesus-Christ, traduction due b deux de nos confreres,
MM. Jose et Thomas; et il a eu raison, car tous les livres de piete
pklissent devant Pouvrage de Thomas a Kempis, dont on ne saurait
trop recommander la lecture, source de pensees salutaires et de solides
resolutions.

Maurice COLLARD. Les Filles de la Chariti de Saint-

Vincent-de-Paul. Paillard, Abbeville. In-i6, 32 pages.
Prix : o,3o.
Brochure i repandre. On y trouve, fort bien r6sume, l'essentiel de
ce qui regarde l'Institut des Filles de la Charite. Notre vceu est que la
lecture de ces pages oriente vers les soeurs de Saint-Vincent-de-Paul
les jeunes filles qui desireraient se consacrer au service des pauvres.
Nous savons que 'auteur n'ambitionne pas d'autre recompense ; quand
ii preparait cet opuscule, la priire : Multiplica gentem, magnifica
latitiam, s'tchappa certainement plus d'une fois de son coeur ; nous
souhaitons ardemment que Dieu 1'exauce.

Directoire du Siminariste. Blot, Paris. In-8 couronne, 329 pages.
II y a dejk des annees que le Direcloire du Siminarisle, composi par
M. Rosset, est epuisa ; une riedition s'imposait; un sup6rieur de grand
s6minaire, trzs vers6 dans la formation des clercs, a bien voulu s'en
charger. On esperait que l'ouvrage serait pret avant 1'ouverwure de
l'ann6e scolaire; les circonstances ne I'ont pas permis. Le voi.i enfin.
Nous emprunterons volontiers a saint Vincent, pour I'annoncer aux
lecteurs des Annales, les expressions qui se sont trouvees sous sa plume
pour presenter les Regles Communes: a Voici ce livre que vous avez
taut d6sir6 et si longtempsattendu; vous n'y trouverez rien qui ne serve
a vous exciter et enflammer, ou I la fuite des vices, on k l'acquisitio

l'
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des vertus et k 1'exercice des maximes evangeliques. Nous vous prions
et coujurons, par let entrailles de Jesus-Christ, de faire votre possible
pour observer exactement ces pratiques, tenant pour certain que, ii
vous les gardez, elles vous garderont et vous conduiront avec assurance
k la fin tant desirie, c'est-.-dire a la celeste beatitude. a
Sans doute, le livre s'adresse directement aux seminaristes de nos
siminaires diocesains; mais elles sont rares, tres rares, les pages qui
oa conviennent pas k 1'ensemble des personnes pieuses. Qui done ne
trouverait profit I lire les chapitres sur 1'oraison, la messe, la confession, la communion, le chapelet, les repas, les recreations, pour ne citer
que ceux-lk? Les devoirs des seminaristes sont, sur la plupart des
points, ceux des pretres, des religieux et des religieuses. Tout le monde
aura done interet & se procurer ce Directoire. Nous le recommandons
cbaudement, parce qu'il Ie merite.
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67, 39.
45. Charpentier (Alfred), coadjuteur, 22 septembre,
Dax; 8o, 56.
46. Izurriaga (Cyprien), pretre, 9 septembre, La Havane; 64, 44.
47. Kilb (Gerald), pretre, 4 octobre, Niagara; 39, 15.
48. Tuohy (Denis), coadjuteur, 3 octobre, Castleknoch; 76, 50.
49. Vachette (Jules), pretre, 5 novembre, Salonique;
79, 60.
5o. Ituratte (Pierre), pr&tre, 6 novembre, Orense;
42, 28.
5. Segadelli (Vincent), pretre, II novembre, Sienne;
78, 45.
52. Nezmah(Urbain), pretre, 5Inovembre, Ljubljana;
85, 61.
53. Capart (Vital), pretre, 22 novembre, Ingelmunster; 87, 68.
54. Maillard (Ged6on), pretre, 23 novembre, Santiago;
86, 63.
55. Mgr Fabregues (Joseph), eveque, 25 novembre,
Omsk; 57, 38.
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NOS CH]RES S(EURS
Adble Malignon, a Assomption (Paraguay); 76 ans d'age et 56
de vocation.
Gertrude de Villele, ý Valmontone (Italie); 63, 36.
Amalia Mariani, a Garignan (Italie); 75, 51.
CElestine Fantolino, k Turin (Italie); 29, 5.
Maria Campello, a Fortaleza (Brisil); 27, 3.
Desirie Ginter, Kalisz (Pologne); 76, 51.
Sophie Sadkowska, A Varsovie (Pologne); 49,-27,

Anne Haugrund, a Wassenberg (Allemagne); 46, 21.
Claire Gisbertz, 5 Mundt (Allemagne); 66, 3o.
Asunci6n Gonzalez, a Sevilla (Espagne); 76, 42.
Juana Mufioz, Valencia (Espagne); 73, 5o.
Juana Astiz, a Jaen (Espagne); 70, 45.
Candida Pampliega, a Madrid (Espagne), 20, 8 mois.
Balbina de la Rubia, A Grenade (Espagne); 79, 58.
Antonia Frutos, a Yauco (Porto-Rico); 77, 50.
Antonia Garcia, a Valdemoro (Espagne); 3o, 5.
Maria Echaniz, b Albacete (Espagne); 60, 35.
Monica Charrin, & Moron (Espagne); So, 57.
Rose Dorbeau, a Angers; 86, 63.
Marguerite Denjean, Z Beaumout; 52, 27.
Jeanne Passeret, a Riom; 89, 68.
Guillemette Bergmann, a Dult (Autriche); 63, 33.
Adelaide Dorer, a Riedenburg (Autriche); 67, 38.
Carmen Ayila, a Ambato (Equateur); 46, 28.
Fabiana Basuri, a Riobamka (Equateur); 53, 28.
ThdrBse Amarisio, a Robecdo (Italie); za, 2.
Pellegrina Milesi, a La Madeleine (Italie); 23, i.
Marguerite Perenes, a Montolieu ; 82, 67.
Anne Marteau, a Chateau-l'tveque; 74, So.'
Mary Boyle, a Mill-Hill; 66, 45.
Marie Chauvin, i Lyon; 82, 6i.
Marie d'Aussac, k Montreuil-Haut; 77, 56.
Marie Vincent, a Saint-Ouen; 57, 27.
Elvira Ercoli, a Sienne; 20, i

Catherine Cassidy, a Preston (Angleterre); 6o, 29.
Antonia Vodisek, a Ljubljana (Yougoslavie); 39, 18.
Pauline Latouche, A Alencon; 63, 45.
Soledad Ribera, a Constantinople; 88, 58.
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Aloisia Kunz, I Vienne (Autriche); 58, 27.
Deborah Myles, h Detroit (ltat-Unis): 66, 42.
Camilla De Angelis, i Naples (Italie),; 4, 32.
Rose Hoffmann, a Saint-Trond(Belgique); 35, 16.
Carmen Godoy, a Santiago ; 75, 46.
Marie Penot, a Collonges; 58, 29.
Marguerite Arnaud, ia Montolieu; 53, 1g.
Cl1mentine Davier, I Montpellier; 65, 42.
Albine Jeanmart, A Thimeon (Belgique); 75, So.
Virginie Verrier, A Magny ; 85, 65.
Anne Battin. 4 Origny-en-Thir ; 70, 44.
Dominique Lusardi, a Cagliari (Italie); 79, 5i.
Donato Goffredo, A Milazzo (Italie); 78, 59.
Angele Barbey, A Chatel-Saint-Denis ; 26, x.
Marguerite Couchez, a Maison-Carrie (Algerie); 3i, io.
Ferdinande Klingler, a Salzburg ; 36, 3.
Alexandrina Chiala, a Sienne ; 76, 56.
Genevibve Garcia, a Call (Colombie) ; 21, 2.
Maria Lemos, a Cali (Colombie) ; 54, 3o.
Vicenta Gamio, a Guadalajara (Espagne); 29, 7.
Maria Gallego, A Santander (Espagne); 3o, 8.
Silvestra Villarejo, a Pampelune (Espagne) ; So, 57.
Salvadora Olmos, I Valdemoro (Espagne) ; 76, 52.
Marta Esnaola, A Valdemoro (Espagne); 23, 2.
Maria Gabarain, a Azpeitia (Espagne) ; 34, 0o.
Eugenie Bertron, i Clichy ; 78, 55.
Marie Levadoux, a Clichy, 56, 32.
Noilie Sanial, k Clermont-Ferrand ; 36, x3.
Pauline Poncet, a Paris ; 65, 43.
Concetta Ferrara, a Catane ; 49, 26.
Maria Lobete, a Valdemoro (Espagne) ; 25, 3.
Isabel Andino, a Valdemoro (Espagne); 49, 27Luisa Touron, a Cullera (Espagne); 80, 51.
Manuela Senosiain, A La Havane ; 76, 54.
Ursule Crine, a Lima; 72, 43.
Marguerite Jacob, a Chiteau-l'fveqre ; 76, Si.
Marie Lacrouz, a Saint-Macaire; 64, 35.
Marie Pouzin, a Rome ; 80, 56.
Delphine Geoge, I Buenos-Ayres ; 86, 65.
Francoise Viallon, a Aubervilliers; 81, 66.
Marie Coletti,
Naples ; 68, 29.
Virginie Lppolito, k Cerignola (Italie); 88, 69.
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Marie Pagnon, a Salonique; 66, 43.
Nicolette Dapery, au Caire; 67, 44.
Marie Parrier, & Riom; 76, 55.
Louise Bois, an Caire; 73, 49.
Philippine Belaigue, h Santiago (Chili); 63, 36.
Charlotte Augereau, 4 Paris.; 59, 31.
Laure Fouchet, h Clichy; 66, 43.
Marie Piette, a Beleil (Belgique); 64, 34.
Franqoise Bellini, k Scarnafigi (Italie); 65, 43.
Eugenie Ghezzi, a Ozieri (Italie); 59, 38.
Angiola Rottellini, a Sienne (Italie); 63, 33.
Philomine Mandrino, A Comacchio (Italie); So, 9q.
Catherine Okeefe, a Emmitsburg; 78, 41.
Antonia Sket, a Gyula (Hongrie); 5, 3o.
Marie Bohok, k Pilizcsaba (Hongrie); 65, 41.
Anne Mallina, Eger (Hongrie); 60, 42.
Marie Willing, A Dult (Autriche); 34, 15.
Cicile Andres, a Barbacena (Espagne); 34; 0o.
Maria Sarasate, A Huici (Espagne); 5., 27.
Juana Revilla, a Palma de Mallorca (Espagne); 78, 60.
Joaquina Sanchez, a Alicante (Espagne); 82, 60.
Maria Casas, A La Havane; 63, 41.
Marie Patte, a Boisguillaume; 74, 49Jeanne Metge, a Constantine; 74, 45.
Louise Assemat, h Clermont-Ferrand; 57, 31.
Marie Dusseaux, a Bordeaux; 55, 32.
Marguerite Rauh, a Salzburg (Autriche); 53, 3o.
Anna Leirer, a Saint-Polten (Autriche); 29, 7.
Josefa Wintereder, a Salzburg (Autriche); 32, 13.
HIlEne Jezernik, a Ljubljana; 61, 34.
M61anie Barbaresi, a Sienne; 57, 36.
Ladislas Kostrzewska, a Cracovie; 74, 46.
Melanie Duhand, Maison Carree (Algirie); 85, 6s.
Marie Charbonnier, a Chittau-l'Eveque; 8o, 56.
Marie Calemard, a Marseille; 82, 66.
.Catherine Krecsany, a Gyula (Hongrie); 6o, 43.
Catherine Grassl, a Budapest (Hongrie); 76, Si.
Maria Dollnigg, a Salzburg; 53, 33.
Thdrdse Mooslechner, a Salzburg; 36, 4.
Anna Domenis, a Wenchow (Chine); 52, 20.
Maria Reina, I Guatemala; 85, 66.
Mercedes Mateo, a Malaga; 48, 24.
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Th6rese Bounevialle, a Darlington (Angleterre); 50, 24.
Ang6lique Venel, a Rouen; 80, 56.
Lucia Altomare, a Naples; 69, 44.
Petronilla Camberare, i Naples; 86, 66.
Anna de Lillo, I Palerme; 27, 5.
Marie Zanato, a Rio-de-Janeiro; 52, 25.
Leonor Montenegro, a Cascadura (Brdsil); 52, 4.
Jeanne Schmid, a Graz; 5o, 3z.
Aim6e Julien, a El Biar; 27, 4.
Antoinette Imbert, a Clichy; 76, 57.
Jeanne Billaud, A Chilons-sur-Marne; 85, 63.
Marie Lossac, a Valenciennes; 54, 34.
Hortense Chopier, a Nantes. 63, 36.
Brigitte Corish, a Glasgow; 66, 44.
Rosalie Hoheisel, k Graz; 70, 34.
Anne Steiner, a Dult; 3o, 12.
Barbe Fyok, k Piliscsaba; 75, 52.

Franioise Paqueteau,
Berthe Bouton,

a Guimerville; 86, 62.

a

Chatillon-sous-Bagneux; 43, i5.
Catherine Biserni, k Sienne ; 35, 1o.
Rosa Monet, a Valdemoro; 72, 49.
Victorina Martinez, a Valdemoro; 23, i.
Eulalie Urestaran, a Saint-Sibastien; 70, 42.
Lina Apezteguia, a Malaga; 45, 29.
Anne Heggen, a Godesberg; 65, 41.
Thfrese Gutierrez, a Armenia; 27, 6.
Antoinette Thionleron, a Clermont-Ferrand; 34; II.
Leontine Rottanger, k El Biar ; 55, 33.
Marie Magnol, a Rive-de-Gier; 88, 65.

Sophie Nicolas, a Metz ; 61, 35.
Marguerite Japiot, a Sete ; 40, 8.
Maria Ostolaza, A Valencia; 84, 58.
Amalia Andre, N Valdemoro; 55, 36.

Isabel Diaz de Alda, a Valdemoro; 78, 54.
Victoria Barquin, a Saint-Sebastien; 8o, 52.
Antoinette Lewandowska, a Nowy-Sacz; 50, 28.

Eva Grabowska, k Cracovie; 65, 39.
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CHAPITRE IX. -

De 1874 " 1918

JM. BORE, Superieur gindral (Suite)

SOMMAIRE. -

Circulaires; lettres

La premiere circulaire de M. Bore est du 15 octobre
1874; elle annonce A la Compagnie la nomination du
Superieur general et des assistants; M. Bor6 s'y
humilie profond6ment; ii parle de son insufisance
cette charge; le
personnelle; il n'a pas iet pr-par6e
d'autre
ecrasant;
est
parallele avec son pr6d6cesseur
part, I'etat present de la soci6t6 est menacant; mais
M. Bore se confie en Dieu, qui sera l'unique conducteur de la barque; il trouve un rtconfort dans la
maniere dont les missionnaires et les soeurs ont
accueilli sa nomination.
II exhorte ensuite les confreres a l'obEissance, qui
fera de la petite Compagnie une arm&e rang6e en bataille; a 1'humiliti de corps, qui nous maintiendra au
dernier rang des Compagnies,ne d6sirant ni nouveaux
6tablissements ni biens temporels; a la mortification,
qui nous fera quitter avec gaiet6 de coeur notre patrie
pour aller 6vangeliser les her6tiques ou les infideles ;
a la simplicite dans nos predications et nos oeuvres;
enfin A l'union intime de tous les membres.
Le 20 octobre, M. Bore commenga sa retraite; le
IO
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27, apres y avoir longtemps pensi devant Dieu et
c6elbre la sainte Messe a cette intention, il fit choix
de celui qu'll nommait vicaire gneral et de ceux
qu'dl proposaitcomme susceptibles de le remplacer; sa
retraite se termine par la resolution de r6pondre aux
lettres qu'on lui adressera et de pratiquer la patience
et la b6nignit6.
M. Bor6 se montre, dans les conseils et dans ses
lettres, soucieux d'appliquer les d6crets de I'assemble
g6nirale et les postulata des assemblees provinciales.

11 refuse la direction du seminaire acad6mique de Lille
par manque de sujets; il decide que toute derogation
au voeu de pauvret6 sera consignee sur un registre

special; il commence Ase montrer difficile pour laisser
aux confrbres leurs bonoraires de messes; il prend une
decision pour empcher ceux qu'il appelle ies pr6dicateurs ambulants de parcourir toute la France, voulant
les fixer i la r6gion de leur maison; dbs les premiers
jours d'octobre, il impose deux ans de seminaire
complets i quelqu'un qui en 6tait sorti avec intention
de n"y plus revenir; il ne permet pas qu'on prenne des
femmes pour domestiques; il refuse aux Freres de
Saint-Vincent-de-Paul communication des con ferences
de notre bienbeureux Pire et ii en donne ce motif :
t Le conseil, se r6f6rant a la pratique constamment
suivie dans la Compagnie de ne point donner des
documents de cette nature i des externes, est d'avis
de ne pas acquiescer a cette demande. "
Vu les difficult6s da temps, ii d6cide que les confreres de Paris seront invites a voter : 1* A cause de
l'appoint qu'ils peuvent apporter i la cause de l'ordre;
z* cause de l'inconvenient qu'il y aurait i ne pas
voter. I1commence des d6marches pour faire exempter
les freres coadjuteurs du service militaire.
La circulaire du I" janvier 1875 nous montre
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M. Bori tout p&netr6 encore de son incapacit 'pr&tendue. Sans doute, il a t~ 6lu legitimement, surnatnrellement; mais, continue-t-il, a il ne suffat pas
d'etre appele pour accomplir dignement sa mission.
Saiil paraissait reunir en sa personne les qualht6s
requises pour sa haute digniti; cependant, il trompa
l'attente g6nerale et il finit misirablement. ChAtiment
terrible et trop fr6quent, qui doit frapper d'une
crainte salutaire tout homme investi de I'autorit6. Rien
de plus difficile et de plus perilleux que 1'exercice du
pouvoir. ,
M. Bore prend pour sujet de sa circulaire 1'esprit
traditionnel dont il a d6ji parlk et dont il parlera
encore. a< Les institutions, dit-il, dig6nerent et se
d6composent lorsque cet esprit vient A s'affaiblir et a
Adsparaitre.
I1 montre comment on berne la sottise
populaire par le pretendu progrs ; ii rappelle que les
schismatiques et les herktiques ont &t des novateurs;
il nous invite a suivre l'exemple des Machabees, A
plut6t mourir que de transgresser les traditions. 1 fait
iluelques petits portraits assez pittoresques des novateurs dans la Compagnie. Tel arrache, renverse, disperse, dissipe tout ce qu'ont fait ses pr6d6cesseurs;
de 1U des emprunts, des dettes. Tel autre veut tout
changer dans la maniere de se devouer i 1'education
des Orientaux; on sent, a chaque ligne de ce passage,
-des allusions a tel on tel confrere doot M. Bore avait
eu a se plaindre quand il itait visiteur de Constantinople. o Tout cela, dit-il, est un manque d'esprit
traditionnel; on veut innover; on ne se contente pas
de battre le chemin frayi et suivi par les anciens. )
En passant, il donne un petit coup aux soeurs, bien
que la circulaire soit pour les missionnaires : il leur
reproche de ne pas se tenir dans les bornes de la
moderation pour leurs orphelinats et h6pitaux, seit
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sous le rapport des constructions, soit sous celui des
enfants ou des malades qui y soot admis; cela oblige
i des qubtes, a des souscriptions, a des embarras
inextricables. II termine cette invitation a l'esprit traditionnel en disant que toute pensee d'innovation est
bannie et reprouv6e par les quatre-vingt-cinq membres
de la derniere assemblie g6n6rale, qui ont eti unanimement unis dans la m&me r6solution de garder fidilement l'esprit traditionnel, qui est comme la boussole
et 1'ancre de la petite barque de la Compagnie.
M. Bor6 ramine ensuite a cinq chefs les prescriptions de cette assemblie :
ix-L'ordre hirarchique, qu'il faut respecter, soit de
bas en haut, soit de haut en bas. On dirait qu'il y a
un souvenir personnel p.nible dans cette phrase de ce
paragraphe : a Nousavons connu tel visiteur justemexit
attrist6 de la concession d'une faveur obtenue subrepticement et que sa ppopre conscience avait jug6e inadmissible. i Aussi annonce-t-il solennellement a la
Compagnie a qu'il n'admettra jamais une demande ou
une r&clamation sans que le visiteur, prealablement
consult6, n'ait fait connaitre son jugement ».
2° L'autre preuve de l'esprit traditionnci de l'assemblee est son d6cret concernant la pauvret6. M. Bor6
rappelle que a l'ennemi et le dissolvant le plus redoutable de la Compagnie sont le luxe et la richesse ,.
II parle de la simplicite de la nourriture et de l'ameublement. 11 condamne toute recherche de meubles,
de tableaux, d'ornements; il rappelle l'uniformit6
dans les vftements, soit pour la forme, soit pour la
qualit: de l'6toffe; il dCclare qu'on ne peut disposer
par mois que de dix intentions de messes et encore a
condition gue l'honoraire soit d'un franc, le surplus
devant etre versi dans la caisse de la maison; il precise que l'obligation de secourir ses parents ne s'6tend
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pas aux freres et soeurs, neveux et nieces; il blame
les voyages entrepris en dehors de l'obeissance, ou
faits avec des r6ticences, des arriere-projets, par le
chemin des 6coliers; a I'effrayante consommation des
obediences (billets a demi-tarif) accuse suffisamment
un manque de vie interieure et studieuse et un besoin
regrettable de se r6pandre au dehors ,.
3* Une des preoccupations de 1'assemblee a t6C de
bien determiner les rapports entre les missionnaires
et les Filles de la Charit6. M. Bore resume ici les circulaires de M. Etienne sur ce sujet. II rappelle que
4 notre Congregation a reju mission de dlriger celle
des Filles de la Charit6; que I'on a remarqu6 que
1'6tat de prosperit6 des sceurs a toujours &t6 proportionn6e leur degr6 de fid6lit6 A se tenir dans cet ordre
voulu par la Providence. Le d6veloppement de leur
institut date surtout du jour ou elles ont ete associses
A nos missions lointaines ,.M Bore redit les paroles
suivantes de M. Etienne : II viendra peut-etre un
temps, et ce temps pourrait bien ne pas 6tre 6loign6,
oh les deux families de saint Vincent, par un secret
admirable de la Providence, seront mutuellement
l'unique appui de leur existence!
Apres ces considerations g&nerales, M. Bor6 en vient aux d6tails pratiques : donner la retraite, confesser les soeurs, &tre
toujours simples, graves, r6serv6s dans les discours,
mortifies, 6viter le caractbre leger ou bouffon qui
aboutit vite, pres de s soeurs, au dbgoft et au m6pris; ne
faire la direction qu'au confessionnal; ne pas envoyer
de lettre aux sceurs A l'insu de la soeur servante; ne
pas se meler de l'administration interieure; ne pas
prendre de repas avec les soeurs; ne.recevoir d'elles
ni present, ni honoraire, ni offrande; ne loger chez
elles que si on ya et6 dfment autorise, etc.
4° La bonne administration oblige nos maisons A
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envoyer, chaque annie, a la Maison-Mere le compte
exact du passif et de l'actif, ainsi que la statisLtque
morale concernant les aptitudes et le caractere d'un
chacun, pour permettre a M. le Superieprr gn&ral de mieux effectuer les placements et les mutations.

Enfn 5" les visiteurs doivent visiter exactement
leurs maisons au moins tous les deux ans, sans exception aucune. Apres une vue d'easemble sur l'etat de la
soci6t6 et de la Compagnie, il termine par une exhortation A se rev6tir de I'esprit de saint Vincent, qui
doit &tre notre signalement.
Lesmoisqui suivirent cette circulaire furent marques
en France par le vote de la constitution et de l'amendement Wallon concernant la RRpublique, ainsi que par
les lois de libert6 au sujet de 1'enseignement supprieur.
Sur avis favorable du conseil, M. Bor6 rappelle les
missionnaires de l'ile de la Reunion; il d6cide de
fermer Madere; il refuse des aum6niers militaires
pour les bastions situ6s prbs de Gentilly; il rompt le

contrat avec la baronne de la Doucette, au sujet de la
cure de Drancy; il ferme Constantine, petit sminnaire;
d'autre part, il accepte Primne-Combe, qui a kt6 offert
par Mgr Plantier, a I'instigation de la soeur Pltra.
M. Bor6 invite les confreres qui le peuvent a se pr6parer a precher des retraites eccl.siastiques. Parmi les
d6cisions du conseil a ceite Apoque, signalons celle
du 7 juin 1875, oit il est dit qu'avoir un cheval et une
voiture est un manquement grave

a la pauvrete, et

que I'usage des douillettes d'6ti n'est pas admis pour
les nmssionnaires. Nous avons fait di chemin depuis
1875. M. Bore ne badine pas avec les placements : on
ne doit regarder ni l'altitude ni la latitude du lieu out
1'on nous envoie; il permet
uan confrere d'aller L
Vichy, mais a condition qu'il y reste. Signalons
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cette decision an sujet des pr8tres du siminaire : ils
n'auront droit a aucun honoraire de messe.
M. Bore fit, pendant cette p6riode, un voyage &Rome
et en lialie avec M. Chevalier.
Tout cela nous conduit an 16 juin 1875, jour auquel
i
i envoie une memorable circulaire sur les voyages
pendant les vacances. II regrette a que ces jours soient
trop souvent perdus dans l'oisiveti on du moins dans
le desceuvrement ), et il rigle en douze articles la manitre de sanctifier les vacances :
l" Se rappeler le prix du temps. ccLe missionnaire
ne peut ni ne doit s'accorder mille distractions ou d6lassements permis aux simples chretiens du monde.
Son existence s&rieuse et s6vere doit etre plus visiblement empieinte dn renoncement.

'

a Par cons6quent, il ne-doit adherer ni au sang
ni a la chair, ce faux attrait de la nature qui se reveille
a l'6poque des vacances. ,
3° M. Bore d6plore 4 cette succession 6tourdissante
de visites, de courses, de voyages, qui nous-tiennenrt
en contravention avec la vie r6gulire; cette curiosit6,
cette sensualit6, ce besoin fi6vreux de locomotion. n
11 engage A passer les vacances « avec les confreres,
jouissant de leurs entretiens affectueux, des observa2*

tions de leurexperience, des conseilsdeleur charit6. ,
4' a Toutes ces prigrinations ne peuvent pasidifier.

Ces diplacements dispendieux pour aller aux eaux, aux
sources les plus cilebres, comme les plus lointaines,
ne nous semblent guere apostoliques. a
5' a On allegue des aflairesde famille, tibmeautre-

fois inconnu. Aujourd'hui le partage d'un arpent de*
terre ou d'un millier de francs devient une affaire
d'£t..t. »
6* M. Bor6 engage les confrbres & profiler des
vacances pour 6tudier l'lcritureSainte,IesPeres, faire
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la retraite en commun dans sa maison. a Les retraites
faites isolement, dit-il, meme a la Maison-Mtre, ne
portent pas les memes fruits. »
7* II indique une idee d'un missionnaire (M. Girard,
sup&rieur de Meaux), qui a pensi a tenir pendant les
vacances une sorte de congres des oeuvres de la Compagnie. M. Bore loue grandement ce projet, tout en
laissant la chose a la libre volont6 de chacun.
38 Nous donnons des devoirs de vacances a nos 61eves.
Et nous, faisons-nous nos devoirs de communaut6 en
vacances? Lever, oraison, breviaire en commun, lecture
pendant les repas. Ces prescriptions sont-elles observees?
9° ( Nul ne peut quitter sa province sans avoir obtenu
la triple permission de son superieur local, du visiteur
et du superieur gineral. Comme les supirieurs sont
astreints A donner en tout 1'exemple A leurs subordonn6s, ils auront soin d'&viter les voyages qu'ils doivent
interdire aux autres. )
10° M. Bore blame la coutume de donner cinquante
francs a chaque missionnaire pour ses vacances.
, Cela ne s'appuie sur aucun decret des assembl6es,
ni aucune circulaire des superieurs g6n6raux. C'est un
abus que nous ne pouvons tolerer. )
i I On dira au sujet de ces recommandations :
Durus est hic sermo. tt La nature 6prouvera un mouvement de surprise et de contrari6t6; mass ces reglements sont conformes a l'esprit traditionnel. n C'est
le renoncement au monde qui communiquera a nos
coeurs cette sainte virilit6 qui les poussera a la
conqute des ames jusqu'aux extremit6s de 1.univers.
120 M. Bor6 termine par une touchante exhortation,
qu'il emprunte i la circonstance de la f&te du SacriCceur et a la Cons6cration que le Souverain Pontife
vient d'engager a faire dans le monde entier.

Cette circulaire ne resta pas lettre morte; M. Bore
commenqa par l'observer lui-meme et par la faire
observer paz ses assistants, qui doivent etre le modele
de la Compagnie. Dans ses lettres, il se donne en
exemple : t Je me rappelle avoir 6tC en Orient avec la
pensie de ne jamais revoir 1'Occident et, lorsque
l'ob6issance m'y a contraint. c'6tait toujours un vrai
sacrifice. , II a une lettre typique a un missionnaire
qui demandait d'aller i Cauterets : i Ce que l'on va
chercher dans les Pyren6es, dit-il, c'est le bon air.
Vous l'avez tout pris de vous, dans l'Auvergne et le
Cantal, oi vous etes. Quant au rembde a la fatigue de
votre gorge, Ie meilleur est incontestablement le repos.
Reposez-vous done bien 1~ oi vous &tes, en vous abstenant de trop parler. ) I accorde a un autre d'aller
dans sa famille pour des raisons tres graves, mais a la
condition d'y aller par le plus court chemin, sans
s'arrater nulle part. A un autre qui allegue une permission donn6e par M. Etienne, ii d6clare que-cette
permission est sujette a caution, (ccar elle est purement verbale et ellq a et6 donn6e par mon v6n6r6 pred6cesseur peu de temps avant sa mort ».
On voit par ces extraits que M. Bore n'y va pas
par quatre chemins. II profite, en effet, de la plupart
de ses lettres pour dire A un chacun ce qu'il a ~ lui
reprocher; il le fait loyalement pour provoquer la
justification, s'il y a lieu.
A un visiteur, le 5 octobre 1875 : a Votre province est
en souffrance. Les coeurs ne sont pas & I'aise avec et
devant vous, qui absorbez, parait-il, tous les pouvoirs.
On dit que vous ne tenez pas le conseil provincial, que
vous ne faites pas vos visites tous les deux ans. Vous;
avez fait des constructions pour vingt-cinq mille francs
et vous ne. m'en avez rien dit. Les seurs souffrent
secretement de ce qu'elles ne sont pas suffisamment.
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libres dans leurs directions. Aussi nous avons choisi
M. X. Vous voyez que j'y vais avec vous simplement
et tout droit. Si je me suis tromp6, ou si j'ai etC induit

en erreur par de faux rapports, veuillez me le dire. ,
A un supenreur qui demande la permission d'acheter:- II conviendrait, avant d'ajouter un champ a un
champ, de payer vos dettes a la Maison-M&re. ,
A un confrere qui demande une permission par
t6legraphe : v Les affaires graves ne se traitent pas
ainsi. »
Aux superieurs qui se plaignent qu'on ne leur envoie
pas les confreres jug6s n6cessaires .: t Je suis re-st
quatorze ans a Constantinople avec quatre confreres
seulement. J'6tais oblige de me pourvoir an dehors
quand quelqu'un me faisait d6faut. Mais on objecte
que Monseigneur 1'6veque du diocese paie le septleme
missionnaire : Rendez-lui le traitement. C'est vous
qui avez demand6 le changement de M. X. Je n'ai
personane pour le remplacer. ,
A un iveque qui veut donner aux missionnaires des
titres fictifs de cures et de vicariats : a Cela me parait
pen conforme a la simplicit6 et a la rectitude de saint
Vincent. Ma conscience m'oblige a vous soumettre ces
r6flexions. ,

A un missionnaire qui a fait maintenir une ceuvre
dont M. Bor6 ne voulait pas : - S'iI n'avait tenu qu'a
moi, cette oeuvre aurait cess6 d'exister et, quand
voas dites que vous n'utes pour rien dans la d6termination prise, cela me parait inexact; car c'est votre
dksir de rester qui a decide Ie conseil. n
II ajoute souvent de petits mots aux lettres ecrites
par son secretaire et dans ces petits mots il indique les
d6fauts: acFaites-en le sujet de vos oraisons et ditesmoi les bonnes::resolutions que Notre-Seigneur yous
inspire. ) ci Permettez-moi de ne pas accepter sur le
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compte de ce confrere les appreciations qui vous ont
6tC communiquees. )
A M. Maller, visiteur, qui n'a pas etb de son avis
sur an point : u Cette opposition m'a fait plaisir n,
dit-il.
A un supirieur qui fait briiler du p6trole devant le
Saint-Sacrement : t Ne refusez pas A Notre-Seigneur
ce petit temoignage d'honneur sr juste et si convenable. N'est-ce pas Lui quienvoie ou attire les polerins
et qui soutient par consequent votre maison? ,
Differentes decisions de cette meme annee 1875 nous
montrent l'esprit de M. Bor6 : it refuse de prendre un
college; ii ne vent pas qu'on communique les regles
des sceurs A 1'6veque de Graz; iI lui envoie seulement
un volume oh l'on parle des sceurs; aux Peres de Steyl,
qui lui demandent communication des statuts et constitutions de la Congregation pour 6laborer les leurs,
il envoie seulement la Vie de saint Vincent par Maynard
et une lettre d'affiliation; au marichal de Mac-Mahon,
qui veut faire nommer an missionnaire a l*Bv6ch6
vacant d'Oran, il oppose un refus respectueux; i1 est
ennuye que des confreres vivent seuls dans des aum6neries et ii cherche les moyens de les faire vivre en
communante, car il n'est pas bon d'etre seul, dit-il;
il tient fortement an prncipe des missions gratuites;
ce qui est, dit-il, une tradition constante de la Compagnie; A la superieure d'une maison de Paris qni lui
demandait un confrere pour confesser ses filles, ii
recommande de s'adresser au clerg6 de la paroisse; il
refuse d'envoyer un missionnaire confesser dans le
pensionnat Saint-Nicolas; etc., etc.
Ajoutons, pour achever I'histoire de cette "annbe
1875, qu'il visita, en aodt de cette annee, I'Angleterre,
I'Lcosse et l'Irlande, en compagnie de la T. H. MAre,
et qu'il assista aux distributions des prix du college
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de Montdidier et da petit siminaire deSoissons. Les
petits seminaires de Constantine et de Carcassonne
furent abandonn6s, on ouvrit la maison de Rennes et la
cure de Vichy fut incorporee a la Congregation. On
refuse Scutari et J&rusalem. M. le Superieur g6enral
s'engage a donner mille francs chaque annie, pendant
dix ans, pour I'Universit6 catholique de Paris. Un
journal de cette 6poque constate que les missionnaires
et les seurs du Nord ont donn6 cinquante mille francs
pour l'Universit6 catholique de Lille.
Nous voici en 1876. M. Bor6 envoie, le i" janvier,
une longue circulaire. II compare le roi et le religieux
et montre la sup6riorit6 de celui-ci sur celui-l&. Notre
vocation apostolique fait de nous un royaume sacerdotal. II faut plaindre les d6serteurs. Les caracteres de
la g6neration presente semblent s'affaiblir, comme les
santes, et perdre progressivement de la noble virilit6
de nos ancetres. II faut affermir la discipline, I'esprit
dit primitif, cette flamme sacrie prise par saint Vincent au foyer de la charit6 divine. D'autre part, la
malice particuliere des jours actuels et les nuages amoncel6s a l'horizon nous pressent d'etre plus g6enreux.
Apres ces considerations g6n6rales, M. le Suprieur
general entre dans le detail : a i° La derniere circulaire sur les voyages a rencontre qa et Ia quelques
mouvements premiers et naturels de resistance. Des
usages anterieurs, changes pour quelques-uns en habitude, opposaient une sorte de prescription. On a ete
surpris de voir prendre a la lettre les mesures
prescrites. Cela accuse un peu de naivete. Les
decrets ne
sont pas faits seulement pour etre lus sp6culativement, mais surtout pour 6tre appliques s6rieusement.
On a multiplie les objections; on a plaid6 avec
subtilite les circonstances attenuantes; on
a fait intervenir
le tiers et le quart. a
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, M. Ber rappelle alors.les.exemples d'Abraham, de
Melehissdeeh,, des prophltes,-des ermites, des relic
gieux et ii montre que le premier engagement- du
missionnaire est de renoncer au monde. ( D'oit vient,
dit-il, que telle Mission lointaine languit? On y a
perdu la ferveur.du premier sacrifice. Une'pr6occupation excessive de la sant6 porte A chercher ailleurs
des remedes. La couronne 6tait d6ji pr6parke par les
anges, comme aux martyrs de Sebaste; elle est retiree
au fugitif qui preftre un bain d'eau tilde. )
On voit que M. Bore parle avec vigueur. II montre
ensuite que les m&mes tentations existent dans la
mere patrie et, en deux pages tres fortes, il-fait la
peinture des demandes qu'on lui adresse; il montre
1'6tat d'esprit du missionnaire preoccup6 de sa famille,
sensible aux t6moignages de tendresse des siens, expidiant un t6l1gramme pour solliciter une permission; il
decrit 1'embarras du supkrieur qui veut restreindre
ces courses, opposees a l'esprit primitif, qui, de guerre
lasse, est oblig6 de ceder et il conclut : ( Pendant ces
loisirs irrfguliers, nous aurions pu sauver telle ame,
qui nous a vainement cherch6s. n Alors M. Bore commente 6loquemment la parole de Notre-Seigneur :.
,tLaisse les morts ensevelir les morts. Suis-moi. ) Et ii
s'adresse a chaque categorie, aux pr&tres, aux 6tudiants, aux s6minaristes, aux freres coadjuteurs et it
les adjure de rester a leur poste. Dans ce meme paragraphe, il renouvelle la d6fense d'aller m&me precher
dans une autre province sans un mandat expres du.
sup6rieur g6enral.
Le second abus dont parle M. Bore est la manie de
bUtir, de construire des 6glises, des 6coles, des h6pitaux, des orphelinats. 11 nous fait un tableau piquant
du missionnaire entrepreneur, constructeur, avec son
plan, son devis, les imprevus, les faux calculs, les
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accidents, ce qu'il appelle la faiblesse de l'auteur,
c'est-k-dire la manic des modifications, des accroissements, des enjolivements, dont les macons, mauvais
conseillers, sont avides de profiter. Puis ce sont les
soucis, les fatigues, les expedients, les dettes, I'absence de regularit6, les qu&tes, les importunitbs,
1'oubli du biendes ames, pour ne songer qu'au materiel.
a N'aspirez pas, dit-il, d'un ton railleur, a 6lever de
quelques toises ce clocher, qui ne servira qu'i vous
attirer des sarcasmes ou des reproches et a publer
plus haut votre pr6tention & I'habilet6 architecturale. II termine sur un ton serieux : a Renoncez i ces ornementations superlues. A quoi bon le grandiose?
Vous travaillez seulement au profit de la r6volution
future. Les pauvres, qui sont notre lot premier et traditionnel, nous preferent dans des maisons ordinaires. a Comme cela lui arrive frequemment, it adresse
aassi, dans la meme circulaire aux missionnaires, des
reproches a 1'6gard des sceurs. a Celles-ci, qui s'honorent avant tout d'etre les servantes des pauvres, n'ont
pas kchapp6, en certains lieux, A la contradiction de
se .btir des logements en apparence somptueux, eu
kgard aux humbles r6duits de ceux qu'elles appellent
leurs seigneurs et maitres. ,
Le troisieae avis de cette circulaire concerne les
honoraires de messes. II rappelle qu'il faut une permission pour garder Pexcedent d'un franc sur les dix
messes laiss6es i notre disposition, que cette permission doit se renouveler tous les ans, qu'on ne peat
1'accorder que pour subvenir & 1'indigence r6elle des
ascendants. II n'excepte de cette regle que ceux qui
sent entr6s dans la Compagnie avec la condition
expresse et acceptee de garder les honoraires.
Le quatrieme avis traite de la pauvret6 de nos
chambres. II fait 'historique des recommandations k
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ce sujet. II rappelle nos saintes Regles et celles des
-offces. Nos chambres ne devraient pas conserver deux
v6tements de la m&~e espoce, des effets de voyage,
un codre, un sac fermi6 clef. II ne devrait y avoir
que deux chaises, une table; une image, un benitier,
une lampe et un chandelier; pas de tapisseries, ni de
tableaux. II rappelle deux conferences de 1654, oil
M. Almiras a condamne les tables reconvertes d'ua
tapis, les lits avec radeaux, les d6p6ts de crucifix,
d'Agius Dei, de chapelets.
Apres avoir resumi lesordonnances passies, M. Bork
conclut que ces prescriptions ne doivent pas etre prises
selon la ragueur de la lettre qui tue, mais plut6t avec
les temperaments de l'esprit qui vivifie 11 -montre que
les vsaites revues exigent qu'd y ait plui de deux
chaises, que I'usage et les convenances autorisent plusieurs soutanes et paires de souliers, que le professeur a besoin d'avoir sa petite bibhotheque particuliere, que, si les chambres sont tapiss6es quand nous
les prenons, 'il ne faut pas dechirer et enlever Ia
tapisserie.
, Tous ces accessoires extkrieurs, conclut-il, soot
quelque chose de relatif et d'indiff6rent en soi, qui
change selon les lieux et les circonstances. Le principe essentel est que nous ne devons avoir rica de
superflu. , M. Bor6 laisse an supireur et an visiteur
le soin de juger ce qui est superflu. a Combattons le
luxe toujours croissant du siecle et le ragne du confortable, qui n'est que le- triomphe de l'esprit d'immortification. Ayons I'esprit de pauvrete et non l'esprit
de proprietk, qui porte A se reserver exclusivement
des vases, des ornements sacres, un harmoniam en
propre, une grande qaantiIt de livres, dont le transport d'une maison A une autre entraine des frass considhrables. 3
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Un cinquieme avis rappelle la soumission du jugement par rapport ; 1'ordre administratif : a Chacun
est prompt a juger le mystere administratif, A envahir
par la pens6e ce sanctuaire reserv6, a s'iriger en inquisiteur, a citer I'autorit6 a son tribunal. J'avoue, dit
humblement M. Bor6, que mon inexperience a pu
faire craindre, a l'6poque p&riodique du placement des
confreres, que je n'aie point acquis une connaissance
suffisante de leur valeur individuelle et de leur capa-

cit6. Toutefois, j'ai requ de la main de l'Assemblie
g6n6rale, avec la charge de la conduite, quatre assistants, mlrs et expriment6s, qui peuvent amplement,
sur ce point, comme sur les autres, suppl6er a mon
insuffisance. ,

- Pour faciliter la tache du sup&rieur g6neral, il
recommande la pratique de ne rien demander, ni rien
refuser. II engage les sup&rieurs A ne pas se defaire
tout de suite d'un confrere qui ne va pas, mais a le
corriger, a l'encourager, I le former, a le diriger, a le
surveiller, h lui donner 1'exemple. a Les jeunes confreres qui sortent de la Maison-Mere ne sont pas parfaits, sans doute. II est ais6 de s'en plaindre et de
demander qu'on les remplace. Peut-on avoir un remplagant? Ce remplaqant ne fera-t-il pas regretter le
confrere parti, dont on appr6ciera trop tard les bonnes
qualites? Pourquoi remettre au sup6rieur g6neral le
soin de corriger les confreres d6fectueux? C'est un
des premiers devoirs de tout sup6rieur.,,
Apres un aperqu sur l'6tat de la Compagnie dans le
monde entier, dont nous parlerons en son temps,
M. Bor6 r6tablit u une mesure sagement adoptbe par
mon v6nbrk pred6cesseur ), celle de repartir les ceuvres
et les provinces entre les assistants et deux autres

confreres. M. Delteil est charg6 des grands et des
petits seminaires de France, de 1'Am6rique centrale et
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du Sud; M. Chevalier, des maisons de missions de
France et de la Chine; enfin M. P6martin, de Constantinople, de la Perse, de la Syrie et de 1'Abyssinie.
c I1 est inutile d'ajouter, a soin de dire M. Bore, que
les decisiods on prescriptions proprement dites seront
toujours attestdes et confirm6es par ma signature. »
Signaions maintenant, A travers les lettres de M. le
Sup6rieur g6enral pendant cette annbe 1876, quelques
decisions ou prescriptions plus significatives de l'esprit de son gen6ralat. Le gouvernement voulant
accorder la croix de la Legion d'honneur a M. Lacour,
sup6rieur du Berceau, M. Bor6 fait des demarches
pour emp&cher cette nomination.
II s'oppose fermement aux projets de construction
dans le Levant. , On dirait, dit-il, qu'en ces pays on
gagne la fiivre de vouloir toujours d6molir,. rebitir,
acheter. Pour moi, qui connais ces pays, il me semble
qu'il serait temps que les Missions du Levant, qui
sont fournies de sujets par la Maison-Mere, puissent
aussi venir a son aide. •
« FraAchement, Acrit-il & un autre superieur, je ne
puis approuver que la Congregation bitisse A ses frais
un college; avec l'6tat social du moment, il vaudrait
beaucoup mieux se contenter d'une petite 6cole eccl6siastique. »
A un visiteur qui sollicite 6ooo francs pour bitir:
ccVotre rapport est diam6tralement oppos6 aux communications diverses que je recois. Nous craignons
que vous n'ayez un peu de faiblesse paternelle pour
cet enfant (de votre. cerveau). Je vous accorde les
6ooo francs- demandes, mais (continue-t-il malicieusement) je vous previens qu'ils sont avanc6s sur les
25 ooo francs que le frire G6nin a places en rentes
pour vous. Ce sera a vous- les faire rentrer.
c Chaque province doit pourvoir et suffire a ses

propres entreprises. C'est le principe maintenu partout ailleurs. Du reste, c'est la justice et la raison. a
Au meme, quelques mois plus tard : a Je regrette
que votre conseil se mette en opposition formelle avec
le n6tre. , 11 donne quatre rai-ons qui justiftiet I'avis
du grand conseil et ii ajoute:

a

Voila ce que nous

pensons et d&cidons ici devant Dieu et en nous inspirant des lumieres de saint Vincent. *
Parlant d'un missionnaire, dans une lettre du mois
de dicembre 1876, il dit ce petit mot: a 11 m'envoie un
compte d'apothicaire, qui quadruple les d6penses des
missionnaires. n

A un vicaire apostolique qui fait de pressantes
reclamations pour avoir de l'argent : a Je suis 6tonne,
lui ecrit-il; vous etes & la tete d'une riche mission.
Et a ce propos, je vous dirai que je ne connais pas
exactement le chiffre de vos ressources; je m'adresse
a votre simplicit6 d'enfant de saint Vincent pour &re
reaseign6 et 6claire. n
Ces quelques citations feront mieux connaitre que
de longues phrases le genre de M. Bore.
Un point sur lequel M. Bor6 revient sans se lasser,
c'est de d6charger les confreres de la confession des
orphelines et meme de la confession ordinaire des
sceurs, sauf des cas particuliers c Pour la confession
de vos enfants, ecrit-Al a une suprieure qui lui a
demande un confrere, je prefirerais que ce fit un
prtre de la paroisse. u A une autre : i Adressez-vous
a un vlcaire de la paroisse, au lieu d'an confrire,
pour vos enfants. n A une autre : u Pour la retraite

de vos Enfants de Marie, parlez-en a M. le cure; s'il
vous offre un de ses confreres pour la pr&cber,
acceptez. i A une sup&ieure, qui lui propose de
s'adresser, elle et les smurs, a M. le cure pour la confession : o Votre proposition m'a fait grand plaisir.
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Et il termine sa lettre par ces mots : ( C'est peut-etre
parce que tels cures out toujours 6t6 mis de c6te,
qu'dls sont moins favorables a vos ceuvres. ,
II n'est pas moins ferme dans la ligne de conduite
qu'Al semble s'&tre trac6e de n'accepter ni cures, ni
collges, ni cercles d'ouvriers, ni aum6neries, ni confessions on direction de religieuses, pour ses missionna res.
A Monseigneur de Nimes qui lui offrait la cure de
Fontands, it commence sa r6ponse par un principe
g&enral qui le peint bien : t Nous sommes toujours
attentifs a nous conduire selon l'esprit et les recommandations de saint Vincent. w Puis il tire les conclusions: o i° Saint Vincent nous prescrit de nousabstenir
des fonctions des cures,incompatibles avec celles des
missionnaires; 2e les successeurs de saint Vincent se
sont conformes A cet usage; 3° dans ce moment, nous
cherchons a resilier une cure qui nous a kti imposee. *
Dans une autre lettre, iA constate qu'on lui offre
dix-sept cures et ii ajoute : a Nous n'avons que seize
prexres A placer cette annie. n
Pour ce qui est des coll.ges, ii en refuse plosieurs.
II s'oppose egalement A ce que les petits s6minaires
que nous dirigeons deviennent des colleges. A on
6v&que de France qui voulait faire cette transformation, iI 6crit : « Les enfants de saint Vincent oat
grace et mission pour ilever les clercs et non point les
autres, A moins qu'ils ne soient dans les pays infidiles,
comme en Turquie, oi il n'y a pas d'autres 6tabhssemeats. i M. Bore continue sa lettre en citant les conciles qui recommandent d'avoir des petits siminaires
purs.
11 ne veut pas d'aum6nerie. Nous avions celle des
religpeuses de Chavagne, dans le diocese de La
Rochelle. 11 6crit A I'6v&ue que saint Vincent nous
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defend de nous occuper~ des religieuses- etk que nous

perous obligis de quitter cette. aum6nerie: On.fait des
instances, il persiste dans sa determination.
Encore est-il moins dispose a autoriser des confreres . fonder des congregations. On sait qu'i cette
epoque les Filles de la tharit6 quittrrent en bloc le
Mexique. II en resulta un grand trouble dans les

ceuvres; un confrere, dans la province du Mexique,
songea & fonder une congregation de religieuses qui
prendrait les oeuvres abandonnees par les Filles de la
Charite. M. Bore fait ecrire a ce confrere par M. Delteil qu'il lui defend de fonder cette congregation,
parce que saint Vincent interdit qu'on s'occupe des
religieuses.
Deux mois plus tard, nouvelle lettre de M. Delteil,
au nom de M. Bore. En voici les idees : , Vous avez
fonde une congregation qui semble destin6e a combler
le vide laiss6 par le depart de nos sceurs. Cela absorbe
tout votre temps. Cette oeuvre n'est pas comprise dans
les fonctions de la Compagnie. M. le Supirieur
general ne peut vous approuver. Sa volont6 est que
vous ne vous en occupiez plus. Si vous continuiez,
vous seriez consider6 comme n'appartenant plus a la
Congr6gation. n
On voit que M. Bore manie le fortiter a fine usque
ad finem. Quelques-uns se demanderont si le suaviter
ne fait pas un pen d6faut. Un mois apres, M. ]e
Sup6rieur general ecrit lui-meme pour confirmer la
lettre de M. Delteil et il ordonne & ce confrere de
remettre la direction de cette congr6gation entre les
mains de l'Ordinaire du lieu.
II applique avec autant de force sa circulaire sur les
voyages. A M. Devan, de Syrie, qui lui demandait,
pour M. Najean, la permission de venir en France
faire une saison recommandbe par le m6decin : u Je
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ne pense pas, comme le mndecin, que le voyage en
France puisse. tre un remade. Votre climat est supbrieur au n6tre. Vous avez a Reyfoun une temperature
rafraichissante qui nous manque a Paris. Les bains de
mer sont aussi salutaires et peut-etre davantage sur
vos graves que sur les n6tres, a
M. Bore refuse a un confrere d'aller fermer les ycux
de son pere : a Nous devons etre enfants de saint
Vincent, dit-il, et non pas nous appuyer sur ce qui se
pratique dans les congregations 6trangeres. Le sacrifice sera plus meritoire aupres de Dieu, pour vous et
pour le repos de l'ame de votre pere, que cette dernitre visite. n
A un autre, qui allUgue I'avis du medecin pour
obtenir de venir en France : a Parole de m6decin
n'est pas parole d'6vangile; la resignation et la
patience sont les meilleurs remedes dans votre 6tat
actuel. )
A une Fille de la Charit6 q.ui demandait que son
frere lazariste allat se soigner dans sa famille : a Je le
laisse choisir la maison de notre congregation qui lui
conviendra. » Mais il ne permit pas que ce confrere
allit chez les siens : ( Ce n'est pas 1'air de la famille
qui le r6tablira. » Et il termine sa lettre I cette bonne
soeur :- Remettez un peu plus le soin de votre frere
entre les mains de la divine Providence. )
Cependant il faut dire, pour etre exact, qu'il permit
quelquefois de pareils voyages; ainsi il maintient la
tradition qui accorde aux jeunes pr&tres d'aller dire
la messe chez eux avant d'etre places; il permet toujours de venir A la Maison-MRre; c'est M. P6martin,
secr6taire g6enral, qui nous avertit de la chose dans
une lettre & M. Baduel: a Le plus simple, ecrit-il,
sera de venir a Paris, chose assez facile cette annde,
M. le Sup6rieur permettant le voyage & Paris & ceux
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qui le lui demandent. , Le petit mot celte anale, que
nous avons soulign6, veut-il dire que c'est ntefacilittprovisoire due au troisieme centenaire de la naissance
de saint Vincent ? Nous ne saurions rien affirmer a ce
sujet; ce qui est certain, c'est que M. Bor~ ne permet
de venir a la Maison-MWre que pour se retremper. Un
autre voyage qu'il permet tres facilement aux missionnaires et aux scurs, a cette 6poque de sa vie, c'est
le pelernage de Lourdes; nous n'avons trouv6 aucun
refus parmi toutes les lettres que nous avons lues de
cette annee i876.
I1 est impossible de signaler les points les plus
marquants de la physionomie de M. Bor6. Ajoutons,
qu'il se preoccupait d&jA, en 1876, de la biographie
de M. &tienne et qu'il en chargea officiellement
M. Devin, neveu du d6funt superieur g6niral et
autrefois secr6taire g6ndral de la Congregation.
M. Bor6 lui 6crivait le 28 novembre 1876 : u Mieux
que tout autre, vous pouvez payer i la fois & la
mbmoire de votre oncle et a la petite Compagnie un
juste tribut de reconnaissance. u M. Bore promettait
de collaborer a cette biographic : ( Je tacherai moimeme, en revoyant votre travail, d'y ajouter mes
propres pens6es. a

Cette ann6e 1876 vit paraitre, au mois de septembre,
une circulaire d'une grande importance; elle est en
latin. Elle a pour objet les relations qui doivent exister
entre les missionnaires et les Filles de la Charit6. On
pourrait l'appeler le Droit Canon des missionnaires
qui s'occupent des sceurs. C'est la codification en
vngt et un canons o. articles des circulaires -de
M. Etienne et d'autres sup6rieurs sur ce sujet. Analysons rapidement ce document, qui a 6ti demandk par
l'Assemblie g6nerale et qui doit itre- ln, comme les
Dicrets, surtout pendant les exercices de a. retraite*
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D'apres certains passages de lettres, assez vagues
-cependant, ii semble que ce soit M. Chevalier qui ait

rkdig6 la lettre ou du moins ramasse tons les materiaux. Elle complete ce que M Bore avalt deji dit a
ce propos dans sa circulaire dui1 janvier 1875:
I° La direction de lasoci&te des Filles de la Charit6
est confiee a notre Congr6gation. Nous devons done
regarder cette direction cowiue une tonction de notre
vocation. Les seurs ont Ie meme fondateur que nous;
eiles font veu d'obbissance au m&me superieur general;
elles professent le minme esprit de simplicite; elles
sont de la m&me famille.
2" Les missionnares rendront compte

a saint Vin-

cent et i Jesus-Christ de la manwere dont ils s'acquitteront de leurs empiois par rapport aux sceurs. Done
bien connaitre leur esprit; les dihfer toujours par nos
actions, nos paroles, nos lettres; eviter toute legeret6.
3° Les visiteurs et les sup6rieurs locaux sont charges
-de veiller k ce qu'll ne se glisse pai d'abus, a ce que
les seurs n'entrent jamais dans I'nterieur de nos
maisons.
4' Nul ne pent, de sa propre autorite, exercer le
moindre ministere chez les soeurs; seul le superieur
g6neral peut approuver et designer pour ces fonctions,
soit immediatement, soit mediatement; dans un cas
inopin6, la permission du visiteur.sufft. Les missionnaires ne peuvent aller voir les sceurs, ni causer avec
elles, sans la permission des supCrieurs,et ceux-ci ne
doivent accorder ces permissions que rarement et pour
une cause raisonnable.
5° Les missionnaires ne doivent voyager avec les
seurs qu'ea cas de n&cessitd.
60 Les missionnaires ne peuvent sons aucun pr6texte
diner avec les sours, sans une permission expresse da
superieur g&neral.
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7' II n'est permis de loger chez les sceurs que lorsqu'on va y remplir une function autoris6e; la chambre
du missionnaire doit 6tre eloignie du dortoir des
sceurs. Si la chose n'est pas possible, le missionnaire
ira loger ailleurs. Si on voyage, on peut seulement
aller dire la messe chez les sceurs, mais on ne peut y
loger sans la permission des superieurs.
8° Veiller a ce que le confessionnal soit conforme
aux prescriptions canoniques.
go Pour ce qui regarde la direction spirituelle, se
conformer aux Monita ad confessarios; veiller a bien
preparer les aspirantes au s6minaire et les jeunes seurs
aux saints vceux.
io* Ne pas 6crire aux sceurs a l'insu de la seur servante; si une grave raison le demandait, envoyer la
lettre par le superieur g6neral ou par le directeur.
10* Ne traiter les affaires de conscience qu'au confessionnal.
12* Ne pas se meler de I'administration de la maison, & moins qu'on ne soit envoye dans ce but.
13* Ne pas accorder de permissions de pauvret6, ni
des penitences extraordinaires; pour ce qui est des
vceux particuliers, etre tres prudent.
14" Que le style des conferences soit simple; suivre
la petite m6thode.
15" Ordre. des predications pendant la retraite.
Cependant, on est libre de changer cet ordre.
16" Pour les conferences qui se donnent en dehors des
retraites, suivre les regles, paragraphe par paragraphe.
17* Ne pas demeurer dans la maison des soeurs,
lorsqu'on a fini son minist&re.
180 Ne rien accepter soit pour son propre usage,
soit pour les ceuvres pies.
19i II appartientau superieur g6nral seul d'accorder
une derogation au paragraphe precedent.
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20* Aller saluer le cure, I'aumonier et-l'eveque; ne
pas exercer le ministere a l'6gard d'autres personnes:
que les soeurs sans le consentement du curi ou de l'au-,
m6nier.
21" La messe que nous disons tous les mois pour
les confreres d6funts sera appliqu6e aux soeurs
d6funtes.
M. Bor6 aura a cceur d'appliquer strictement ce
reglement: il commenca par la Maison-Mire, oh I'entree de la cuisine et d'autres offices fut strictement
interdite aux sceurs; il en fut de meme pour Gentilly,
notre maison de campagne.
En general, les visiteurs des missioniiaires 6taient
alors directeurs des sceurs; il y avait de tres rares
exceptions, aux Itats-Unis par exemple. M. Chevalier 6crit, en 1876, au visiteur, qui itait M. Rolando:
o Comme il importe que le visiteur ne soit pas 6tranger
au gouvernement des sceurs de la Charit6 de sa province, vous recevrez bient6t de la part de M. le SupE.rieur g6n6raI des instructions sur vos pouvoirs a cet
egard. i
Nous voyons 6galement M. Bor6 preoccup6 d'enlever
les missionnaires a la confession ordinaire des seurs,
mais, d'autre part, tres z616 pour les envoyer comme
confesseurs extraordinaires. C'est M. Chevalier qui
est charge de r6partir les maisons de soeurs entre les
confreres de la region.
M. Bore veille aussi sur les retraites ; mais il n'aime
pas les petites retraites, oh il n'y a que quelques sceurs,
Set ii en supprime un certain nombre, ne laissant que celles
oh l'on peut reunir un bon nombre de soeurs. Dans la
repartition des travaux, M. Bor6, qui cependant avait
voyage, ne semble pas toujours se rendre compte de
la difficult6 des voyages; c'est ainsi qu'il ecrit au
sup6rieur de la mission de Maurice : < Allez confesser
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tous les trois mois nos sceurs de Bourbon. Y Je crois
bien que la rEalisation de cet ordre 6tait physiquement
impossible a cette 6poque, puisque, si I'on voulait
I'ex6cuter de nos jours, o1 ii y a plus de facilith, on
ne ferait qu'aller et venir continuellement d'une lie a
I'autre.
Nous sommes arrives en 1877. En France, Mac
Mahon est en latte ouverte avec la Chambre, qu'il
dissout; aussi le debut de la circulaire du I* janvier
est un peu sombre. M. Bore dit que at le catholique
est 6pouvante et iperdu; la socift6 est un navire
desempar6, batu des vents et des flots et emport6 par
la temp&te a travers les tinibres d'une nuit sans
tioiles ,. II engage cependant a la confiance. parce
qu'un seal cheveu -ne tombera pas de notre tlte sans
la permission de Dieu, parce que les anges veillent
sur nous et empchent les vents de souffler sur nous
avec trop de violence, parce qu'en qualitfd'enfants de
saint Vincent, nous avons un gage particulier de
shcurit6 et d'esperance, puisqu'une voix myst&rieuse
annonqa, en 183o, a la double famille, que Dien daignerait s'en servir pour I'avantage de son l-glise.
Remarquons, a propos de cette phrase, que la sceur

Catherine Labour6 venait de mourir la veille du jour
of est dat6e la circulaire.
La seconde recommandation de la circulaire concerne la perfection. M. Bor6 ne suppose pas qu'il y
ait, dans les missionnaires, une brkche faite parquelque
passion violente et hon-:use; mais il les premunit
contre la n6gligence des exercices spirituels, le pea ,
de zele a avancer dans les vertus, la dissipation
d'esprit, une agitation quelquefois f6brile; il revient
sur le goft naturel de bAtir, d'embellir, d'acquerir, la
n6gligence A faire des etudes s6neuses et suivies, les
courses inutiles pendant les vacances, les delicatesses
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et preoccupations excessives poor la sante du corps.
qui, r6duisant une vie apostolique a l'inaction d'ua
traitement continuel, imposent i des maisons paavres
la lourde charge annuelle d'une saison d'eaux on de
bains"de mer.
, Nos pr6dicesseurs ignoraient ces habitudes
modernes et ils ne s'en portaient pas moins bien; je
plains d'avance mes successeurs, qui auront a lutter
contre cette contagion de la mode, toujours croissante. u Cependant M. Bore a soin d'ajouter qu'il
admet des cas exceptionnels de maladie et qu'il tient
compte des ordonnances des mrdecins, condamnant
seulement I'abus, mais pas la chose en elle-m-me.
La troisieme recommandation concerne la charit6
entre les missionnaires. M. Bor6 constate que l'affection
mutuelle anime et unit gen6ralement tous les membres
de la petite Compagnie. t On sent, dit-il, que la charilt de saint Vincent unifie et conserve ce corps. »
Mais il se plaint que les formes et nuances dilicates
de la charite ne sont pas ais6ment saisies de tous; de
li, certaines brusqueries de ton et de manieres, qui
s'appellent, dans la bonne soci6te, impolitesses et
grossieret6s. «a tvitons, ajoute-t-il. ces familiaritis
du sans-gene qui ne sont pas moins inconvenantes et

ces acces p6riodiques d'humeur noire qui portent
A I'isolementet a unmutisme p6nible. » M. Bore recom-

mande specialement la charit6 a I'6gard des confreres
des autres provinces qui vivent avec nous.
La quatribme recommandation a trait a nos devoirs
vis-a-vis de la Maison-Mere. a Ce nom 6veille des
sentiments de pith filiale et de reconnaissance particuli&re. La Maison-Mere est comme le coaur et la t&te
de la petite Compagnie. Et de meme que les veines et
les artbres restituent fidilement au cceur le sang qu'll

leur a distribue, ainsi les maisons particulieres, qui
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sont autant de colonies on d'essaims sortis de la
Maison-Mere, devraient r6gulibrement compenser par
d'autres secours les sacrifices qu'elle supporte en
ilevant et formant les sujets. » Les grands et les
petits s6minaires de France s'acquittent de ce devoir;
quelques maisons de l'Am6rique m6ridionale aussi; je
ne parle pas de la Chine, qui est venue g6nireusement
au secours de la Maison-M&re dans une circonstance
critique; mais ailleurs, dans le Levant (ce pauvre
Levant est souvent pris a parti par M. Bore), one malheureuse habitude invetbree, de toujours contracter
des dettes nouvelles par des constructions et des
agrandissements successifs a fait qu'il est pass6 dans
la pratique de recevoir sans jamais rien donner. »
M. Bore nomme 6galement les maisons de missions
de France qui amassent pour se cr6er des rentes de
fondation, ou sont oberies par d'interminablestravaux.
M. Bor6 n'approuve pas les fonds destines aux fondations : il y voit un exces de prevoyance, qui d6truit
les rapports avec la Maison-Mere, qui expose a des
ennuis par suite de 1'hostilit6 croissante contre les
maisons religieuses; les missionnaires s'attireront le
soupcon d'etre interesses, de chercher a gagner de
l'argent, de prif6rer les euvres r6tribu6es, d'avoir une
seconde bourse, ce qui veut dire une cachette, des
comptes fictifs. M. le Superieur g6neral s'indigne
contre ces proc6des, s'ils existent en quelque maison,
et il conclut : a D6sormais, qu'on le sache, toute
reserve, comme toute recette ou d6pense, omises volontairement dans le compte rendu qui est envoy6 annuellement au superieur g6neral, seraient consid6rbes par
lui comme une atteinte aux vceux de pauvret6 et
d'ob6issance. »
M. Bor6 justifie ensuite la mesure qu'il prend, en
rappelant les decisions semblables de M. Alm6ras, de
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M. Joly, de M. Watel, de M. Ptienne. Autrefois, on
imposait une taxe a chaque maison; maintenant, il a
&testatue que chaque maison versera son exc6dent en
fin d'ann6e. t Cette mesure administrative, dit-il,
repose sur le droit que les Constitutions reconnaissent au superieur g6n6ral de fixer et de r6gler
1'emploi des biens disponibles de la Congregation. Et
telle est la nature ou le caractere des exc6dents de
recettes en fin d'ann6e: elles sont la propriet6 de la
Congregation et un bien disponible. w
On voit, par les quelques extraits que nous avons
faits de cette circulaire et des autres, qu'on ne peut pas
reprocher a M. Bor6 d'etre vague, impr6cis, dans les
nuages; il est clair, precis; avec lui on sait a quoi s'en
tenir. Il ne craint pas d'avertir.
Ce mnme caractere se retrouve dans les lettres de
cette ann6e 1877. Le v6nerable M. Nicolle a envoy6
une circulaire aux confreres de la Sainte-Agonie.
Aussit6t, M. Bor6 lui fait 6crire qu'il aurait d6sir6 connaltre ce projet avant qu'il fft communique aux associes et le prie de suspendre tout envoi; quelques jours
apres, sur les explications de M. Nicolle, il fait 6crire
par M. P6martin qu' c il n'a eu aucune intention de
faire de la peine a M. Nicolle, mais qu'il sera content
de voir a l'avenir les circulaires ou autres publications
de 1'oeuvre, avant qu'elles soient imprim6es ,.
Au respectable M. Dufour, visiteur de Lyon, il
demande s'il a autoris6 un bulletin religieux que les
confrbres de Vichy font paraitre.
A un autre confrere, qui avait occup6 et occupait
encore un poste 61eve, il 6crit une lettre des plus
fortes. a Depuis plus d'une annee, je ne comprends
rien a ce que vous faites. Vous agissez formellement
contre les injonctions deliberees et motiv6es qui vous
sont transmises. Vous mettez arret sur le semestre de
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I'allocation de la maison de X..., ce qui m'oblige a
til6graphier an superieur de cette maison qu'il pent
tirer la somme refuske par vous, leeon que la convenance seule aurait du vous faire iviter. Vous avez mis
obstacle an changement nicessaire de M. X... Tout
mon conseillen a g6mi. Je ne reqois que plaintes sur
votre compte. Je vous invite a venir. Vous me faites
repondre que vous ne pouvez pas (je lis que vous ne
voulez pas) venir. Je vous rbitere cet appel. 1 mn'en
co~terait de prendre une autre mesure. n)
Nous n'avons cite cette lettre que pour indiquer la
fermet6 de M. Bori. Cette fermeti 6tait-elle an service
de la v6rit6? Constatons que M. Bore etait la loyauti
m~me,'mais avouons aussi qu'il s'est tromp6 quelquefois. Ainsi, par rapport a cet honorable confrere
auquel il 6crit si fortement, il faut se rappeler que ce
confrere 6tait pr6fet apostolique. Or, dans la meme
lettre, M. Bore lui reproche d'avoir recours Ala Propagande et au d61egu6 apostoique et de s'etre fait
octroyer par eux un contre-ordre. Manifestement,
M. Bore a tort dans la circonstance; il oublie que les
pr6fets apostoliques dependent de la Propagande;
aussi, lorsqu'il voudra changer ce confrere de r6sidence, il sera rappel6 &l'ordre indirectement. M.Borb a
oublii de distinguer ce qui est vie de communaut6 de
ce qui est oeuvres de la Mission; il a oublie qu'un
sup6rieur, meme gen6ral, ne pent pas commander i
un pr6fet apostolique comme i un simple confrere.
M. Bore veut se justifier en s'appuyant sur la Bulle
Salvatoris et sur nos Constitutions, qui lui donnent
plein pouvoir de changer les confreres; cela est vrai,
pent-on rdpondre, des confreres ordinaires, mais cela
ne pent s'appliquer aux vicaires apostoliques, aux
prefets apostoliques, qui sont soustraits a I'autorit6 du
superieur general sur ce point. M. Bore pouvait
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enlever A ce confrere I'autorit6 de visiteur de la Congr6gation, comme ii le fit; sur ce point, il etait inattaquable, en thborie du moins, si 'on considbre la chose
do point de vue purement administratif; mais ii ne
pouvait I'emp&cher, pource qui est de la Mission dont
il etait pr6fet, d'agir suivant ce qu'il pensait le plus
utile, ni Ie blamer de recourir A ses supirieurs 14gitimes, )e delggui et la Propagande.
M. Bore visita plusieurs provinces de la Compagnie
pendant cette ann6e 1877 : l'Alg6rie, Lyon, Reims, la
Bretagne, I'Anjou, Cracovie, Graz. Nous en parlerons
quand nous ferons I'histoire particulibre de ces provinces.
Pendant cette m&me annee, sa correspondance le
montre anime des m&mes preoccupations que les
ann6es pr6c6dentes : ii renonce A une cure; il defend
qu'on fonde un college; il ne permet pas a un confrere de precher le jour de l'Assomption dans une
gglise cathbdrale et il r6pond A l'eveque qui a invit6
notre confrere: (( Saint Vincent nous interdit formellement ces pr6dications solennelles. Nous ne sommes
bons que pour les pauvres des champs et, la grace
nous manquant dans les villes, nous ne pouvons y faire
de bonne besogne. n

M. Bore blame un autre missionnaire, qui a acceptb
de precher le panegyrique de sainte Jeanne de
Chantal a la Visitation. ( Nos saintes Regles s'opposent formellement A ce que nous rendions service
aux religieuses. ,
Cette idee de religieses obsede M. Bor6 et, poussant cette ide a 1'extr&me, il en vient A faire des
reserves sur la fondation des communautis de sceurs
indigenes par nos vicaires apostoliques de Chine. Ici
encore M. Bor6 confond vicaire apostolique avec
simple confrere. Sur ce point, on doit dire que
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Mgr Delaplace avait vu plus juste que lui et que 1'avenir et le Saint-Siege ont donn6 raison au grand vicaire
apostolique de Pikin. Cependant, chose curieuse,
Mgr Delaplace, qui 6tait d'avis d'avoir des congregations indigenes chinoises, n'itait pas d'avis d'admettre
des Chinoises dans la Compagnie des Filles de la
Charit6. Du moins, c'est ce qui ressort d'une lettre que
M. Bor6 lui adresse le 1" novembre 1877 et dont nous
citons le passage suivant : ( Je vous avoue n'avoir pas
bien compris la r6pugnance que vous avez a les
admettre au postulat et dans la congregation. Nous
ne pouvons pas fournir exclusivement des Europeennes
ignorant la langue et ne pouvant opbrer le meme bien
que les Chinoises en beaucoup de cas. ))
M. Bore ajoute ces paroles, qui meritent attention:
( Pourquoi maintenir la distinction de Romains et de
Barbares? Je sais qu'il y a des inconv6nients a trop
civiliser. Oh n'y en a-t-il pas? Mais le moment parait
etre venu de nous envoyer de vos postulantes a notre
seminaire. Cette innovation aura les meilleurs effets
sur les sceurs d'Europe et meme sur le monde profane.
Vous y joindriez deux confreres chinois, pr&tres et
intelligents, sachant le francais, du moins un peu.
Leur sejour au milieu de nous leur serait tris utile.
On voit que la question clergi et religieusesindighnes
prioccupait alors les esprits, il y a dej& cinquante ans.
Cependant nous devons a la v6rit6 de dire que, dans
deux circonstances, M. Bore a refus6 d'admettre dans
la Congregation des indiens et des mulitres, s'autorisant de la pratique des ordres religieux sur ce point.
Une derniere preoccupation, qui se fait jour de
plus en plus au fur et a mesure que nous avancons
dans la vie de M. Bore, c'est celle de publier tout ce
que nous avons conserve de saint Vincent, ainsi que
les notices des confreres qui dorment dans nos
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archives. Autant M. Bore se montre intransigeant
.pour communiquer ces papiers de famille A ceux qui
ne font pas partie de la Congregation, autant il travaille activement, de concert avec M. Pemartin, pour
les mettre Ala disposition des confreres.
Toute cette annee, M. P6martin est A l'afffat des
lettres de saint Vincent et le copie-lettres de M. Bore
contieni un bon nombre de lettres adresshes aux
possesseurs d'autographes de saint Vincent pour
les prier de nous permettre d'en prendre connaissance.
Voici, du reste, une lettre de M. P6martin qui donnera une petite id6e du travail auquel on se livrait a
cette 6poque (i" novembre 1877) concernant les publications de la Compagnie : 4 M. Devin, visiteur de
Syrie, est a Paris depuis trois mois; il met en ordre
les materiaux pour 6crire la vie du P. Etienne. Le
second volume des circulaires (des sup6rieurs g6neraux) se prepare. Si rien ne s'y oppose, on commencera de suite une double serie de notices manuscrites
des premiers compagnons de saint Vincent, dont la
vie est peu connue. La seconde s6rie comprendra les
confreres morts depuis pen et dont le souvenir 6difiant aidera et encouragera les confreres qui les ont
connus. Apris cela, il y aura an travail plus important
et qui ne pourrait pas ne pas procurer le plus grand
plaisir A tous les missionnaires : c'est la publication
complete des lettres de saint Vincent; nous en avons
deux mille et la moiti6 a peu pros de ces lettres sont
inedites. C'est un tresor cach6 que tous les enfants de
ce Bienheureux Phre seront heureux d'avoir entre les
mains.

))

M. P6martin ajoute une parole mystbrieuse : a Mais
ceci est arretW par une petite difficult6; priez le bon
Dieu pour qu'elle soit levee. ,
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Quele etait cette difficulti? Nous n'avons rien
trouv6 A ce snjet, ni dans la correspondance, ni dansles cabiers du Conseil. Nous savons seulement, par la

preface de M. PNmartin, an premier volume des Lettres
de saint Vincent (p. VI-vIl), que M. Eugene Bore avait

determinn qu'on ne suivrait pas l'ordre des sujets,
comme dans les recueils pricedents, mais l'ordre chronologique. M. Bore avait aussi pens6 avec raison,
continue M. Pimartin, qu'il fallait prifirer, pour cette
publication, I'orthographe moderne, parce qu'elle a
6et adoptee pour la plupart des lettres imprimbes on
autographiees jusqu'& ce jour. Mais ce travail, commence sous M. Bore, ne devait voir le jour que sous
M. Fiat,car I'annee 1878,dans laquelle nous entrons,
est I'annie de la mort de M. Bore.
11 envoie, le I" janvier, sa derniere circulaire. 11
raconte les voyages qu'il a faits l'annee precedente et
il donne quelques avis sur le bon ordre et la discipline interieure. II rappelle d'abord la regle capitale
du lever de quatre heures. Le sup&rieur doit etre un
module sur ce point. uCQuiconque ne m6dite pas avec
ses confrerqs se prive de l'assistance divine promise
a l'union de pribres dans le meme lieu; puis ii malidifie et, meditant mal dans le temps libre qu'il peut
reprendre, il tombe dans la dissipation, qui le
conduit a la tiedeur, an risque d'&tre rejete de
Dieu. ,
Rappelons a ce propos un trait cite par M. Chinchon dans son Petit Prl spirituel : c Un jour, au sortir
d'une retraite, un pieux et venerable missionnaire vint
trouver M. Bor6 pour renouveler ses permissions. A
cause d'infirmitis notables, ce bon confrere avait di,
chaque jour, prendre le repos; et jamais, dans les diffirentes maisons oil il avait passe, il n'avait pa trouver des supirieurs qui l'aient autoris6 a se lever a.
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quatre heures. Conscience timorde, il avait toujours
besoin qu'on le rassurat A ce sujet. Mais voila que
notre cher confrere rencontre dans M. Bor6 ce sup6rieur jusque-la introuvable. Ce digne phre l'engage,
avec bont6, a se lever A quatre heures, a essayer au
moins d'aller a l'oraison commune. II lui dit que
Dieu viendrait A son aide et que la communaute
en- serait bien 6difiCe. Notre cher infirme, un peu
dAconcertb d'abord, se met avec foi et g6enrosit ia
faire ce que lui conseille M. Bor6. Et voyez la grace
d'6tat et de la sainte ob6issance! Jamais notre bon
missionnaire n'a manque, depuis, de se lever avec
la Communaut6 et jamais il ne s'est mieux porte.
Preuye, conclut M. Chinchon, que, sous des raisons
qui paraissent assez plausibles, il faut craindre 1'illusion de la nature et se d6fier des permissions trop
faciles. n
Le second avis de la circulaire de 1878 porte sur la
stabilit6 dans sa maison et son office :.ne pas demander a changer, pour une d6ception ou une contrarite6.
Que les superieurs songent plut6t A former les confreres defectueux qu'a s'en d6faire; qu'ils imitent la
conduite de Dieu a notre 4gard : a M6diocres serviteurs que nous sommes, quelle profusion de lumieres
n'a-t-il pas df d6penser pour 6clairer notre entendement, de graces pour affermir notre volont6, de miskricorde pour r6parer nos chutes! ,
Le troisieme avis revient sur un point qui tient a
M. Bore : , Remplir consciencieusement les formules
des comptes annuels. Plusieurs manquent encore de
nettete; ils s'embarrassent dans des alignements
ambigus de chiffres qui.ne semblent viser qu'a 1'quilibre de la d6pense et des recettes, afin de se dispenser
d'eavoyer 1'exc6dent A la Maison-MWre.
Enfin, M. Bor6 recommande d'ecrire lisiblement :

-296a J'en appelle, non pas a la civilit6, a la politesse,
mais plut6t a la chariti de chacun. »
La correspondance de 1878 va jusqu'au 3 mai,*jour
de la mort de M. Bore. Elle est toujours tres ferme;
sur une question, elle devient agac6e. Nous avons une
lettre du 18 avril, adress6e & M. Stella, qui se rendait
a Rome. M. Bor6 donne ses instructions a son assistant; il le charge de parler a sa place: ( car, il a peur,
s'il 6crivait, de manifester trop clairement son micontentement sur les affaires n, dont nous avons parlM
plus haut (pr6fet apostolique, confrere soutenu par
dl1gu6 apostolique). M. Bore n'y fait pas precisiment 1'dloge de ce deligue et il charge M. Stella de
parler dans ce sens a la Propagande. Nous supposons
que M. Stella, s'il a fait la commission, a df mettre
an peu d'eau dans son vin; c'est pour cela, du reste,
que M. Bor6, homme entier, confiait la commission a
son assistant italien, homme prudent et avis6. Du reste,
nous ne savons pas si M. Stella a fait la commission,
car il n'arriva a Rome que quelques jours avant la
mort de M. Bore.
Dans une autre circonstance, M. Bor6 a des expressions trbs fortes sur les confreres d'une province de
la Congr6gation. Peut-etre eit-il mieux fait de ne rien
dire: Nous ne voulons pas juger le fond de la question, mais nous doutons que ces paroles, rapportees
et repandues, aient fait du bien.
En somme, M. Bor6, homme droit, a cheval sur ses
pouvoirs et son autorit6, ne cherchant que la gloire de
Dieu, allait peut-etre, s'il avait continue a gouverner
la Congr6gation, jeter des 616ments de m6contentement; Dieu l'appela a lui au moment opportun, pour
le recompenser de ses vertus et de ses intentions
nobles et droites et pour l'empecher de nuire par sa
rigueur et sa fermet6, peut-etre excessive.
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Quoi qu'il en soit, dans ces derniers mois de sa vie,
on voit poindre une id6e qui fera plus tard son chemin, celle des 6coles apostoliques. M. Bore lance
ridee dans la circulaire du i" janvier 1878. 11 raconte,
a propos de la Pologne, qu'il a insiste aupres du visiteur,M. Soubielle, u pour la formation d'une maitrise,
oi se formeraient des enfants qui seraient un jour
une.precieuse recrue pour la Mission. Telle est la fin
des oeuvres dites apostoliques, que plusieurs Instituts
religieux ont tentees et continuent avec succis ,. Dans
une,lettre du 14 fivrier, M. Bor6 dit qu'on essaie
d'appliquer cette idee soit au Berceau de SaintVincent-de-Paul, soit a Notre-Dame-de-la-Roche pres
Lyon.

En meme temps qu'il travaillait a assurer le recrutement de la Compagnie,. M. Bork travaillait a sanctifier de plus en plus les confreres par le contact avec
saint Vincent; c'est par 1l que nous terminerons ce
chapitre, parce que cela semble avoir e6t le but principal de\M. Bor6. Dans ce but il a stimul6 les ardeurs
des confreres les plus aptes a I'aider : le premier et le
principal a 6t6 M. Pemartin dont nous avons parle
dej" et qui, en plus des travaux dejA indiques, pr6parait encore, a cette epoque, Saint Vincent de Paul et ses
rapportsavec la Gascogne. En plus de M. Pemartin, il y
avait M. Terrasson, qui devait 6tre un jour secretaire
general; on fait encore appel a M. Mathieu, qui redigeait alors l'Ordo.de la Congregation; il est aussi
question de M. Rosset, qui commenrait son travail sur
les ecrivains de la Congregation.

On a vu que les Acla Apostolica in favorem Congregationis Missionis avaient paru, ainsi que le premier
volume des Circulaires,et que l'on preparait la publication des .etires et celle d'une double serie de notices;
il est encore question d'une Vie de saint Vincent, celle
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d'Abelly, modernisee. Cette activite de M. BorA pour
faire mieux connaitre saint Vincent a produit les r6sultats les plus heureux dans le g&6nralat suivait et
constitue un de ses meilleurs titres . la reconnaissance
de la Congregation.
Edouard ROBERT.

EUROPE
FRANCE

PARIS
i" novembre 1928, fete de la Toussaint. - L'tglise

a sa f&te de tous les saints; certains ordres religieux,
certains dioceses ont une fete de tons leurs saints;
pourquoi la Congr6gation de la Mission et la Compagaie des Filles de la Charite n'auraient-elles pas la
leur? Le P. Fiat se posa la question; il fit meme des
demarches A Rome pour pouvoir c6l~brer, le dimanche
dans l'octave de la Toussaint, sous le rite double de
2* classe, la ' Commemoraisou de saint Vincent de Paul
et de tous ses saints disciples, fils et files, dont les
noms sont inscrits dans les cieux ).

Mgr Piacenza, protonotaire apostolique, fnt son
avocat. La Sacr6e Congregation des Rites, r6unie le
21 aoft 19o0, repondit : , Diff&r6 jusqu'A ce que le
Promoteur de la foi ait fait connaitre son avis. 0
Hilas! Mgr Verde, promoteur de la foi, combattit la
proposition et le P. Fiat cut la douleur d'apprendre
qu'elle 6tait repoussee.
Contentons-nous done, si la Congregation des Rites
ne revient pas A de medlleurs sentiments, d'etre f&t6s
un jour le I" novembre avec la multitude des saints et
des saintes, connus on inconnus; ne sera-ce pas dej~
tres beau ?
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7 novembre, fete du bienheureux Perboyre. - Voila
quarante ans que Jean-Gabriel Perboyre est b6atifii;
deux miracles bien 6tablis suffiraient pour sa canonisation; mais ces miracles eux-m&mes supposent la
confiance et la priere. La devotion ne s'est-elle pas
trop d6tourn6e de notre glorieux martyr pour se
reporter ailleurs? Que chacun de nous fasse la-dessus
son examen de conscience. II serait temps que le
bienheureux Jean-Gabriel devint saint Jean-Gabriel.
Comment riveiller la ferveur endormie?
La lettre suivante, dat&e du 21 septembre I85o,
signee de M. Harang, proprietaire a Craon, et adress6e
a M. Vauris, pretre de la Mission, nous dira quellk
6dification il donnait A Montauban, durant son noviciat,
a ceux qui l'entouraient :
( Monsieur, je suis confus de r6pondre si tard A
votre honorable lettre; mais, depuis la r6ception de
votre missive, tout mon temps a et6 absorb6 par les
visites oblig6es de parents et d'amis, que je reqois
chaque ann6e, vers la mi-septembre, ipoque des courses
solennelles qui ont lieu A Craon, 1'un des principaux
hippodromes de l'Ouest. Quoique j'aie pass6 la plus
grande partie de ma vie au sein du clerg6, mes goits,
presque exclusivement litteraires, m'ont dktourn6 du
sacerdoce. Du reste, j'en ai la foi, l'orthodoxie et les
principes. C'est done par une erreur bien excusable
que vous me decernez le beau titre de pretre, dont je
voudrais avoir merite I'auguste caractere. Le pr6nom
de Martial, que vous me donnez, etait effectivement
mon nom picpussien et meridional. J'enseignai trois
ans dans la maison des Picpussiens, A Cahors, apres
avoir habit6 plus d'un an leur maison-mere a Paris.
Une these soutenue publiquement au grand s6minaire
de Cahors; oii j'argumentai en latin pendant une demi-
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heure, me valut l'honneur d'etre appele i Montauban
par feu M. Gratacap.
c Beaucoup d'autres personnes ont commis, bien
innocemment, la mime meprise en m'ecrivant. J'ai
contribu6 i faire plus de deux cents ecclesiastiques
sans 6tre jamais entre dans les ordres. Ce qu'il y a de
plus singulier encore, Monsieur, c'est que j'ai enseigne
plus de six ans dans des congregations religieuses,
trois ans et demi chez les Picpussiens et trois ans dans
une maison de Lazaristes. A mon retour du Midi dans
la Vend6e militaire, mon pays natal, en 1823, je professai sept ans les classes sup6rieures au petit seminaire de Combr&e (diocese d'Angers), d'oi je sortis
pour continuer I'education de M. Fortune du Boberil,
l'un des descendants.du c6lýbre La Chalotais, ancien
president du Parlement de Bretagne. Entre posterieurement dans l'instruction universitaire, j'ai et6 tour a
tour maitre de pensionnat secondaire, principal de
college, directeur d'institution ou d'ecole primaire
superieure. Enfin, contraint a la retraite par ma faible
sant6, je vis aujourd'hui, obscur et ignore, dans une
petite propriEt6, achetee du produit de mes modestes
6pargnes.
u Dans cette espece de chartreuse demi-champktre,
situ6e A Saint-Climent-de-Craon, je ne m'occupe plus
que d'horticulture, de lectures philosophico-religieuses
et de quelques compositions litteraires, qui n'ont
d'autre but que d'utiliser mes loisirs. Je n'ai que des
rapports de civiliti oblig6e avec le monde qui m'entoure, et mene, au milieu de mes plantations, de mon
potager et de mes livres, une vie aussi solitaire que
celle d'un benedictin.

i« Sorti d'une famille entierement d6cimee par la
guerre civile, je suis le neveu de ce J&r6me Beauvillain
qui fut bril6 dans le clocher de Chanzeaux, dont il
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4tait cure ou vicaire, et dont la mort, ouvrage des
hordes de massacreurs qui devastaient et dipeuplaient
ma malheureuse patrie, fut le dernier episode de la
grande guerre vend6enne, comme vous pouvez le lire
dans la Mosaique de l'O'uest, dans l'Histoiredes guerres
de la Vendee, ecrite par M. Cr6tineau-Joly, et dans un
livre publii par M. Th6odore de Quatre-Barbes, sous
ce titre: Use commune de la Vendee sons le rIgne de la
Terreur.

a Priv4, des le bas Age, de tons mes parents, victimes de leur d6vouement A une cause respectable et
infortun6e, j'en ai contract6 un invincible d6gofit pour
le monde dont je n'aimai jamais le bruyant tourbillon.
Les utopies insensees de ce siecle sceptique et matezialiste n'auront pas plus mes sympathies que le voltairianisme de l'age precident. Je puis dire avec
l'humble Thomas a Kempis, auteur presume du chefd'ceuvre de l'Imitation : f In omnibus requiem quaesivi,
sed non inveni, nisi in angulis cum libellis., Ce que le

R. P. j6suite Eusebe de Nieremberg traduit ainsi en
espagnol : En todas las cosas busqui descanso, mas no
le halle sino en mi rincdn con mis libritos.
< Pardon, mon cher Monsieur, de cette longue causerie, qui n'a point d'autre objet que de vous faire
connaitre l'homme' auquel vous faites I'honneur de
vous adresser pour completer vos documents relatifs a
l'intEressante biographie que votre v6n6rable superieur
vous a command. d'icrire, tache laborieuse et delicate,
mais bien douce, j'en suis sir, A votre coeur de pr&tre
et de religieux. Dans ce vaste 6branlement social que
nous contemplons avec effroi, alors que Ia croix parait
devoir rester seule debout, comme un phare conservai. Vous croyiez ecrire B un pretre, et vous n'cerivez qu'i on jardiaier.
Sans eire un Abdalonyme, j'en ai les gofts simples et je dis en modifiant la rponse & Alexandre : Pauca habent nil deest.
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tern, sur les debris des monarchies 6crouldes, quelle
vie pent etre plus belle, plus digne d'instruire la postfrite, qu'un glorieux apostolat couronn6 par le martyre? Dieu a ses Olus, meme dans les temps les plus
d6plorables. Preiiosa mors sanctorum ejus. Courage
done. Monsieur! Votre entreprise m&rite les applaudissements de tons les hommes de bien, et mes faibies
souvenirs ne vous feront pas d6faut.
a Je passai au petit seminaire de Montauban, dirigg
par trois Lazaristes, les annees scolaires 1821, 1822,
1823. Quand j'y arrivai, cette pieuse maison avait pour
superieur M. Gratacap, dont le neveu acheta, sons la
Restauration, le college, jadis c6debre, de Soreze. Le
sons-directeur de I'tablissement,oi j'allai commencer
un nouveau professorat et occuper la chaire de troisitme, 6tait M. Perboyre, oncle du futur martyr. II
avait deux neveux (je les ai toujours crus freres, sans
prendre d'information a cet &gard). Le plus jeune,
Louis Perboyre, se trouva du nombre de mes 6lives.
C'etait un Acolier modele pour 1'excellence du caractere, pour la tenue et le travail. II a di devenir un
parfait eccl6siastique on un laique, honn&te homme et
plein de foi, on, s'il a embrassk l'institut de son oncle,

un religieux precieux A son ordre.
, La negligence des faiseurs de notices a joindre le,
prenom an nom propre m'a laisse quelque doute sur la
question de savoir lequel des deux neveux s'est illustr&

en Chine par le martyre. Je crois que c'est l'ain6,
Gabriel Perboyre, qui, lors de mon entrie au petit
siminaire de Montauban, suivait les exercires du
noviciat, entiAreinent distincts de ceux des 6lves,
sous la direction d'an maitre specialement charge de
preparer les futurs profes et lazariste lui-meme.

a Son compagnon d'6tudes ou conspirant A 1'6tat
religieux, 6tait un jeune Sarladais, plein de talent et
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plus siculiers ou meme plus mondains que monastiques, quitta le noviciat, I'annCe suivante, pour
devenir mon colligue dans le professorat. La sortie
du r6gent de rh6torique et de seconde,M. J. LUonidas
Tieyss, post&rieurement auteur des Fastes poitiques
de 'kistoire de France, espece d'annales en vers francais, obligeant ces messieurs a me mettre a sa place, je
professai, en 1822, les classes de seconde et de rh6torique, tandis que Rossignol professait ]a troisieme.
0 Dans le printemps de cette meme ann6e et vers le
milieu du mois d'avril, nous eimes la douleur de
perdre M. Gratacap, dont j'inserai la notice necrologique dans le journal de Tarn-et-Garonne. Je fis graver sur sa tombe, dans le cimetiire de l'h6pital de Montauban, sa simple et courte 6pitaphe, r6sumant sa vie
entiere : Traxsiit benefaciendo. M. Perboyre, l'oncle,
devint alors le sup6rieur du petit s6minaire; il s'adjoignit pour sous-directeur un jeune pretre form6 a
Saint-Sulpice et son neveu, M. Caviolle. J'ignore oii
ce dernier est aujourd'hui.
< Revenons maintenant A Gabriel Perboyre, l'immortel ap6tre de la province du Houpp, en Chine, sije
ne me trompe. Dans la persuasion que c'est de lui qu'il
s'agit, je vais, Monsieur, m'appliquer a vous d6peindre
son physique et son caractere. C'6tait un jeune homme
de moyenne taille, k I'air delicat, au teint color6, et
dont la figure, empreinte d'innocence et de candeur,
offrait I'expression de cette pudeur ang6lique et virginale, de cette humiliti profonde, de cette aminit6
de meurs et de caractbre, qui semble le trait distinctif
des Ames d'61ite, pr&destin6es i donner au monde
l'exemple des plus h6roiques vertus. Son maintien,
d'une excessive modestie, son recueillement dans la
pri:re, sa pi&t6 ardente, une pose d'ange adorateur

305 dans ses exercices religieux, me le faisaient tout naturellement comparer an venerable Berckmans, aux
Stanislas Kostka, aux Louis de Gonzague et & tant
d'autres jeunes saints qui, apres avoir &t6les modules
de la jeunesse chretienne, ont m&rit6 la gloire d'en
devenir les patrons. Je ne me rappelle jamais la sainte
gravite, la grace saisissante, la bont6 et la mansubtude
de ce doux et aimable visage sans me dire & moimime : tels se montrirent sans doute les Alberti, les
Ubaldin et Is D&calogue, types de vertu et de ferveur, qui remplirent du parfum de leur pi6ti sans
faste les colleges qu'ils edifibrent par leur zele a
s'acquitter des plus minimes devoirs, et couronnarent
une courte et belle vie par une mort sainte. Consumpti
in brevi, impleverunt tempora multa.
6
. II passait ses r6cr6ations dans la socit e du chef
des novices et se promenait avec lui, durant les jours
froids et pluvieux, dans le corridor superieur qui
longeait et s6parait les chambres et les dortoirs, les
cloitres et la cour du rez-de-chaussee 6tant exclusivement destines aux d6lassements des 6lves et des professeurs. Dans la belle saison, il descendait au jardin
et aimait a se distraire par 'innocente culture d'un
parterre, dont les fleurs fraiches et odorantes pr6sentaient de touchantes consonances avec cette Ame
neuve et pure, dont nulle fr6quentation contagieuse,
nul commerce avec l'enfance dissip6e, nulle pens&e
mauvaise ne semblaient avoir alt6r6 la primitive candeur et la suavit6 religieuse.
o L'isolement s6vire que commandait le noviciat ne
me permettait que de tres brefs entretiens avec lui et
son directeur, auquel il laissait la parole. Je ne pouvais
done 6changer que quelques mots avec ce pieux jeune
homme dans les corridors et le jardin. Je le contemplais, du reste, avec une sorte de respect, comme si

-

306 -

j'eusse pressenti sa haute mission providentielle et sa
fin bienheureuse. II parlait peu, mais avec un visage
calme et souriant, et repondait avec precision, avee
netteti et modestie aux questions qui lui 6taient
adressees. Son jeune compagnon de noviciat, son
directeur et lui prenaient leurs repas avec nous, mais
uane table s6par6e, qui, placee au bout du refectoire,
falsait face a celle du superieur et des r6gents, on
j'&tais. Silencieux et extremement attentif a la lecture,
il n'en perdait pas un mot, et chaque trait 6difiant
qu'il entendait lire paraissait l'impressionner vivement
et p6nitrer d'un g6n6reux enthousiasme son ardente
6mulation pour la pi6t6 et la vertu.
* Mon intimitA avec Rossignol, devenu mon collegue, me fit observer une particularit6 bien honorableau jeune Gabriel Perboyre. Quoique d'une causcitlct
assez mordante et dou6 de cet esprit fin et railleur a
qui aucun travers, aucun ridicule n'&chappe, jaaais
Rossignol ne remarqua devant moi et ne parut avoir
surpris dans son ancien compagnon de noviciat
1'ombre d'un d6faut. 11 avouait, en toute humilit6, que
Gabriel Perboyre lui avait offert, dans toute sa conduite, un type de perfection qu'il rougissait de n'avoir
pu imiter,ni suivre, mime de loin. II est inutile dedire
que le futur missionnaire fut toujours aussi, dans ma
conviction personnelle, un modile sans tache.
u Le papier me manque et m'oblige de finr. Veuillez,
Monsieur, avoir l'obligeance de m'accuser reception.
de cette premiere lettre et resoudre mes doutes.
a J'ai l'honneur d'etre avec une parfaite consid&ration votre devowa serviteur.
t HARANG,
c Propri6taire k Saint-Cl6ment-de-Craon..

a P.-S. -

Dans une autre lettre, Monsieur, je vous&
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entietiendrai des parents de 1'illustre martyr. Je les ai
connas domicilis a Catus, bourg de quatorze cents

habitants, situ6 a trois lieaes nord-ouest de Cahors
(dtpartement du Lot). Un r6cit anecdotique d'un episode de mes voyages, qui me procura i'avantage de les
voir, pourra vous expliquer les causes premieres de
'eimlnente pi6t6 de lear fils. Mais ici se presente un
nouveau doute. Le bourg de Catus les avait-il vus
naitre ? Une notice lae par moi place ailleurs, a mon
grand itonnement, le berceau du martyr. Que disent

vos notes sur cette question geographique? n
12 novembre. -

Deuxime cas de conscience. II

s'agit encore de mariage. On nous rappelle que le titre
color6, source d'erreur commune, corrige souvent
1ignorance des cures et des vicaires.
22 novembre. -

Vingt-cinquieme

anniversaire da

Mota propio de Pie X sur la musique sacrbe. A cette
occasion. S. Em. le cardinal Dubois a organise, dans
1'Cglise de Saint-Germain-des-Pr(-s, une journ&e de
chant gr6gorien. Noisl ffimes invites; mais nos chers
freres ktudiants ktant retenus a la maison par la
classe, on n'envoya qu'un groupe de seminaristes.
De toutes les grandes reformes operies par Pie X,
lisons-nous dans la Semaine Religieuse, celle du chant
grigorien a fut la premiere en date... L'intrusion dans
le culte catholique des proc6dis de la musique profane, trop souvent pompeuse on theatrale, 6tait d6finitivement condamn6e; et le chant traditionnel, injustement oublie, remis a la place d'honneur qui lui
appartient dans les fonctions liturgiques. De cette
musique, qui devait disparaitre, il nous souvient d'avoir
vu les funkrailles officielles A Rome, dans 1'6glise
mcnme de Sainte-C6cile, aux premieres vepres de
sa fete, le ar novembre 9go3. Le Motu proprio, dat6
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du 22, n'entrait en vigueur que le lendemain. Pour la
derniere fois, les membres d'une cilbre Capella de la
Ville iternelle exicutbrent en musique les premieres
vepres de la sainte. Et l'on entendit les interminables
antiennes, entre lesquelles, comme des parents pauvres,
modestes et effaces, s'intercalaient les psaumes, quand
ils ne se prbsentaient point eux-m&mes travestis sous
la meme livr6e musicale, roucoulants et fleuris. Pour
la derniere fois, le CantantibusorganisCaeciliaDomino
decantabat... deroula ses vocalises en 1'honneur de la
patronne de la musique. Titulaire de 1'6glise, le cardinal Rampolla, majestueux et grave, presidait 1'office.
Et ce fut, au gofit de ce temps-la, un bel enterrement. ,
Revenons B Saint-Germain-des-Pr6s. a Une foule
immense se pressait dans l'ancienne 6glise abbatiale.
Pres de l'autel, en grand nombre, sons la baguette de
dom Gajard, des voix exerc6es tenaient le r61e des
vieux 'moines de jadis. Dans la nef, qu'ils*remplissaient, presque tout entiere, de leurs surplis blancs, les
s6minaristes, sous la direction de dom Sablayrolles,
leur donnaient la r6plique et "entrainaient tous les
assistants & prendre part avec eux aux chants liturgiques... La messe achev6e, on chanta le Te Deum.
Certainement, les Achos en monterent jusqu'au ciel et,
en les entendant, les Benedictins de Saint-Germain,
qui, des siecles durant, avaient, sur le meme rythme
et avec les m&mes ml6odies, chant6 les louanges
divines dans leur chore abbatiale, en tressaillirent
d'allUgresse, jusqu'i 6prouver un surcroit de joie dans
leur beatitude c6leste. .
27 novembre. -

F&te de la Medaille Miraculeuse. Ce

jour-li, de grand matin, 6tudiants et s6minaristes vont
en phlerinage a la chapelle privilegi6e de la rue du
Bac, oi ils entendent la messe et communient. Ils y
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reviennent pour la messe pontificale, que chante le
cardinal Dubois. L'apres-midi, Mgr Sevat preside les
vepres. M. Collard diveloppe la doctrine de la
M6daille, qu'il appelle ccl'vangile de Marie ,; il y
d&couvre les trois grands privileges de Marie : sa
maternitY, sa royaut6 et son r61e m.diateur. Son sujet
I'amene a parler du grand jour oit lI'glise mettra
parmi les articles de foi 1'Assomption de Marie et son
couronnement dans le ciel. Nos devoirs envers la
Medaille ne sont pas oubliks par le pr6dicateur; il en
6numbre trois : 1'aimer, la venerer, la r6pandre;
sommes-nous fideles a ces obligations ?
Rappelons ici un souvenir du passe. Le cardinal
Francois-Xavier de Cienfuegos, archev&quede S6ville,
fut un des plus grands propagateurs de l'invocation :
Regina sine labe concepia, ora pro nobis. D6sirant
obtenir l'appui de Mgr de Qutlen, archeveque de
Paris, pour que le Pape consentit & l'ajouter aux
autres invocations des litanies de Lorette, il lui ecrivit
le 12 fivrier 1839 : u Aprbs avoir remarqu6, dans le
mandement de Votre Excellence, tant de brillants
traits de zele pour l'honneur de la trbs sainte Vierge
et de la prerogative de sa Conception immaculie, il est
naturel que je sollicite la puissante influence et le
secours de la m6diation de Votre Excellence a l'appui
de cette religieuse d6marche, si conforme a ses sentiments, et meme, si j'ose le dire, aux desseins qu'a
eus la divine Providence dans la manifestation de la
Medaille Miraculeuse, si c6lbre maintenant dans tout
le monde chr6tien.
c Je ne pretends point prononcer sur la r6v6lation
qui a t6 I'origine de cette pieuse pratique, non plus
que sur les miracles ou prodiges rapport6s comme
ktant les effets de l'usage qu'on a fait de cette
M6daille; Votre Excellence, a qui il appartient de
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dicider a ce sujet, le fera quand elle jugera convenable, et avec la circonspection que demande une
matiere aussi grave. Jusque-lU, je suspends, comme je
le dois, mon jugement, avec la confiance toutefois
que cette d6cision sera conforme aux vceux des ames
pieuses et des devots serviteurs de la Vierge Immaculie. Les nombreux faits qui prouvent la protection
que la sainte Vierge accorde a ceux qui 1'honorent et
Finvoquent sous le titre de Marie confue sans fpcki

disposent les ames pieuses a croire que NotreSeigneur favorisera 1'augmentation de ces pieuses
pratiques.
A Si mon opinion est approuvee par Votre Excellence, j'espkre qu'elle voudra bien appuyer de son
suffrage cette demande, si conforme & la d6votion
singulibre qu'elle t6moigne envers l'Immaculee Conception de la tres sainte Vierge et . 1'estime religietse
qu'elle a pour la Medaille Miraculeuse, que nous
devons pieusement croire etre destinee di Ciel pour
glorifier la tres pure Conception de Notre-Dame, la
devise de cette Medaille 6tant la m&me que kl'oge
dont nous sollicitons l'addition; ce qni est une coincidence bien remarquable. ,
30 novembre. -

Sacre de Mgr Sivat, que le Saint-

Siege donne comme coadjuteur a Mgr Cronzet, vicaire
apostolique de Fort-Dauphin. L'6e1gante parure de la
chapelle, le nombre des assistants, la majesti et le
symbolisme des cer6monies, la personnaliti des pontifes, la grandeur de l'acte accompli, tout contribue a
rebausser I'iclat de la fete.
Le cardinal Dubois, kvequecons6crateur, est assist6
de Mgr de Guebriant, supirieur des Missions &trangeres, et de Mgr Le Hunsec, sup6rieur do Saint-

Esprit.
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Etaient presents les directeurs des oeuvres qui
s'int&ressent aux Missions : Propagation de la Foi,
Sainte-Enfance, CEuvre apostolique, Saint-PierreAp6tre. M. Barbier representait le ministre des

Colonies.
Le sacre avait lieu loin de Madagascar; mais Madagascar etait, en quelque sorte, venu jusqu'A notre cha:pelle. Il y avait des noils : un etudiant, un s6minariste,
un- frOre coadjuteur, un groupe de dix soldats mal.gaches en garnison a Paris.
Ii y avait aussi des blancs, oui, des blancs de Madagascar: anciens missionnaires on missionnaires en
cong6. Les jesuites et les spiritains avaient envoy&
des d~61gu6s pour que les autres vicariats de la grande
ile fussent, en quelque sorte, presents au sacre.
Le marechal Lyautey, le grand Colonial,,empech&
d'assister a la ceremonie, arriva vers la fin et, conduit
a la sacristie, y salua le nouvel iveque. II vit les
soldats malgaches, les tutoya paternellement et eut,
pour chacun d'eux, un mot aimable, leur montrant
qu'il connaissait leur village natal et m&me leurfamille.
L'heure du repas suivit de pen la fin de la ceremonie. Inutile de dire que le r6fectoire etait plein,
que la regle du silence fut exceptionnellement levee
et que des toasts furent 6chang6s. Les mets servis a
la table d'honneur portaient tous, sur le menu, un
nom qui rappelait Madagascar : potage Ranavalo,
coquilles Fort-Dauphin, oeufs Epiornis, bar de Tulear,
haricots Vohipeno, salade Gallieni, gAteau moka

Farafangana.
Nos jeunes gens apprecierent surtout le cadeau qui
suivit le dessert : un grand cong6, donni par le cardinal Dubois; dedommagement l6gitime, certes, pour
la peine qu'ils s'itaient donnee en priparant, les uns
le chant, d'autres les ceirmonies.
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Et maintenant Mgr Sivat s'appr&te a repartir.
Quelqu'un, un parent peut-etre, lui disait un jour :
( Vous voilA satisfait; les honneurs sont venus a vous;
qu'iriez-vous faire a Madagascar? J'espbre que vous
allez rester en France. , Je suis sdr que Mgr Sevat
repondit : a Mais c'est tout le contraire. Je suis uni i
Madagascar par des liens plus etroits que jamais; je
me dois aux Malgaches; je me aevouerai, je me sacriferai pour eux; ma vie leur appartient. » Le premier
langage etait celui de la nature; le second, celui de la
grace.
8 decembre. - Fete de l'Immaculbe Conception. Le
matin, I la salle d'oraison, est lu, selon l'usage, 1'acte
par lequel chacun des membres de la Compagnie se
consacre a la sainte Vierge.
Le meme jour, mort de M. Rouchy. Ce cher confrere portait divers pr6noms : son acte de naissance
l'appelle Louis -Joseph-Alexandre; son acte de bapteme
Louis-Henri-Joseph-Alexandre; lui-mme signait toujours Leon. Ilnaquit, le 27 decembre 1845, A Riom-esMontagne (Cantal), oit son pire avait quelques propriktes.
I1 entra au seminaire interne le 3 fevrier 1867, apres
un on deux ans passes an grand seminaire de SaintFlour. La guerre de 1870 le chassa de Paris, lui et les
autres etudiants. Il y revint apres la Commune, y retut
le diaconat et, le 8 d6cembre 1871, la pretrise.
Le petit s6minaire de Constantine l'eut a ses debuts
dans le ministare. M. Courrege, son confrere, puis
son suprieur, se l'attacha si bien que, place au collge de Nice en 1875, il reussit ; l'emmener avec lui.
Ils resterent ensemble dans cette derniere ville pendant
vingt-sept ansi s'entendant toujours tres bien; si la
Congr6gation n'avait di abandonner l'etablissement,

~i~ ;~
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il est probable que la mort seule les aurait separes.
M. Rouchy accepta volontiers d'aller en Orient en
1902. Apres deux ans d'enseignement 4 Antoura, puis
quatre a Damas, il fut appel6 A la Maisdn-MWre. On
l'y vit, de 90o8 a xi93, rendant avec beaucoup de
bonne grace les services qu'on lui demandait, remplissant, A l'occasion (le temps le lui permettait),
I'office de promoteur dans des procks de beatification.
Sept ans passerent ainsi dans un repos relatif, puis
ce fut Alger. Il avait soixante-huit ans quand on l'y
envoya. Bel exemple A imiter par ceux qui seraient
portes A pr6texter leur age pour ne pas traverser la
mer on l'ocean! Les quinze ans qu'il y passa furent
employes utilement.
Nous sommes heureux de transcrire ici les notes
d'un confrere qui I'a connu dans cette maison : c II
grimpait A pied a Notre-Dame-d'Afrique, A SaintMichel d'El-Biar, passant m&me par les sentiers escarpes. C'est A pied qu'il se rendait aux diverses maisons
des seurs oiu il avait a confesser.
SII 6tait rude a lui-meme. Le sommeil ne l'accablant pas sans doute, il arriva maintes fois que, dans
I'ancienne maison de llmpasse, habitation mauresque
oii les chambres 6taient dispos6es autour d'une galerie, il se rendait a la chapelle des trois heures du matin
et, constatant que personne ne venait, il r6dait dans
la galerie, trainant les pieds, au grand mkcontentement des dormeurs du voisinage, qui lui signifiaient ou
de rentrer chez lui, ou de rester la chapelle A l'oraison, il ne s'asseyait jamais, mais se tenait A genoux
on debout. De temps A autre, on l'entendait r6p6ter :
0 sacrum convivium!
a II etait tres serviable, essayant de faire pardonner la demi-oisivet6 que lui imposait son age, par
les menus services qu'il s'ing6niait A rendre. II arri-
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vait que les missionnaires, revenant du bled, rentraient
tard dans la nuit; le lendemain matin, M. Rouchy
6tait a l'affit pour leur servir la messe.
n II aimait la Congr6gation de toute son ame,
meme avec une pointe de ce que j'appellerais chauvinisme. II n'admettait pas que tel pretre du diocese
plaisantMt, meme gentiment, sur les travers d'un confrere, autrefois son professeur a Kouba, ou qui avait
donn6 la mission dans sa paroisse. Le cure qui avait
os6 semblable chose etait classe dans son esprit: il ne
valait plus rien.
a M. Rouchy avait du cceur et aussi, sous une apparence rugueuse, beaucoup d'esprit, quelquefois trop.
II 6tait trop caustique et, d'un mot parfois, il stigmatisait les d6fauts d'autrui. On redoutait ces sortes de

saillies. Mais il corrigeait cela par beaucoup de condescendance pratique.
tc En somme, c'6tait un de ces bons missionnaires
d'autrefois, reguliers, aust&res, dignes et attaches
souverainement a leur vocation. ,
M. Rouchy ne revint a Paris que pour y mourir.
Dieu lui choisit un beau jour : le 8 d&cembre, fete de
l'Immaculie Conception, cinquante-huitieme anniversairede son sacerdoce.
25 dicembre. - a Et le Verbe s'est fait chair )Aucune fete de l'ann6e liturgique n'a eu, au meme
degre que celle de Noel, le don d'inspirer les poktes.
et les musiciens. II serait curieux de connaitre I'origine de nos noels les plus en vogue. Le Journal des
Dibats raconte, dans son numero du 27 d6cembre,
comment fut compos6 le Minuit, chrifiens :
a Au temps oi l'on construisait le pont suspendu
reliant la rive gauche du Rh6ne an village de Roquemaure, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Uzzs,
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le directeur des travaux, l'ingenieur Laurey, se lia d'autant plus aisement avec un habitant du pays, Placide Cappeau, porte et r6gionaliste fervent, que 'un et l'autre
entretenaient les meilleures relations avec le compositeur parisien Adam. Cappeau, qui avait fait son droit
dans la capitale, s'y 6tait, en effet, quelque peu
r6pandu dans les milieux artistiques et litteraires.
Mine Laurey joignait au charme d'une haute distinction le talent d'une cantatrice consommne, dont Adam
admirait beaucoup la voix agr6able.
c A 1'eglise de Roquemaure, le cur6 de l'6poque,
1'abb6 Nicolas, tres 6rudit et bon musicien, apprenant un jour que son paroissien Cappeau-4tait a la
veille de partir pour Paris, lui arracha la promesse
d'6crire les strophes d'un noel, qu'il porterait a
Adam, lequel serait ravi de le mettre en musique et de
le destiner a Mme Laurey.
et,
K Cappeau quitta Roquemaure le lendemain,
pour att6nuer la monotonie du long voyage en diligence entre Macon et Dijon, il 6crivit le merveilleux
poeme du Minuit, chrltiens. Cela se passait le
3 decembre 1847.
(c A son arrivie a Paris, Cappeau soumit k Adam.
le projet de son cure. Le musicien, sans g&ne aucune,
promena les ciseaux dans le texte poetique, et c'est
avec effroi que l'6crivain vit son inspiration mutilke et
mis a mal le sens de sa. composition.
" Mais il fallait faire vite, le 25 decembre approchant; et, quelques jours apres, la poste emporta le
morceau fameux, que Mme Laurey traduisit superbement dans 1'6glise romane de Roquemaure, pour qui
ce fat vraiment une keure solennelle.
, L'abb4 Nicolas, qui ne manquait pas de gofit, cria
au chef-d'ceuvre. Et tout le monde, depuis, lui a donn6
raison. .
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3o dicembre. - Le Journal officiel de ce jour (colonne 13 59o) nous apporte une heureuse nouvelle.
Dans la liste des nouveaux chevaliers de la Legion
d'honneur figure le nom de notre confrere de Beauvais, a Saint-LUger Marcel-Paul Auguste, sons-lieutenant au centre mobilisateur n ° 183. Douze ans de service, quatre campagnes. Titres exceptionnels : offcier
courageux, a brillamment entraink sa section au cours
d'un violent combat le Ii juin 1918. A ite bless6 et
cit6. ,
I" janvier 1929. - Journees de voeux et de prieres.
Nous entendons, le soir, a la salle d'oraison, les souhaits queforme pour nous, dans sa circulaire, notre
tres honork Pere, auquel M. I'assistant a offert les
n6tres le matin, tandis qu'a genoux nous nous unissions de ceur aux paroles prononc6es.
Tournee habituelle a la Maison-Mbre des soeurs.
Elles sont venues, la veille, nous dire qu'elles pensaient a nous devant Dieu; c'est notre tour de leur
exprimer nos souhaits.
3 janvier. - Mort de M. Jung. Henri-Alexandre
Jung, n6 le 25 decembre 1846, a Grosbliderstroff
(Moselle), sur les confins de la Lorraine et de la Sarre,
appartenait a une famille profondement chritienne;
un de ses frires le suivit dans la Congregation; deux
de ses seurs et trois nices devinrent religieuses de.la
Providence de Peltre; une des premieres fut longtemps
sup6rieure du couvent de Forbach.
Sa m6moire 6tait excellente et son goit pour les
langues tres prononc6. Tout jeune, il allait prendre
des legons d'allemand de I'autre c6t6 de la Sarre;
d'autre part, son village etait peupl6 de juifs, et, a
leur contact, la connaissance de l'h6breu lui fut facilit6e. Son pare I'envoya d'abord 6tudier au college de
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Sarreguemines, que dirigeait alors, avec le titre de
principal, Box, connu par son histoire de la ville;
puis au petit s6minaire de Montigny-lez-Metz, lorsque
se manifesterent en lui les premiers signes de vocation a l'etat ecclesiastique.
En 1865, le jeune 6colier passait au grand s6minaire de Metz. A la suite de quelque incident ou de
quelque incertitude sur sa vocation, il embrassa la
carrixre militaire. Affect6 au g6nie, il gagna les galons
de sergent.
1870 arriva. Les soldats se portirent, de tous les
points de la France, an secours de la frontiere menacie;
de Montpellier, il partit, lui aussi, plein d'un courage
farouche, qu'entretenait la pensee de son village
natal, place, comme une sentinelle, face & l'ennemi.
H6las I le courage ne suffit pas pour detourner les
balles. I1 tomba bless6 sur Ie champ de bataille de
Forbach, a quelques lieues de la maison paternelle.
Son pare le releva.
La guerre 6tait finie pour lui, mais il lui fallait en
subir les tristes consequences. Emmene captif en Saxe,
i! y souffrit tout ce que pent souffrir un coeur de
Lorrain a la nouvelle de nos revers et a la vue de son
impuissance. II 6tait grand, jeune, intelligent, instruit;
une gretchen allemande le remarqua, fut s6duite et
se proposa pour etre la compagne de sa vie: c Non,
non, r6pondit-il, sechement; je n'ai rien de ce qu'il
faut pour faire le bonheur d'une femme. »
Quand sonna 'heure de la libert6, il reprit avec joie
le chemin de la France. La captivite l'avait miri; il
se sentit de'nouveau attire vers l'6tat ecclisiastique et
entra an grand s6minaire de Reims. Les pretres de
Saint Sulpice en 6taient les directeurs. En Ecriture
sainte, cours qu'il affectionnait particulibrement,
M. Fillion fut son maitre.
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Les vacances arrivnrent; grand fut son embarras et
celui des seminaristes nes, comme lui, dans les pays
conquis, ou habitait lear famille. Les laissera-t-on
passer? La jeunesse est facilement confante. Ils
allerent jusqu'l la frontiere et parlementirent avec
les douaniers. a Inutile, leur fut-il r6ponda, vous ne
passerez pas.n Ils insistent, s'animent. Le gouverneur
d'Alsace-Lorraine se trouvait de passage, en tournee
d'inspection. An bruit de la discussion, il approche,
demande des explications, signe lui-m&me les laissezpasser et dit a ses subordonnbs : c Le patriotisme est
un sentiment tres honorable, qu'il ne faut pas
froisser.
En face du grand seminaire s'l6evait notre residence
de Reims. Ce fut par ses rapports avec le superieur.
M. Elagel, que M. Jung fut peu &pen attire vers notre
Compagnie. 11 commenqa son s6minaire interne le
20 fivrier 1873, regut, I'ann6e suivante,la tonsure, les
ordres mineurs, le sous-diaconat et le diaconat. Enfn,
le 22 mai 1875, il 6tait pr~tre.
Pendant son temps d'6tudes, ses dispositions pour
I'Ecritbre sainte furent tres remarquaes. Plusieurs
6tudiants se mirent d'eux-memes sons sa conduite
pour apprendre I'h6breu; il composa, pour eux, une
grammaire h6braique en latin, qui fut lithographiee et
ddi6de au P. Bore, Suptrieur general. 11 est vrai,
cette ceuvre ne lui est guere personnelle; c'est du
Buxtorf mis en ordre et, en bien des pages, simplement resume ou meme copij.
Apres son ordination sacerdotale, M. Jung continua,
pendant un an environ, l'enseignement de 1'Ecriture
sainte, mais, cette fois, officiellement et a tous les
etudiants, et non plus en petit comit6.
La maison-mere le c6da, en 1876, au seminaire de
1'Institut catholique de Lille. Le grand s6minaire
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d'Amiens 1'eut ensuite pendant un an, de I88o a
1881.

Ses grandes aptitudes pour les sciences le.d6signaient
au choix du P. Fiat quand celui qui les enseignait
& Saint-Lazare ne put continuer. M. Jung avait, surtout
en ce qui regardait les sciences physiques, une facilite

extraordinaire d'assimilation, et a cette facilite s'ajoutait une rare habilet6 pour les experiences. Une
machine neuve, meme tres coumpliqu&e, lui livrait faci-.
lement ses secrets; il la d6montait, la remontait et,
-ela fait, la connaissait a fond; il etait, des lors, en
mesure d'en construire une semblable, meme avec des
perfectionnements. Le cabinet de physique de la maison-mire lui doit des agrandissements considerables.
1 y 6tait trbs attache et, ntanmoins, quand on lui
d<it de partir an college de Smyrne, le sacrifice fut
g6nireusement accept6. An reste, les m&mes occupations l'y attendaient. II y professa les sciences avec
grand succis et meme avec 6clat et y monta un riche
cabinet de physique. Que d'el6ves n'a-t-il pas prepares
aux grandes 6coles de Paris et d'ailleurs! Son nom
6tait tres populaire dans la ville, meme parmi les
juifs, les grecs et les musulmans. Nos officiers de
marine le connaissaient et I'appr6ciaient; les anciens
ilives ne revenaient jamais a Smyrne sans lui rendre
visite; les catholiques de la ville goftaient ses sermons;
les sceurs, ses conferences; les rabbins eux-memes
s'entretenaientvolontiers avec lui d'hbbreu et de Bible
hebraique.
Les ruines de Panaghia Capouli lui doivent leur
notoriete. On sait que les rev6lations de Catherine
Emmerich placent le tombeau de la sainte Vierge aux
environs d'9phise. Pour M. Jung, c'itaient a des raves
de flle malade »; et ii partit en exploration dans
l'intention de le d6montrer scientifiquement. Les
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premieres fouilles changerent completement ses idWes;
il revint a Smyrne, convaincu que la voyante avait dit
vrai. Panaghia Capouli n'eut pas d'adepte plus
fervent, sinon peut-atre son sup&rieur, M. Poulin.
Des discussions s'engag&rent entre savants; des personnages iminents voulurent voir; il les conduisait
lui-m&me aux fameuses ruined. Aprbs une inspection
des lieux, un frire du roi de Saxe lui laissa en souvenir

sa photographic; au bas, 6tait 6crit : , Veni, vidi,
credo; je suis venu; j'ai vu, je crois. )
Les Turcs marquerent leur retour &Smyrne, en 1922,
par un immense incendie, qui rdduisit en cendres une
grande partie de la ville; la population chritienne
apeur6e s'enfuit et beaucoup ne revinrent plus. Ce fut
la fin du college. M. Jung, dUji tres ag6 et le corps
courbe sous le poids des infirmitis, revint a la maison,mere pour y finir ses jours. Sa vigueur intellectuelle
6tait intacte. Dans ses dernieres annies, il aimait .
lire la Bible en hebreu et, de preference, dans les
plus anciennes 6ditions non vocalisies; Isaie surtout
faisait ses delices.
La te16graphie sans fil l'occupait aussi beaucoup;
il se tenait au courant de tous les perfectionnements
des appareils et les utilisait aussit6t.
Les sciences profanes ne l'absorbaient pas tellement
qu'il n'eit quelque temps "a consacrer au ministtre
sacerdotal : les pr&tres de la ville en quete d'un
confesseur savaient qu'ils pouvaient entrer dans sa
chambre; il les recevait volontiers; I'un d'eux frappait encore a sa porte a l'heure meme oi son corps
6tait conduit au cimetibre.
La r6petition d'oraison qu'il avait l'habitude de
faire pendant la retraite annuelle, de sa voix grave et
profonde, impressionnait vivement. Sa foi s'y montrait
vigoureuse et aussi son attachement a sa vocation.
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A I',ge oh il ttait, la pens6e de la mort se prisentait souvent i son esprit. Alors que sa forte constitution semblait lui promettre encore quelques ann6es,
une broncho-pneumonie le terrassa et I'emporta en
deux ou, trois jours. II rebut les sacrements en pleine
connaissance, idifant son entourage par sa resignation
et sa piet6. La force de la fievre lui donnait le delire:
on l'entendait alors parler h6breu, r&citer son chapelet
et r6clamer du ciment et du mortier, sans doute pour
les constructions de Panaghia Capouli. Et au ciel la
sainte Vierge lui apprit sans doute la verit6 sur le
lieu de sa s6pulture : fut-il confirm dans sa conviction, . ou redevint-il l'adversaire des revelations
imprimbes de Catherine Emmerich?
8 janvier. - Troisieme cas de conscience. M. Combaluzier nous rappelle le canon o198, en vertu duquel
est licite et valide un mariage contract6 seulement
devant t6moins, si l'on pr6voit que, pendant un mois
au moins, il sera impossible de trouver un pr&tre
rev&tu d'une d616gation rbgulibre, avec obligation,
toutefois, maiS au seul point de vue de la lic6it6, de
s'unir devant un pretre quelconque, si la chose est
possible et facile.
Le m6me jour, mort du frbre Jean Weiser. Ce bon
frere 6tait de la race des fr&res pieux et. laborieux,
qui .sont le tresor des maisons oi I'obeissance les a
places. N6 pros de Cologne le 12 novembre 1844, ii
6tait entr6 chez nous le 18 juillet 1874, avait prononce
les saints voeux le 19 juillet 1878, s'6tait d6pens6
successivement a Gentilly, a la maison-mbre, oi ii
remplit I'ofice de r6fectorier, a Loos, Rongy et Ingelmunster. Revenu & la maison-mere vieux et casse, il a
continue d'6difier par sa pi6t4 jusqu'au jour de sa
mort.
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L'ann6e n'a que onze jours et voili

deji le troisieme d&css. Cette fois, c'est le bon
M. Koury qui va dans son fternit6. II avait craint la
mort toute sa vie et, dans ses derniers jours, ii s'est
apergu que la mort n'avait rien de terrible; elle le
rapprochait de Dieu; pourquoi l'aurait-il repoussee?
Ce cher confrere avait vu Ie jour a Smyrne le
5 janvier 1852. Sa famille 1'6leva tres chritiennement.
Un de ses freres mourut, en 1921, a Athbnes, dans
des sentiments d'une grande pietb. Une de ses sceurs
devint Fille de la CharitA et mena dans la Compagnie
une vie exemplaire.
Ceux qni le connurent jeune estimerent qu'il y avait
en lui l'~toffe d'un bon pretre et ils I'envoybrent an
Berceau. L'6cole apostolique 6tait presque & ses
debuts. M. Lacour la dirigeait. Des 6v6nements graves
surgirent qui sortirent le Berceau de son calme habituel : arriv6e des 6tudiants et des siminaristes de
Madrid, chasses de leur pays par la persecution de,
1868; ils partirent en 1870 pour faire place a unt
groupe d'6tudiants de Parts, que menacait 1'approche
des armies allemandes.
Quand la s6curit, fut revenue dans la capitaie, les
Atudiants repartirent, sauf M. Serpette, alors diacre,
que M. Lacour retint aupres de lui. M. Blanchet organisa une fanfare; dans la repartition des instruments,
M. Koury fut choisi pour la grosse caisse.
II eft 6t' difficile de trouver caractere plus aimable
et plus conciliant, pi6tA plus solide et plus tendre.
On ne lui trouvait qu'un d6faut : son ardeur au travail
laissait &d6sirer; mais ce d6faut etait si prononc6 que
son renvoi fut mis en d6lib6ration. On eut 6gard & ses
qualit6s, a sa pi&tj surtout, et l'indulgence privalut.
Au nombre des 61eves de sa classe se trouvaient
deux autres Orientaux : M. Mladenoff, plus tard

(`
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Mgr Mladenoff; et M. Aluta, qui fait actuellement
partie de notre maison de Smyrne. Ils entrirent tous
trois A Saint-Lazare le 30 septembre 1874, ainsi que
M. Blanchard, mort superieur de Zeitenlik, et un
Espagnol, M. Barcena, qui ne persve6ra pas.
Ses deux ans de probation termin6s, il fut admis
aux voenx. Son temps d'etudes a Paris fut court, car,
l'ann6e suivante, au mois de septembre, iit tait plac6

au college de Naxie. Cet 6tablissement agonisait; on
espirait encore le sauver; il ferma ses portes un ou
deux mois apres. Le college de Constantinople hrita
de M. Koury. Le jeune clerc y recut tous les ordres,
de la tonsure an sacerdoce, entre le 8 septembre 1878
et le 29 juillet 1880.

Deux ans apres, de Constantinople il passait a
Smyrne, son pays natal. Nouveau changement en
1888 : l'obiissance 1'envoyait au college d'Antoura.
M. Koury n'itait guire fait pour Penseignement;
et peut-etre cet Oriental etait-il plus a sa place chez
les Occidentaux. Le P. Fiat I'appela pros de lui, a la
Maison-Mere, en i8go, et lui donna un poste de confiance, celui de sons directeur du seminaire interne.
II y avait des responsabilit6s et M. Koury ne les aimait
pas; aussi s'iloignait-il de Paris l'annee suivante.
Vichy leut un an; Lyon, trois (1892-1895). M. Fiat

pensa lui htre agrbable en le placant ensuite a Toursainte avec M. Salvayre, son ancien superieur de
Constantinople. Ce fat tout juste s'il put l'y retenir
deux ans. M. le Superieur g6niral lui icrivit le
28 mai 1897 : i J'ai I'mtention de vous envoyer a
Akbes pour vous donner la direction de cette maison.
Avec la connaissance que vous avez de la langue de ce
pays, vous pourrez rendre a la petite Compagnie plus
de services que dans an grand s6minaire... R6pondezmoi : puis-je compter sur vous?,,
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La reponse de M. Koury fut negative; la sup6riorite l'effrayait et la France lui plaisait.
1898 le revit a la Maison-Mere. II aimait la sainte

Vierge; on esperait que Notre-Dame de Valfleury le
retiendrait. Il y fut place en 1899.
C'est la qu'il apprit la mort de sa sour, malade a la
rue du Bac. Le P. Fiat lui annonqa cette nouvelle si
delicatement que sa douleur fut temperee autant
qu'elle pouvait l'etre. < J'apprends a l'instant que
votre bonne sour a passe, cette nuit, vers deux heures,
a une vie meilleure, et ma pense se porte aussit6t
vers vous, qui aimez tant cette chbre soeur. Je veux
done vous dire que je prends la plus large part a votre
douleur et que j'unis mes prieres aux v6tres pour le
repos de cette grande victime de la souffrance. Votre
chere seur a, en effet, longuement et horriblement
souffert; mais elle me semblait toujours bien resignee
a la volonte de Dieu et- d'un calme edifiant. C'est la
bonne impression qu'elle m'a laisse, ces jours-ci,
dans une visite que je lui ai faite. Vous avez done
tout sujet de vous consoler dans votre affliction. Votre
seur n'a pas perdu la vie; elle 1'a 6changee contre
une meilleure. ,
M. Koury fut tres sensible a ces affectueuses et d6licates paroles; mais elles ne lui enleverent pas l'instabilit6 de caractere, cause de ses nombreux changements.
Deux ans de sejour a Valfleury lui suffirent. Le
15 juillet 1901, une lettre lui itait envoyee de Paris.
Voici
o
votre obedience pour Cahors, lui 6crivait le
P. Fiat; vous aurez a y enseigner la morale. Je ne
doute pas que vous ne donniez pleine satisfaction au
sup6rieur, aux confreres et aux eleves. » Ce n'etait pas
le poste qui convenait A M. Koury; les eleves de
Cahors 6taient trop grands pour lui. L'ann&e fut dif-
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ficile. II salua les vacances avec joie et remercia la
sainte Vierge quand il lut cette nouvelle lettre, dat6e
du 3 aofit 1902: (J'ai besoin de m'entretenir avec vous;
venez de suite avec vos petits effets, car vous aurez
une autre destination. »
Cette destination fut une fois de plus la MaisonMere. On lui confia un petit travail au secr6tariat. Ce
n'6tait pas fatigant; ce n'etait pas assujettissant non
plus. M. Milon 6tait tres accommodant pour ceux qu'il
employait. Et pourtant, quatre ans apres, M. Koury
eut besoin de changer; il laissa le secr6tariat pour la
Communaut6, dont il devint aum6nier. M. Milon lui
6crivit de Funchal, le 28 aoft 90o5, une lettre charmante : (( J'ai appris avec surprise et avec regret,
cher M. Koury, que vous aviez quitt6 le travail du
secr6tariat pour l'aumOnerie a la Communaut6. Je
comprends qu'on vous ait trouv6 apte a ce dernier
poste, oui il faut des qualitis qui ne sont pas en d'autres
hommes, d'ailleurs estimables, et que I'on voyait justement en vous. Vous resterez des n6tres par I'amiti6
que nous vous garderons; nous avons v&cu an secretariat avec vous dans une union parfaite; soyez assure
du bon et fiddle souvenir que nous en conserverons. k
M, Koury eut vite assez de son nouvel office. Dans
le courant de l'ann6e suivante, il partait pour Lyon,
donnait une mission en compagnie de son cher ami
M. Gonachon, puis attendait ia-bas qu'il ffit statu6
sur son sort. Le P. Fiat lui 6crivit le io septembre
90o6 : c Reposez-vous trois on quatre jours chez
M Gonachon et revenez prendre votre place i la Maison-Mere, a moins que vous ne pref6riez aller a Alexandrie... M. Bouvy me demande un predicateur pour
cette maison; ce serait bien votre affaire. Je n'en ai
pas d'autre; qu'en dites-vous? )
M. Koury 6carta la Maison-Mere, Alexandrie, et ce

-- 26-fut le Berceau qui lui fut donne, le Berceau oiu il avait
passe les meilleures annaes de sa jeunesse. II s'y rendit avec plaisir, mais ce plaisir alla diminuant jusqu'aux vacances de 1'annee 19o8; et alors i lui fallut
autre chose.
La Maison-Mbre se trouve ensuite de nouveau sur
la liste de ses placements. Ce devait etre le derner.
On va le voir, lui qui, en trente et un ans, avait change
douze fois de maison, rester fixe vingt et un ans dans
la meme. Comment xpliquer cette soudaine stabiliti?
Son 6tat de santi? L'experience acquise? L'un et
Iautre probablement. M. Koury avait cinquante-six
ans quand il fut rappelk du Bercean; il sentait deja le
poids des ans; 1'astbme commenpait a loppresser;
on lui offrait a la Maison-Mere un travail tres modere,
qui constituait un demi-repos; nulle part il ne trouverait le meme soulagement. D'autre part, il avait essayi
les colliges, les missions, les grands seminaires, les
6coles apostoliques; ii savait desormais que nulle part
on n'est A I'abri de difficultes. Ce qui le plus souvent
avait motive ses d6placements, c'6tait sa tres grande,
disons m&me sa trop grande delicatesse de conscience.
Quand il voyait des dangers pour son Ame, et il et
voyait facilement, il s'imaginait qu'en allant ailleurs,
son Ame trouverait Ie repos. Et ce repos s'enfuyait
toujours devant lui. Apres avoir ete tant de fois victime de l'illusion, ses yeux commenaient A voir la
realite.
Des son arriv6e A Paris, M. Milon le reprit volontiers avec lui au secretariat. Bient6t s'ajouta I'aum6nerie de I'orphelinat Saint-Louis. La seur superieure,
appel6e A choisir entre deux confreres, ne lui donna
pas la priefrence, car, pensait-elle, a ii est si peu
stable qu'avant un an il nous mettra dans l'embarras ..
Ce fut pourtant M. Koury qu'elle cut, mais. un nou-
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veau M. Koury, revenu de sa mobiliti naturelle; et
plus tard elle benissait Dieu de n'avoir pas iti cout.e.
Le nouvel aum6nier avait enfin trouv6 sa voie et,
pendant dix-sept ans, ii y persevirera, toujours avec
succes, car il avait les qualitbs de 1'emploi :il &tait
doux, aimable, condescendant, aimait & se faire tout
& tous, n'avait aucune tendance a s'immiscer dans
l'administration interieure de la maison; il savait
parler aux enfants le langage qu'ils comprennent; sa
pi6t6. lui etait rest6e celle d'un enfant; aussi n'avaitil pas de peine a la faire penItrer chez eux.
Tous les soirs, apris la classe, il allait a la sacristie
pour permettre a ceux de ses chers petits qui auraient
quelque inquietude de conscience de se r6concilier
avec Dieu avant de se coucher; cette habitude etait la
consequence de la recommandation qu'il leur faisait
de ne jamais passer la nuit en itat de p&ch6 mortel.
Bien que, dans ses sermons et ses cat6chismes, ii
cherchit a mettre ses paroles an niveau de leur intelligence, certains, les plus 6tourdis surtout, comprenaient mal, ou, du moins, entendaient mal.
Un jour, apres avoir exhortk les enfants & aimer la
sainte Vierge, leur M're du ciel, il ajouta sur un ton
d'indignation : c Un affreux h6r&tique a ni6 qu'elle
fit mure de Dieu; voyons, qui me dira le nom de ce
mrchant? t
Et ses yeux se fixaient sur les grands. L'un d'eux
leva le doigt. acMonsieur, c'est Marius. » - a C'est
bien, r6pliqua M. Koury, supprimez I'm et votre
r6ponse est excellente; oui, Arius a blasph6m6 la
sainte Vierge en lui enlevant le plus noble de ses privileges, sa maternit6 divine. M
L'aum6nier 6tait a la fois aime et vin&r6; l'amour
que les enfants avaient pour lui repondait I 1'amour
qu'il avait pour eux.
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La diclaration de guerre le consterna; qu'allait-il
devenir, lui, sujet d'une puissance en guerre contre la
France? ltre enferm6 dans un camp de concentration
ne lui souriait guere. II partit pour Lyon et, en exhibant sa qualite de Syrien, put 6viter l'internement.
Quand, apres la victoire de la Marne, la menace
allemande ne pesa plus sur Paris, il revint avec joie
reprendre sa place aupres de ses chers petits de SaintLouis. Vinrent des jours plus sombres: des escadrilles
d'avions laissaient tomber, la nuit, des bombes meurtri&res sur tous les points de la ville; des canons lointains envoyaient leurs obus sur Paris. Le sejour de la
capitale devenait dangereux. La maison de campagne
du Berceau fut offerte, comme refuge, aux enfants de
Saint-Louis. M. Koury les y suivit. II aurait voulu
arriver avec eux, mais il lui fallait rigulariser ses
papiers a Da.x et cette formalit6 prit du temps. Les
enfants commenqaient a se lasser. Que faire pour le
presser? L'un d'eux eut une idee g6niale : ( Annoncezlui, dit-il une sceur, que I'on ne prie plus la sainte
Vierge & Pouillon; il viendra tout de suite. "
La sainte Vierge le protigea, lui et ses petits, et,
quand la guerre prit fin, ils se retrouverent tous &
Paris, sans avoir souffert du terrible filau.
Avec l'orphelinat Saint-Louis, M. Koury avait
d'autres petites occupations. II 6tait charge, au secretariat, de combler les lacunes des registres; on l'y
voyait assez rarement. De temps a autre, il allait preter main-forte & M. Gonachon, missionnaire de notre
maison de Lyon, qui I'appelait au secours. En 1918,
I'office de sous-assistant lui fut offert ouplut6t impose.
Pour vaincre ses repugnances, on lui laissa entendre
qu'il etait simplement int6rimaire; cet interim dura
sept ans; chaque ann&e, ou m&me plusieurs fois par an,
c'etaient de nouvelles instances pour en 6tre dicharg6.
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II cut encore, comme sous-assistant, a s'occuper des
fr&res coadjuteurs. La retraite annuelle des pauvres
lui fut aussi confi&e plus d'une fois. II aimait, certes,
les pauvres de tout son cceur; mais ceux-la ktaient,
plusieurs du moins, d'une cat6gorie sp&ciale. En les
voyant entrer chez nous, les agents reconnaissaient
des repris de justice. Ils vinrent nous pr6venir charitablement et nous conseill&rent de nous tenir sur nos
gardes. Quelle action cut M. Koury sur ces ames?
Dieu le sait. Certains 6taient attires sans nul doute
par la pensee du bon d6jeuner qui suivait, le dernier
jour, la messe de communion. La crainte d'etre pour
quelque chose dans les sacrileges qui se commettaient
inqui6ta M. Koury. Les retraites furent supprim6es
et, somme toute, cela valait mieux.
Pour ses heures libres, M. Koury s'itait trace un
programme, ou une part 6tait faite aux diff6rentes
branches des sciences eccl6siastiques : lecture plut6~
qu'itude; lecture affective plut6t que r6flchie. On
remarquera dans ce programme la place qu'il donne i
Marie, dont il aimait a se dire l'esclave :
a Tout A J6sus par Marie! 0 Marie, ma reine et
ma souveraine maitresse, je suis tout a vous et tout ce
que j'ai est 4 vous.
( En qualit6 d'esclave,je vous offre et consacre tout
mon travail, toute ma vie, ma mort et mon 6ternit6.
« Pour vous servir et vous plaire, je prends la rbsolution, avec votre assentiment, d'tudier :
( I° L'Ecriture Sainte pendant une heure au moins
et meme plus d'une heure, si c'est necessaire;
2° La th6ologie ou tout ce qui s'y rapporte, de
m6me pendant tune heure au moins et plus, si c'est
necessaire;
cc 3 L'histoire ou la vie des saints et des grands
personnages, de meme comme ci-dessus;
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4° Lire ou etudier les sermons ou en faire, ou bien
quelque lecture pieuse, kdifiante, a lire ou i copier, de
meme;
'

a

5" La liturgie on le catichisme ou des questions

diverses, dans les revues on ailleurs, de mxme comme
ci-dessus.
( C'est l8, 6 ma bonne Mere, l'ordre que je suivrai
pour votre gloire et celle de Jesus, votre divin Fils.
Cependant, avec votre permission, je pourrai changer
cet ordre ou faire un autre travail.
A Tuus lotus sum, o Maria, et omnia mea tua sunt.

c G. CoURY,.esclave de Marie. »
Et des dates suivent, montrant que la resolution
d'observer ce programme a 6et renouvelie a diverses
reprises. La premiere est de 1914, la derniere de 1927.

* Et A l'interieur de la feuille double qui contient ces
lignes, se trouve un billet qui les complete : ( Je confesse que, depuis longtemps, je n'ai pas &t6 fidele a
observer ce petit reglement. J'en demande pardon i
Dieu et A la tres sainte Vierge, ma souveraine maitresse. G. Coury, esclave de Jesus et de Marie. 18 avril
1928. Deus propitius esto miki peccalori!

n

M. Koury 6crivait toujours son nom avec ua C, bien
que l'orthographe officielle voulat un K. Nous avons
prefere suivre I'usage des papiers civils et religieux.
I1 6tait une pratique Alaquelle M. Koury ne manquait
jamais : la mention, dans de petits agendas annuels,
des menus incidents de la journee. Ouvrons au hasard
celui .de 1926 :

5 janvier. Enterrement da frere

Michel. A huit heures, M. Parrang a chant6 la messe;
lesfreres out porte les cordons du poele; M. Thoor a
at6 cimetiere pour les prieres. - 27 mai. M. Rouge
au
a promis d'aller dire une messe, Adixheures et demie,
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rue Oudinot, 3, pour le repos de l'Fme de Coppee. ,
Ainsi de suite.

Pour un sous-assistant, ces petits agendas avaient
leur utilit ; et qui salt si, meme dans 1'avenir, ils ne
serviront pas en plus d'une circonstance?
En dehors du journal la Croix et de P'Awi du clergi,
qua lui rappelait ses notions th6ologiques, M. Koury ne
lisait guere que des livres de ptite. I1 itait abonn6 a
quatre revues : les Aa•ales des prdtres adorateurs, la
Revue des prtres de Marie, le Propagateurdes trois Ave
Maria et le Pritreapdtre du Sacrd-Caur.
La pi6te dominait chez lui et les choses de pi6te
I'attiraient plus que tout Ie reste. Quand sonnaient
onze heures du matin, il se rappelait que c'6tait,
depuis son enfance, son heure de garde d'honneur. II
aviat toujours, dans sa chambre, le cierge de la Chandeleur et avait soin de l'allumer quand &clatait un
orage. I1 faisait partie de plusieurs confr6ries : la confr6rie de l'Adoration sacerdotale du Trbs-Saint-Sacrement, et l'archiconfr6rie de Sainte-Barbe, &rig6e a
Bourges pour la preservation de la mort subite et sans

sacrements.
La sainte Vierge surtout occupait sa pensie. II
remplit des carnets entiers de louanges adressies par

les saints A Marie, et lui-mime la louait, on peut le
dire, toute la journ6e, en r6citant son chapelet. C'est
par sa pi6te que s'explique l'onction qui remplissait
ses sermons et ses conferences; la'bouche parlait de

I'abondance du coeur et puisait i cett6 source une certaine 6loquence qui ravissait et p6n6trait.
Un pr&tre d'une foi si forte et d'une pidt6 si tendre

devait souffrir quand, en mission, dans les conferences
dlalogu6es, il avait a soutenir le parti de 1'incredule!
Ce.r6le lui revenait, parait-il, souvent avec M. Gonachon. L'effort qu'il devait faire pour attaquer ce qu'il
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aimait le plus n'allait pas sans quelque melange de
consolation. Tout autre missionnaire aurait 6prouv6
quelque humiliation en se voyant touroe en derision
devant I'auditoire, en servant de cible aux traits caustiques et mordants d'un contradicteur tres spirituel;
lui en etait heureux, tant il savait distinguer sa propre
personnaliti de celle de l'incr6dule, dont il etait le
porte-parole fictif.
Nous voudrions pouvoir citer tout son testament
spirituel pour donner une nouvelle preuve de sa pi6et

et de sa confiance en Marie. Contentons-nous de ces
lignes : u Toute ma confiance est en Marie. O Marie,
refuge des picheurs et mon auguste reine, vous Ie
savez, je suis votre esclave perpituel. Je vous-livre de
nouveau mon corps, mon ame, ma vie, ma mort, mon

salut et mon 6ternit6. Obtenez-moi une sainte vie" et
une sainte mort. i
Marie a icout6 cette priire. M. Koury a recu, en
pleine connaissance, les derniers sacrements. II a vu la
mort venir a lui; il s'y est prepare, la pens6e fixee sur
la misericorde de Dieu plus peut- tre que sur sa justice.
Et maintenant Ie voilH dans une demeure permanente, oil, en compagnie de Celle dont il s'est toujours
dit I'esclave, il ne connaitra ni 1'ennui d'un long
s6jour, ni les inquietudes de conscience.
20 janvier. -

Premier jour de la neuvaine de la

Sainte-Agonie. M. Kalbach est venu de sa maison
annoncer la bonne parole aux membres de l'archiconfrbrie et a celles qui itaient heureuses de profiter
de cette occasion pour faire une sorte de retraite.
22janvier. -

Quatrieme cas de conscience. Un frere

capucin se marie civilement, malgri ses voeux solennels.
II s'4tablit dans une localite oil tout le monde le croit
en rhgle avec l1'glise. La maladie le conduit aux
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portes du tombeau; quc doit faire le missionnaire qui
le confesse? Le cas est r6solu a la lumiere des canons
1043 et 1044.
25 janvier. - Fete de la Conversion de saint Paul
et anniversaire du sermon de Folleville. Selon l'usage.
nous avons conference le soir. Mgr Sevat nous parle
de sa Mission de Madagascar, pauvre en missionnaire's
et riche en espbrances. (c Mon Pere, dit-il avant de
terminer, j'espere que vous ne serez pas chiche. , Et
le tres honor6 Pere accueille de bonne grace cet espoir;
il voudrait promettre beaucoup, mais pourrait-il tenir?
L'6pid6mie de grippe exerce ses
31 janvier. ravages parmi nous et frappe indiff6remment parmi
les pr&tres, les clercs et les freres. Une vingtaine de
clercs se soignent A l'infirmerie ou dans leur chambre
et les autres prennent des rembdes pr6ventifs, qu'ils
sont heureux d'accepter. Lne providence maternelle
veille sur tous pour les garantir et les delivrer du mal.
DEUX LETTRES DE M. ARMAND DAVID
Le hasard nous a permis, ces temps derniers, de mettre la
main sur des papiers de notre regrett6 confrere M. David,
qu'ont illustr6 taut de belles dicouvertes en histoire naturelle.

De ce dossier, nous allons extraire deux lettres, que nos
lecteurs liront avec plaisir. Elles nous montreront, en
M. David, une foi profonde, que la science a rendue plus
grande et plus forte :
Au P. tTIENNE, Supgricur gneiral
Savone. 31 novembre 1S82.

TRES HONORK PERE,
Fotre binidiction, s'il vous plait
Lorsque, sur le point de partir pour Savone, jeus
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l'honneur de vous faire part de mon desir d'aller aux
missions trangeres, vous eftes la bont6 de me dire
que mon sejour en Italie, loin de nuire a ma vocation,
ne ferait que la favoriser, me recommandant en mame
temps de vous tenir au courant de la chose. Mes
d6sirs et mes gofts ne sont pas changes; tout, au contraire, me fortifie dans mes intentions : 1'6loignement
de la patrie qui pouvait etre une epreuve pour moi, je
I'ai support6 sans peine; je suis ici content de ma
position, les occupations qu'on m'a assignees sont
conformes a mes goits, je n'ai a me plaindre de rien
et toutefois je reve sans cesse les missions de la Chine.
Plus mes gofts naturels sont ici satisfaits et plus je
me ranime dans mes premieres resolutions, dans la
crainte de perdre une vocation dans laquelle j'ai et
confrm6 par lesentimient de mon directeur, M. Martin.
II y a, en effet, une douzaine d'ann6es deji que je
suis poursuivi du d6sir d'aller mourir en travailiant au
salut des infdeles. C'est ce d6sir qui m'a fait embrasser
l'atat ecclesiastique et venir dans la Mission; toutes
mes prieres, mes meditations, tous les bons mouvements de la grace me portent vers ces pauvres
Chinois, oii il me semble que Dieu veut que j'aille travailler a l'expiation de mes p6cbhs, et je cramdrais
d'avoir, au moment de la mort, un terrible reproche &
m'adresser, si je ne faisais tout ce qui depend de
moi pour y aller.
C'est pour cela, Tres Honork Pere, que je prends
aujourd'hui la libert6 de vous. icrire, bien que je
ne sois pas encore disponible. Car j'ai differ6 jusqu'ici, d'accord avec mes sup6rieurs, d'avancer aux
ordres sacr6s, afin d'avoir plus de temps libre pour
l'etude de la theologie, de I'italien et les lemons de
francais que j'ai donn6es cette annee. On a I'intention
de me faire recevoir tous les ordres sacres avant
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PAques. Si docn j'6cris aujourd'hui, c'est que je
voudrais savoir au plus t6t, s'il &tait possible, & quoi
m'en tenir; car, outre mes autres occupations, j'ai
entrepris, avec l'agrement de M. le Suprieur, un
travail qui demanderait beaucoup de temps : c'est
de former pour le college un cabinet d'histoire naturelle. Jusqu'a prisent, n'ayant que quelques classes de
franiais a faire, je trouvais du temps pour tout, mais,
cette ann6e, qu'on m'ajoute quatre ou cinq heures de
classe de plus par jour, je n'aurais pas de temps a perdre.
Si done je puis compter que vous voudrez bien seconder
mes gofts pour les Missions 6trangeres, comme je
vous en supplie humblement, pour Dieu et pour les

intr&ts de mon Ame, alors je profiterai de tout mon
temps pour approfondir les etudes ncessaires au
missionnaire et je laisserai 1A I'histoire naturelle, en
quoi le colltge ne perdrait pas grand'chose, attenda
qu'on n'y 6tudie de ces sciences que les premiers
elements, dans les classes 616mentaires, ce qui ne
demande pas un musee complet et pour quoi suffit
surabondamment ce que j'ai fait jusqu'ici.
J'ai pari6 de mes d6sirs d'aller aux missions k
M. Durando, qui m'y a encourag6. Mes supErieurs
d'ici, A qui je me suis aussi d6clare, me disent que, si
je pars, ce n'est qu'autant qu-'l en viendra un autre
pour me remplacer, plusieurs mois avant mon d6part,
afin qu'il ait le temps d'apprendre suffisamment
l'italien et de continuer ce que j'ai commence. Un
caractere souple avec des moyens ordinaires serait ce
qu'il faudrait ici ;une sant6, m&me faible, se trouverait
probablement tres bien du climat de Savone, qui est
tres doux, sans hiver, et avec un &p temper6 par des
brises presque continuelles.
Pour moi, les vingt-sept ans que j'aurai bient6t sur
le dos me font souhaiter d'tre au plus vite expedie
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vers le CEleste Empire, la Mongolieou autre analogue,
afin de pouvoir mieux me former a une langue, a des
moeurs et des climats nouveaux. Graces k Dieu, ma
sante, est toujours excellente; mon temperament, qui
devient toujours plus robuste, me fait croire que je
pourrais bien r6sister aux fatigues et privations
de la vie de missionnaire : des excursions de dix a
douze heures de suite que je fais sur nos Apennins,
sans en etre incommode, m'en sont une preuve. Je
ne dirai pas de meme que j'ai les autres qualites
voulues, helas I Si je desire aller aux missions, c'est
pour y faire penitence et parce que je crois, depuis
mon enfance, que c'est la que Dieu m'appelle. Ce qui
me donne confiance, c'est le sentiment de M. Martin
qui m'a toujours approuv6 dans cette r6solution;
I'id6e des Missions 6 trangeres est ce qui me donne
un peu de ferveur et de courage. Je ne sais comment je pourrais tranquilliser ma conscience, si je
me laissais distraire par la vie douce du college et par
les commodites qu'y trouve la nature, et si je ne faisais
tout mon possible pour obtenir au plus t6t d'aller
mourir en travaillant a sauver quelqu'un de ces pauvres
malheureux pour qui Notre-Seigneur est mort et qui
feraient, de la grace du christianisme, un meilleur
usage que moi. Ici les pratres abondent et surabondent
peut etre; beaucoup n'y font rien; ailleurs, faute de
secours, perissent des ames qui se convertiraient, si
quelqu'un leur portait la parole du salut. Ne faut-il „
pas que ceux qui s'y sentent appeles de Dieu volent a
leur secours en faisant tomber tous les obstacles qui
les retiennent et laissant a d'autres qui ne se sentent
pasles memes inspirations le soin de les remplacer ici
avec autant et plus d'aptitude et de succes qu'eux?
Monsieur et Tres Honor6 Pere, pardonnez-moi la
libert6 avec laquelle j'6cris; j'ai laiss6 epancher mon
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ni manquer ; la sainte indifference; mes d6sirs sont
vifs, mais, ce me semble, rbsignes et soumis a votre
sagesse. En attendant l'honneur et la consolation d'une
de vos paroles qui me tire d'incertitude, daignez, je
vous prie, agr6er 1'assurance du plus profond respect
avec lequel j'ai l'honneur d'etre, Monsieur et Tris
Honorh Pere, le dernier, mais le plus d6vou6 et soumis
de vos enfants enNotre-Seigneur.
Armand DAVID,
i. cl. d. 1. M.

Au Directeur du Musium de Lyon
Province de Kang-si, 3 aofit 1873.
MONSIEUR LE DIRECTEUR,
J'espere que vous ne m'en voudrez pas, pour
r6pondre si tard a la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser en mars dernier, quand vous
saurez que je me trouve de nouveau en excursion dans
l'interieur de la Chine, et qu'une lettre 6crite par
M. A. Milne-Edwards, il y a dbji un an, ne m'a
rejoint que tout dernierement, et aprks avoir parcouru
la moitie de 1'Empire apres moi.
Oui, Monsieur le professeur, c'est avec le plus grand
bonheur que j'entends dire que quelques hommes
Cclair6s et genereux multiplient leurs efforts, pour
essayer de mettre en honneur, dans notre patrie, les
fortes 6tudes scientifiques. La litt6rature et les beauxarts ont sans doute leur valeur; mais ils soot incapables d'6largir d'un pouce notre cercle intellectuel.
Tout ce qui ne fait que chatouiller les sens, le ceur
et l'esprit ne peut qu'endormir l'intelligence. Tout
cela ne peut faire de nous que des Chinois, ou, tout au
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plus, des Grecs! Remplacons le culte du dlectable par
celui du vrai. TAchons done d'augmenter nos lumieres,
par la connaissance des faits, pour remonter de ceux ci
a leurs causes et en connaitre par la la signiication.
Dieu nous parle par ses ceuvres, disait Galilee dans
une circonstance c6lkbre; cherchons A Ie comprendre.
Je crois que tons les hommes de quelque intelligence
qui ne se contentent pas d'6tudier la nature sur
quelques livres, comprennent facilement que certaines
questions de la derniere importance ne doivent recevoir leur solution que du progres des sciences d'observation.
Je ne puis done, Monsieur le Directeur, qu'applaudir aux heureux efforts que vous faites pour d6velopper et compliter les collections du Museum de
Lyon, et, par 1A, faciliter 1'6tude de I'histoire naturelle.
Il est certain que, sans les Cabinets, nous resterions
in aeternum dans l'impossibilit& de comprendre I'histoire de la terre, c'est-4-dire tout ce qn'il y a de pins
intiressant a savoir pour I'homme.
C'est vous dire assez, Monsieur, que je consens
trbs volontiers a contribuer a enrichir votre beau
Museum avec une partie des doubles que jc possdde
on poss6derai. Seulement, vous aurez la complaisance
d'attendre quelques mois. Je me propose de rentrer en
France dans le courant de lann6e prochaine et c'est
alors que je pourrai savoir quelle est la part de mes
collections dont on n'aura pas eu besom pour le
Museum de Paris. Mais, tres certainement, Lyon ne
sera pas oublii de moi, en votre consideration, et
parce que je me fais un devoir patriotique de contribuer H mettre les 4tablissements scientifiques de
France au moins au miame niveau d'importance oiu
nous les voyons en Angleterre, en Ambrique, en Allemagne, en Italie. e e tieas pas du tout a ce que tout
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te monde chez nous possede quelque teinture de connaissances scientifiques, mais je desire beaucoup que
les hommes dou6s d'aptitudes et de capacitis spiciales
trouvent dans notre pays, pour s'elever I la plus
haute perfection de leur partie, les encouragements et
les moyens qu'on accorde pour des r6sultats bien moins
importants. Je desire, en particulier, que tout ce qui
tend a nous faire comprendre l'ceuvre de la Cr6ation
prenne Ie pas, dans l'estime pubiique, non seulement
sur les irritantes questions politiques et tout ce qui
tient aux int&rets materiels, mais sur toutes les etudes
qui ne font qu'occuper I'homme en le laissant au mime
point. Les gambades de 1'&cureuil, dans sa cage tournante, ne le menent pas fort loin..
CHATEAUDUN
LA CROIX DE SCEUR MARTHE
Par dicret, au titre du ministare du Travail, le
gouvernement de 1a Ripublique vient de confirer la
croix de la Legion d'honneur k sacur Marthe, de
l'h6pital de Chiteaudun.
N6e a Champier (Ishre), le 28 dicembre 1832, la
bowne religieuse est done ag6e de quatre-vingt-seize
ans. Presque un sidcle! Et pourtant il n'y paralt
guire. Seur Marthe est restee extraordinairement
jeune. Petite et menue, elle trottine doucement sans
canne, travaille & la Maternit6, s'occupe activement
des layettes, sa besogne pr6f6rte, coud A la machine.
L'esprit est d'une lucidit& parfaite, la m6moire infaillible. Soeur Marthe raconte avec une pr6cision 6tonnante les batailles qui se livrerent & Ch&teaudun et
dans les environs, cite les noms des officiers du service
de sant6 et de tons les m-decins dont elle fut Iauxiliaire devotue durant sa longae vie. Des Donois, elle
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connait toute la genealogie, les noms, les prenoms et
les ages. Elle vint dans notre ville en t865. L'annee
suivante, elle se prodiguait au chevet des malades qui

affluaient a l'h6pital, atteints par la fievre typhoide.
Puis, ce fut 1870, la d6faite, l'incendie, les bless6s.
Sceur Marthe, jour et nuit, avec un inlassable devouement, soigna nos soldats. Successivement attachie a
la salle des hommes et au service des pensionnaires,
la fille de saint Vincent fut appelee a s'occuper enfin,
en 1897, de la Maternitd.

C'est la plus particulierement que la population
dunoise a pu apprecier ses qualites de coeur et
d'esprit.
Dft votre modestie en souffrir, sceur Marthe, il nous
plait de voir le gouvernement r6compenser, en vous
d6cernant le ruban de la Legion d'honneur, une vie
humble, faite d'abnegation, sans eclat ext&rieur, mais
si gpleine, si charitable envers les petits et les humbles.
C'est pourquoi, de tout c'eur, nous croyons etre
l'interprete de toute la population dunoise en vous
adressant nos bien vives felicitations.
- Je suis contente, avez-vous dit, mais c'est pour
mon ordre !
Que vos soeurs trouvent done 6galement ici un hommage de profonde gratitude.
(L'Union reptublicaine, zo janvier

1929.)

Sceur Marthe n'en est pas a sa premiere d6coration:
elle avait recu la medaille des epid6mies en 8g95, la
m6daille d'or de 1'Assistance publique en 1921.
La croix de la Legion d'honneur a donne lieu a
d'6mouvantes manifestations. Contentons-nous de citer
ce passage d'une lettre adressee au maire de Chiteaudun par un de ses concitoyens :
V Je viens vous demander de permettre a vos admi-
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nistris de reconnaitre toute cette vie de d6vouement a
la classe pauvre de notre ville en ouvrant a Chateaudun une souscription publique pour offrir & la
soeur Marthe la croix que comporte sa nomination dans
l'ordre de la Legion d'honneur.
u Je crois aller au-devant de ses d6sirs en ne
demandant pas, pour elle, une croix enrichie de
diamants, mais la plus simple, la plus modeste qu'il
soit, qui lui sera offerte par la classe modeste de
Cbhteaudun.
< C'est pourquoi, je vous demande d'ouvrir cette
souscription, notamment dans les 6coles, oi les
enfants apporteront quelques sous de leur tirelire, et
de limiter h o fr. 5o le montant de chaque sous-

cription.
< Dans I'esprit que ma suggestion retiendra votre
bienveillante attention, agr6ez, Monsieur le Maire,
I'expression dema parfaite consideration.
" UN DUNOis.
BRAY-S UR-SOMME
L'HOPITAL-HOSPICE
Le to avril 1700, trois Filles de la Charite de SaintVincent-de-Paul, appelees par le duc Louis de
Bourbon-Penthibvre, arrivaient a Bray pour y diriger

l'hbpital, qu'on appelait, en ce temps-l, i'H6telDieu. Elles y accomplirent leur mission charitable,
a peine interrompue par les troubles de la R6volution,
jusqu'en 1916, ou elles furent contraintes de s'eloigner
devant l'ennemi. La guerre achev6e, I'h6pital etant
en partie d6truit, il ne leur fut pas possible de
reprendre aussit6t la direction du vieil tablissement.
Au surplus, des difficult6s multiples avaient surgi,qui
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rendaient fort difficile le re-our des sceurs a Bray. La
tknacitU des membres de la Commission de 1'hospice
vient d'etre courona6e de succes. Et le z" novembre 1928 , apris douze ans d'absence, les Filles de
la Charit6 ont repris leur mission de devouement dans
ce pays, oi elles ont regl un accueil parfait.
L'h6pital lui-meme, poor les recevoir, a eti si
completement restaur6, si enti&rement rajeuni, si
confortablement installS, que la vieille maison est

tout a fait attrayante. La chapelle surtout a eti refaite
avec beaucoup de gott.

C'est pour f&ter ce retour que Sa Gr. Mgr Lecomte,
ve&que d'Amiens, a voulu pr6sider chez les scurs de
Bray, Ie mardi 3 d&cembre, un salat solennel. Pour
le recevoir, la chapelle avait recu une decoration
somptueuse, que Sa Grandeur, d'ailleurs, s'est plu i

comparer au vestibule du paradis, oni des chants si
beaux se font entendre! Accueilli au seuil de 1'Atablissement par l'un des administrateurs, salu6 par
M. le doyen, qui lui fit I'historique de l'h6pital,
depuis sa fondation, an dixieme siicle,jusqu'I ce jour,
Mgr Lecomte ne cacha pas sa joie d'etre venu presider
une telle fete. Et il profita de cette occasion pour
dire tout ce qu'il doit i saint Vincent, dont les fils
furent ses maitres vinkris et dont les sceurs furent ses
premieres institutrices, i Comines, dans leur garderie.
II rappelle encore qu'il est tonjours fidele a prier a
I'autel de la rue da Bac et qu'd est en relation
d'amiti6 avec le Tris Honor6 Pire. Pais Monseigneur
montre a la trbs nombrease et trbs distingoue assistance tout le bien que realisent les sceurs. Ce qu'elles
font partout, ce qu'elles ont deji fait ici durant des
siecles, les sours Ie referont encore. An reste, le
travail presse, on sollicite leur dbvouement et leur
zele.
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Monseigneur benit l'assistance et plus particuliirement les soeurs, leurs malades, leurs vieillards, leurs
ceuvres.

Avec sa bont6 souriante et sa grande simplicitY,
Monseigneur, recu a la chambre de Communaute,
exprime de nouveau sa joie et donne une derniire
benediction aux sceurs de Bray, aux chores scurs
d'Albert, leurs voisines etleurs compagnes de d6vouement.

Toutes les choses de la terre, h6las! doivent
s'achever, meme les f&tes comme celle-ci. II reste du
moins leur souvenir tres doux; parce qu'il s'y ajoute
1'esperance et la reconnaissance.
Ecoutons le discours prononc6 par M. le doyen de
Bray :
« MONSEIGNEUR,

« En faisant aux Filles de iaCharit6, r6installkes a
1'h6pital de Bray, 1'insigne honneur de sa visite, Votre
Grandeur nous donne la joie de I'accueillir dans cette
chapelle, oh reside le secret de lear d6vouement. En
meme temps qu'elles reprenaient ici leur mission,
interrompue par la guerre, Notre-Seigneur reprenait
au tabernacle possession de la chapelle qui l'abrite
depuis des sicles. Votre Grandeur pourra juger avec
quer soin d6licat et quel souci artistique la Commission de l'hospice, pr6sid4e avec distinction par M. le
maire de Bray, a proc&d6 aux restaurations et aux
embellissements n6cessit6s par Ie relivement des
ruines. C'est que, Monseigneur, cet asile de la charit6
tient une large place dans notre histoire locale.
acL'h6pital de Bray, qu'on appelait en ces temps
lointains l'H6tel-Dieu, doit sa fondation aux B&n&dictins de Saint-Riquier. Des siecles durant, ils en
fureat les bienfaiteurs, jasqu'au 7 juillet 1665, oh its
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le cddrent aux seigneurs de Bray. Mais deja ils n'en
6taient plus les seuls bienfaiteurs, puisque nos archives
signalent, en 1294, les dotations du roi Philippe le Bel.
On y retrouve aussi la trace des d6penses effectubes,
en 1265, par la commune et les bourgeois pour la
reconstruction de la chapelle.
,( En parcourant les comptes des anciens argentiers
de l'hopital, on d6couvre encore des signes 6vidents
de la jalousie avec laquelle ils d6fendaient les droits
des pauvres et des malades. Il n'est pas rare d'y
trouver trace des proces intent6s aux moines, au
seigneur, an lieutenant de la ville lui-meme, qui voulait se constituer une rente aux d6pens de I'h6pital en
hypothequant ses biens.
, En 1585, le duc d'Humiires voulait s'approprier
la g6rance des &tablissementshospitaliers de Bray. La
commune s'y opposa et, malgr6 le plat magnifique
d'6crevisses p&chies a Bray pour I'amadouer, il fallut
s'incliner. Apres lui, la marechale d'Ancre, L6onora
Galigai, garda la g6rance des biens jusqu'au 16 d6cembre 1697, oi Louis XIV remit I'h6pital de Bray
en possession de tous ses biens, en y ajoutant ceux
des 6tablissements supprimbs : leproserie et maladrerie.
, Des I'origine, le personnel hospitalier fut compose de sceurs, dont on ne saurait preciser la fainille
religieuse. Elles d6pendaient de l'abb6 de SaintRiquier. On sait cependant qu'en I'ann6e 1420, dix
religieuses, dont la plupart 6taient originaires de
Bray, appartenant au Tiers-Ordre de Saint-Francois,
desservaient I'h6pital. Elles se livraient en paix A
l'exercice de leur charitable ministere quand survinrent
les ann6es n6fastes. En I635 et 1636, les armies
ennemies vinrent ravager et d6truire Bray. Les soeurs
de l'h6pital durent s'enfuir a Roye, o6 elles avaient un
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refuge au couvent des Annonciades, qu'elles y avaient
fond6 et dont elles prirent desormais le costume.
( Vingt ann6es de guerre emp&chirent les Annonciades de communiquer avec Bray. Pourtant, le
24 septembre i655, deux sceurs y reviennent,* mais, A
peine arrivies, il leur faut de nouveau s'enfuir devant
l'eanemi. Elles ne purent r6integrer dfinitivement
Bray et son h6pital que le 24 d6cembre 1659. Elles y
menerent, d&s lors, une existence fort pr6caire, travers6e par des procks de toutes sortes, jusqu'au
21 juillet i657, oh une sentence royale les d6poss6da
de l'H6tel-Dieu de Bray.
u C'est alors que le comte de Toulouse et surtout
le duc de Penthievre, fils 16gitim6 de Mme de Montespan et de Louis XIV, entreprirent la reconstruction
et la reorganisation de l'h6pital de Bray, si bien que
nous consid&rons le duc Louis de Bourbon-Peuthieire
comme le fondateur de l'h6pital actuel. La direction
en fut confie aux filles de Saint-Vincent-de-Paul, qui
arrivirent a Bray le 1o avril 1700oo.
" Elles s'y consacrent avec le d6vouement et l'abn&gation que l'on sait, jusqu'a la R6volution, oh elles
subissent la pers6cution, 1'emprisonnement meme.
Les maitres de ce temps-!L essayerent bien, en 1793,
de les remplacer par des femmes du pays, mais le
d6sordre et le gaspillage furent tels qu'on dut fermer
l'h6pital. - C'est A cette 6poque troublee que vivait dans cette
maison la sceur Jeanne-Antide Thouret, qui, A la dispersion, regagna la Franche-Comt6, soh pays. Elle y
fonda la Congr6gation des soeurs de charit6 de
Besanqon et alla mourir & Naples, en odeur de saintet6. Notre Saint-Pare Pie XI, en une inoubliable c6r6monie, la plaja sur les autels en 1926, si bien que,
dans cette maison, oi la Bienheureuse a vecu, cette
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chapelle, ou elle a prib, on pent I'invoquer comme une
protectrice an Ciel.
a Le 31 d6cembre 1795, les Sceurs de Saint-Vincentde-Paul, sons un costume laique, reprenaient la direction de l'h6pital de Bray. 11 faut dire, Monseigneur,
que Bray etait le pays natal de la v6n6rbe Mere
Deleau, alors superieure des Filles de la Charit6, et
qu'elle y 6tait r6fugi6e depuis 1792. Du fond de sa
retraite, elle continuait de r6gir la Communaut6 dispersee, essayant de lui conserver quelques h6pitaux;
Ham, Nesle, Albert lui doivent ce bienfait. Bray ne
pouvait etre moins favoris6. Aussi la Commune r6volutionnaire remit-elle a la Mere Deleau les clefs de
1'h6pital, le I" janvier 1796, pour qu'elle y r6intigrit
ses filles, sous sa direction. Elle la conserva jusqu'au
22 d6cembre 18oo, oi elle put, grace a la protection
du premier consul, Bonaparte, restaurer, A Paris, la
Compagnie des Filles de la Charit6.
II faudrait encore ajouter un chapitre A cette histoire d6ja longue, pour dire A Votre Grandeur le r6le
de I'h6pital durant la grande guerre et comment il
fallut 1'abandonner en 1918. II faudrait aussi rendre
hommage au d6vouement des sueurs durant cette periode
lamentable, en particulier A la respectable Mbre
Tailhades, qui v6cut ici plus de cinquante ans, A qui
Dieu refusa de voir la Victoire, puisqu'il la rappela a
lui en 1915. 11 me faut cependant souligner devant
vous, Monseigneur, le zele des administrateurs qui
out voulu la restauration de I'hopital et qui-ont pris
a coeur de rendre A cette chore maison de la charit6
une vie profonde. Toutes les questions mat6rielles
ont et6 resolues, malgr6 les difficult6s considerables
d'apres guerre. Votre Grandeur salt, mieux que personne, quelles autres dificult6s il a fallu vaincre pour
obtenir le retour des soeurs. Dieu soit lou6! L'inter-
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vention efficace de la Mbre Deleau en faveur de son
pays alev6 tous les obstacles ; nos sceurs sont revenues,

elles sont &1'ueuvre. Votre benediction, Monseigneur,
ajoutee a la bienveillance de MM. les administrateurs, donnera Aleur devouement un nouvel accroissement et sera pour elles un precieux reconfort. ,
Mgr Lecomte prit la parole apres la benediction du
Saint Sacrement.
f Cette chapelle, dit-il, est comme le vestibule du

paradis. Ils me viennent naturellement & 1'esprit ces
vers de la romance si connue :
Puisque 1'envers des cieux est si beau, 6 ma MBre,
Ah! qu'il doit etre beau I'autre c6te du Ciel!

Sa Grandeur daigne avouer que les larmes avaient
mouille sesyeux en apercevant les cornettes des Filles
de la Charitt. 4 J'ai le plaisir de pouvoir me rajeunir
en me reportant a mon enfance et en me rappelant
que, tout petit, j'obeissais an coup de claquoir de seour
Marie de l'asile de Comines. Plus tard, mes maitres
furent les Lazaristes, fils de saint Vincent de Paul
eux aussi, et chaque fois que je vais & Paris, je ne
manque pas d'aller prier dans leur chapelle, ou repose
le corps du grand fondateur. n
Puis Monseigneur expose que les trois sources oiu
les Filles de la Charit6 puisent la force, la pikt6, le
d4vouement sont la sainte Eucharistie, la devotion &
Marie Immacul&e et les exemples et avis de saint
Vincent.
i* L'Eucharistie. Chaque jour elles se nourrissent
du pain des forts et recoivent en leur ceur Celni
auquel elles se sont donnees. Et Monseigneur raconte
une visite de M. Thiers A la maison-mbre de la rue du
Bac et le geste da superieur gtneral lui indiquant le
tabernacle, centre de la CommunautA et oiu elle trouve
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ie principe et le courage de tous les heroismes,
2° La d6votion a Marie Immacul6e,qui estapparue i

l'une d'elles le 27 novembre 183o. cC'est le jour anniversaire de cette Manifestation que j'aurais voulu etre
au milieu de vous, remarque Monseigneur. Je n'ai pu
r6aliser ce ddsir, car, ce jour-la, des affaires me retenaient i Paris. Mais je n'ai pas manque d'aller prier
dans la chapelle des Apparitions. Marie est vraiment
la Mere de chaque Fille de la Charite et elles se montrent, elles-m&mes, veritablement ses filles par leurs

vertus et en r6pandant partout la M6daille Miraculeuse.

)

3 Saint Vincent de Paul leur a donn6 des regles
empreintes de la plus haute sagesse. II veut qu'elles
considbrent les pauvres comme leurs " Seigneurs et
leurs Maitres ,. II a mis lui-m6me en pratique ce qu'il
conseille a ses enfants : dans les pauvres, il voyait
Notre-Seigneur. Je vous avoue que je suis bien touch6,
lorsque je descends la maison-mbre des Lazaristes,
de voir avec quelle fid6lit6 les traditions du saint Fondateur sont conserv6es. Au r6fectoire, il y a-une table
pour les cardinaux et les 6veques, et aussi une table
semblable, oit sont recus, chaque jour, deux pauvres,
qui sont servis les premiers. Ce que Vincent de Paul
demande a ses filles, c'est qu'elles aillent de pr6f6rence aux plus delaiss6s, aux plus n&cessiteux ; c'est
pourquoi, Mesdames et Messieurs, vous etes si heureux
de revoir parmi vous les Filles de la Charit6, persuades
que vos pauvres seront soulag6s et vos vieillards bien
soign6s. Vous les demandez depuis longtemps, et au
relevement des ruines materielles qu avait accumul6es
la guerre viendra s'ajouter le relevement moral par la
charit6.

Ltant all, il y a quelque temps, dans un h6pital
de Paris, grand fut mon 6tonnement de voir, encadr&e
a
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et honorablement exposee, une lettre ecrite de la main
de saint Vincent de Paul. Je fis part de ma surprise a
un administrateur, qui ne partage pas nos croyances
religieuses. A quoi il me repondit : a Je considire
( saint Vincent de Paul comme l'honneur de la France;
t c'est un des plus grands Francais qui aient exist ;
a il me semble.qu'il est impossible de mieux faire que
« de suivre son programme. ,

AUTRICHE

CENT DIX MISSIONS A VIENNE

La fin de l'ann&e 1928 apporta pour la capitale de
l'Autriche un spectacle extraordinaire. Aux mois de
novembre et d6cembre, des missions en masse se c616braient en cent-dix eglises de Vienne.
Un an avant, on avait donn6 a Munich cinquante
missions et le P. Bogorucker,S. J., qui y prenait part,
suggera l'id6e d'imiter cet exemple a Vienne. Son
Em. le cardinal Piffl, archeveque de la ville, acquiesca
tris volontiers.
Une premiere serie de missions eut lieu du I*' au
18 novembre; une seconde, du 23 novembre au
3 d6cembre. Les trois premiers jours etaient consacris
aux enfants, dans l'esp6rance qu'ils ameneraient aussi
leurs parents.
A ces missions prenaient part des missionnaires
de diff6rents ordres et congregations : Redemptoristes, Jbsuites, Capucins, Franciscains, Dominicains,
notre chbre Congregation et plusieurs Congr6gations
ricentes; deux cent cinquante missionnaires en tout,
appartenant a onze instituts diff6rents. Notre Congri-
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gation venait A la quatrieme place avec treize eglises,
parmi lesquelles les plus grandes et les plus petites de
la ville. Les autresCompagnes avaient appel plusieurs
missionnaires 6trangers, surtout de la' Baviere, tandis
que nos missionnaires 6taient tous Autrichiens.
D'abord,les missionnaires eux-memes faisajent leurs
devotions a l'6glhse des R6demptoristes, oi se trouve le
tombeau de saint Cl6ment Hofbauer, patron de Vienne.
Apres des prlires ferventes a ce saint, les missionnaires se pr6paraient a la grande mission par une discussion sur les cas qu'on risquait de rencontrer et sur
les facultes sp6cialement donn6es par Rome pour ces
missions. Comme, malheureusement, par suite de l'agitation des socialistes et des libres penseurs, beaucoup
de catholiques ont apostasie, surtout par suite d'un
second manage, il se trouva, entre les facultis, celle
de pouvoir recevoir ces malheureux en I'1glise, lors
m6me qu'lls vivraient dans un mariage invahde.
Naturellement, on ne pouvait absoudre ces penitents
que de l'excommunication qu'ils avaient contracte ; il
fallait leur d6clarer qu'lls ne pourraient s'approcher
des sacrements qu'apres s'6tre mis en regle.
Aprbs cette discussion, tous les missionnaires furent
requs au palais de 1'archev&que. Le cardinal Piffl
adressa des mots paternels a tous les missionnaires,
les encourageant pour cette grande ceuvre, vraiment
catholique.
Puis les missions commencerent. Quand on fait une
seule mission a Vienne, dans une 6glise quelconque,
elle est comble, car tous les fideles y accourent. Mais,

cette fois, chaque 6glise ayant sa mission, la foule
naturellement s'6parpillait.
Nos confreres avaient, pour eux, le quartier des
ouvriers et aussi la magnifique 6glise votive du
premier arrondissement, oiu ii y avait des confessions
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en manteau fourre et avec du parfum. Ici et la le succes
fut satisfaisant.
II y-eut en tout 184000 confessions et pros de
400 conversions. Somme toute, on fut content du succes.
Toutefois, si I'on considere que Vienne compte
I 8ooooo habitants, tous catholiques, sauf environ
400 ooo, on peut trouver le chiffre de 184 ooo confessions bien modeste. Une capitale si grande ne peut
,pas etre convertie par une mission, meme en masse.

Mais il faut aussi considerer que toutes les grandes
capitales sont impr6gnies de n&opaganisme et que
c'est quelque chose d'empecher beaucoup de fiddles
.d'y tomber.
Charles SPIEGL,
i.p.c. M.

ITALIE
ROME
JUBILE SACERDOTAL

DE S. S.

LE PAPE PIE XI

L'ann6e jubilaire du sacerdoce de S. S. le Pape
Pie XI s'est ouverte le 20 d6cembre dernier, dans une
atmosphere de solennelle simplicit6 et de charit6,
par un acte 6minemment sacerdotal, la sainte messe,
_cI6br6e a l'autel de la Confession, au milieu d'un
grand nombre de cardinaux, d'6evques, de pr6lats, de
patrices et nobles de Rome, devant cent-vingt petits
enfants, auxquels il a voulu donner de ses propres
mains le pain divin.
La messe, la communion, le Pape pr&tre I ce n'est
pas seulement un souvenir, un bien grand souvenir;
c'est aussi une r6alit6 prisente, source de vie et d'ac-
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tion pour l'avenir. Le 20 decembre 1928 continue le
20 decembre 1879. Notre bien-aim6 Pasteur, auquel
tous nous disons : ad multos annos! nous montre, d&s
le premier jour de son jubile, son amour pour les
ames et son d6sir de glorifier le sacerdoce. Que les
pr&tres soient ornes de science et de saintet6; que, par
eux, la vie chretienne remplisse tous les enfants, tous
les fidiles et meme les infid~les, dans toutes les parties du monde, tel est son vceu le plus ardent; ii veut
que le sacerdoce soit, comme il convient, la source
charitable de la charit6 et de 1'action.
Ce jubile, que tous les enfantsde l'tgliseaccueillent
avec joie, doit remplir d'un bonheur tout special la
double famille de saint Vincent. II s'est ouvert le
20 decembre, fete du Patronage de notre Bienheureux
Pare, I'ap6tre de la charite et de l'action, le pere des
pauvres et des petits enfants, le restaurateur du sacerdoce, le fondateur d'une Congregation institu6e ad
salutem pauperumt et cleri disciplinam.
De ce jubile nous nous efforcerons de retirer-un
double fruit :.accroitre en nous l'esprit de notre vocation et, A l'imitation de saint Vincent, avoir le culte du
Pape. qu'il aimait, qu'il respectait comme le repr6sentant de J6sus-Christ sur terre et auquel il obbissait
aveuglement en toutes choses.
L'Osservatore Romano laissait d6jA entrevoir, dans
son numbro du 15 decembre, ce que serait la c6r6monie du 20. tcoutons-le :
a Jeudi, 20 d6cembre, le Saint-Pere commencera la
cinquantieme ann6e de son sacerdoce en c6lbrant la
messe dans la basilique de Saint-Pierre, a I'autel .de
la Confession. Ayant appris que soixante petits garcons et soixante petites filles, confiees aux Filles de
la Charit6, se pr6paraient a faire la premiere commu-
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nion, il a daigni accueillir leur demande de recevoir
de ses mains augustes la sainte communion et, dans
sa bont6 paternelle, a lui-meme choisi, pour cela, le
premier jour de I'annie jubilaire. ,
Ces enfants, 61eves de l'Oratoire pontifical de San
Pietro, sont agis en moyenne de six a huit ans (le plus
jeune a cinq ans et demi). Ils apprenaient depuis I'ouverture des classes, c'est-4-dire depuis trois mois, le
petit cat6chisme de Mgr Dominique Jorio, secr6taire
de la Sacree Congregation des Sacrements. Ce catichisme, recemment publi6 en appendice dans son
Commentaire du decret Quam singulari, se contente
d'exposer les notions fondamentales de la doctrine
chr6tienne, sans s'6tendre au dela de ce qui est n6ces-

saire pour la premiere communion.
Les cent-vingt enfants passerent leur examen, le 14,
dans I'Oratoire pontifical de Saint-Pierre, devant
Mgr Jorio lui-m&me; quelques-uns furent interrog6s
par le cardinal Gasparri, venu a I'improviste pour
jouir de leurs riponses. 11 itait entr6 simplement. Les
enfants ne voulurent pas le laisser repartir sans lui
faire fete. Ils entonnirent le Tota pulchra es, Maria,
et le continuerent en deux choeurs, les filles r6pondant

aux garcons.
Ce joli chant meritait bien une r6compense. Le cardinal la donna, au nom du Saint-Pare, sous forme de
beindiction apostolique.
Les enfants commencerent leur retraite preparatoire
le 17. On les tint dans l'Oratoire du matin au soir, pendant trois jours, et leur temps fut occup6 par les prieres,
les instructions et la pr6paration des c6remonies.
Le 19 au soir, le cardinal-vicaire vint leur donner le
sacrement de confirmation.
Enfin arriva le matin du grand jour. A huit heures,
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le Saint-Pere fit son entree dans la basilique par la
porte du Tres-Saint-Sacrement, se dirigea vers I'autel
de la Confession, escorte par sa garde-noble et porte
sur la sediagestatoria,au milieu des applaudissements
et des vivats et au son si pur des trompettes d'argent,
qui jouaient la marche de Silveri.
ltaient presents dans la nef de la Chaire les tminentissimes cardinaux, les parents du Saint-Pere, le
corps diplomatique, les dignitaires de la Cour pontificale, le patriciat et la noblesse de Rome, des dignitaires de l'Ordre de Malte et de l'Ordre du SaintSipulcre. Les premiers communiants occupaient les

bancs places derriere le faldistoire du Saint-Pere, en
face de l'autel.
Outre ces privilbgies, il y avait encore, tout autour
de la tribune du Chapitre, une multitude de prelats,
le chapitre du Vatican, le Comit6 central du jubil6
sacerdotal de Sa Saintet6, des religieux, lessiminaires
et les colleges de 1'Action Catholique.
Apres son action de graces, le Pape, assis sur la
sedia gestatoria, admit les premiers communiants au
baiser de main et leur remit a chacun une artistique
medaille d'argent, frapp6e expres pour eux. Au revers,
atait grave : ( Pie XI, Pape, a ouvert, &Saint-Pierre du
Vatican, la cinquantieme ann6e de son sacerdoce en
me donnant la premiere communion. 20 XII-28 )
La c6remonie finie, tous furent conduits a l'Oratoire, oh chacun recut son cadeai : un portrait du
Saint-Pere, des habits, des bonbons et une belle
6pingle en forme de croix.
Les petits rayonnaient de joie. Ils ne se trouveront
pas de longtemps & pareille fete. Puisse la pensee de
leur premiere communion les soutenir dans la vie et
les exciter a la pratique de leurs devoirs religieux!

C. C.
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MARC-ANTOINE DURANDO

Pour la maison et la province de Turin, le
19 novembre 1928 marque une date mimorable. Ce
jour-la, en effet, s'est accompli un tvenement qui
nous rappelle un pass6 beni de Dieu et presage un
avenir ficood : le tribunal constitu6 par I'autorit6
archi6piscopale pour informer sur les vertus et les
miracles du Serviteur de Dieu Marc-Antoine Durando
a tenu sa premiere seance. M. Durando a bt6 superieur
de la maison de Turin, visiteur de la province et directeur des Filles de la Charit6, apres les avoir luim&me, avec l'autorisation de Charles-Albert, roi du
Pi6mont, introduites en Italie. C'est grace A lui que
]es oeuvres de la Propagation de la Foi et de la SainteEnfance se sont implantees dans la p6ninsule et que
celle des dames de la 'Charite, 6teinte depuis longtemps, a repris vie. II a fond6 une nouvelle Communaut6 : les Sceurs Nazareennes, qui meriteraient bien,
elles aussi, d'etre appelbes Filles de Saint-Vincent-dePaul, car elles en ont L'esprit et particulierement l'humiliti et la charit6. Outre les trois voeux de pauvret4,
de chastete et d'obeissance, elles font ceux de charite
et de devotion A la Passion de Jesus-Christ. Elles
visitent les malades a domicile et apportent, dans ce
minist&re de devouement, un zele auquel tout le
monde se plait A rendre hommage.
M. Durando naquit le 22 mai 18o0; le 18 novembre
1818, il devenait seminariste de la Mission, et pr&tre
le 12 juin 1824. Jeune, il avait la maturit6 du vieillard.
C'est pourquoi, des l'Age de trente ans, il fut choisi pour
diriger la maison de Turin comme superieur et la pro-
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vince comme visiteur. On a dit qu'il fut puissant en
ceuvres et en paroles. II le fut dans les missions,
remuant les Ames avec une vigueur irresistible. il le
fut dans la superioriti, veillant energiquement sur
I'observance des regles et donnant en tout l'exemple.

Sous son impulsion, il se fonda en Italie, de 1833 i
1842, vingt 6tablissements de Filles de la Charite.
Dans le meme temps, les missionnaires voyaient s'ouvrir six r6sidences nouvelles. Les trois soeurs Nazar6ennes qui constituaient toute la Communaut6 en
1865 se sont multipliees au point de constituer aujourd'hui sept maisons. Que dire des progres des autres
ceuvres : la Propagation de la Foi, la Sainte-Enfance,
les Dames de la Charite, les Conf6rences de SaintVincent-de-Paul?
Dans la seule province de Turin, sans tenir compte
de l'6tranger, les pr&tres de la Mission ont aujourd'hui quinze etablissements. Un rapport r6cent du
Visiteur inumbre le bien qu'ils font. Tous les ans,
c'est un total de soixante-dix missions, de quinze jours
chacune, avec grandes bni6dictions. En Sardaigne,
les missionnaires rassemblent souvent les bergers de
la campagne, comme on les rassemblait dans la campagne de Rome au temps de saint Vincent.
L'usage des retraites est tres en honneur. Retraites
ecclesiastiques; certaines maisons en donnent plus de
vingt par an; 1'6veque d'Alba nous recherche beaucoup
pour ce genre de travail. Retraites de s6minaristes; on
ne les refuse jamais,m&me quand on est gene pour les
accepter. Retraites des ordinands; on les donne soit
dans nos etablissements, soit dans les seminaires;
nos maisons de Genes, Chieri, Mondovi, Casale,
Cagliari et Sassari s'y appliquent avec fruit. Retraites
des Filles de la Charit6; il y en a, chaque ann6e,dix a
Turin. Retraites de preparation a la communion pas-

M. MARC-ANTOINE

DURAXDO.
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cale; elles s'adressent soit aux ouvriers notre maison
de Genes en a r6uni plus de quatre cents en une seule
fois), soit A la jeunesse des Soci6tes catholiques, soit
a d'autres categories de personnes. Retraites aux
enfants des orphelinats et des 6coles, chez nos seurs
surtout; on en offre tant, qu'il n'est pas possible de les

accepter toutes. I1 y a encore les pridications du mois
de Marie qui, a Turin, Casale, C6me, sont comme de
veritables missions.
Parlons enfin de 1'ceuvre des s6minaires. A Turin,
on instruit nos jeunes gens, philosophes et thoologiens. A Genes, le college pour les Missions 6trangeres, qui nous est confi6, demande des professeurs
pour la theologie, le droit canon, l'histoire et les
autres matieres ecclesiastiques. A Sarzane, le s6minaire diocesain est sous notre conduite. Ajoutons
encore le petit s6minaire de Casale, le nouveau college
de Savigliano, les pensionnats de Cagliari et de
Savone, 1'ecole apostolique de Scarnafigi, qui, avec
ses soixante-dix 6lves, permet d'alimenter le vicariat
chinois de Kian.
Le ministere des confessions chez les Filles de la
Charite prend encore du temps aux missionnaires.
Voili oi en sont aujourd'hui les ceuvres auxquelles
M. Durando a imprim6 une impulsion vigoureuse et
qu'il protege maintenant du haut du ciel.
Sa vie, qui prit fin le io d6cembre 1880, fut une
vie de continuel sacrifice et d'union intime avec Dieu.
L'archev&que de Turin, Mgr Castaldi, pr6lat d'une
grande pi&t6, dont on se rappelle les heureuses interventions au concile du Vatican, surtout au sujet Ile.
l'Immacul6e Conception et de l'infaillibilit, du Pape,
se r6serva 1'6loge funibre du defunt, le trentieme
jour apris son d6ces, et il prit pour texte : Erat vir
ille simplex, recius ac limens Deum.
3

'

M. Durando aurait pu s'appliquer avec raison cette
parole de saint Paul : o Soyez mes imitateurs, comme
je le suis de J6sus-Christ. ' C'est M. Torre, visiteur
apris lui, qui l'affirme, et M. Milon, ancien secr6taire
g6n6ral,ajoute qu'il a Wt pourle Pimont ce que saint
Vincent a etC pour la France.
Dans tous les milieux, on s'est rbjoui, sans s'6tonner,
de voir commencer son proces de b6atification.
Le 17 novembre, avant-veille de la s6ance d'ouverture, S. Em. le cardinal Gamba, archevbque de Turin,
alla lui-m&me c6l6brer la sainte messe dans la chapelle des sceurs Nazareennes; ii leur adressa quelquesparoles de felicitations et lear recommanda de marcher
sur les traces de lear fondateur.
Et maintenant que le proces est entam6, attendons-

en- la fin avec confiance, priant Dieu de glorifier son
serviteur, qui est en m&me temps notre frbre.

C. C.
ILE DE LA MADDALENA
LA DECORATION DE SCEUR ELISE-MARIE GOTTELANDý

Sceur Elise-Marie Gotteland, Fille de la Charit,,
fondatrice et superieure, depuis dix-huit ans, de la
maison de Saint-Vincent de la Maddalena, vient de

recevoir du gouvernement italien, sur la proposition
du ministre de l'Instruction publique, une m6daille
d'or, en reconnaissance de son d6vouement pour lesenfants pauvres. Par une heureuse coincidence, cette
decoration lui a t6 remise le 27 novembre, f&te de la

M'edaille.
L'expos6 des motifs signale l'ceuvre de sagesse, de
bonte, de charit6 accomplie, pendant vingt ans, par la
sceur Gotteland etses compagnesen Sardaigne,surtout
envers les enfants des ecoles. Le plus souvent, ce sont
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d<es seurs d'h6pitaux queles gouvernements decorent;
cette fois, exceptionnellement, c'est une scur d'6cole
qui est a l'honneur. La rarete du fait donne plus de
valear a la mbdaille recue.
Soeur Gotteland ne s'est pas seulement occupee des
enfants pauvres. Les adultes vont chercher chez elle
des paroles de consolation, des conseils, des secours
et m&me du travail. Elle est, dans I'ile de la Maddalena, la providence de tous ceux qui sont dans le
besoin et qui souffrent.
C'est dans sa maison qu'a eu lieu la c6rimonie offi-cielle, en prdsence des autoritis civiles et militaires,
de l'e6vque de Sassari, de quelques parents et de tons
C. C.
ceux qui vivent prbs d'elle.
CHIAVARI
M.

GUILLAUME CARENA

M. Guillaume Carena, pretre de la Mission, est

mort saintement a Chiavari, le 6 d6cembre dernier,
<dans la cinquante-huitilme ann6e de son age. C'est
une grande perte pour la province de Turin.
II 6tait ne, le 27 avril 1871, a Bra, patrie du bienheureux Cottolengo, ville c6dlbre dans les annales de
notre Compagnie par les missions qu'y donnerent, au
.temps de saint Vincent, M. Martinet ses compagnons.
A dix-sept ans, M. Carena 6tait des n6tres. II commenca son ministere par la maison de Sassari, oi ses
superieurs ne le laisserent que six mois. Le siminaire
de Casale I'eut ensuite pendant dix ans. Puis, c'est
un court passage a Sarzane et un s6jour de dix-huit
ans a Cagliari, oh il s'adonne tout a la fois a la formation du clerg6 et a l'rvangl6isation des peuples.
Quand lui fut donn6 l'ordre d'aller a Chiavari, pour
Ir
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se prodiguer encore dans les oeuvres sacerdotales, ii
lui en coCtta de quitter la Sardaigne. 11 y revint momentan6ment le jour des fetes de nos trois Bienheureux
martyrs, quand on le demanda pour donner leur pan6gyrique a Sassari; et, a l'automne dernier, pour precher
trois retraites eccl6siastiques &Cagliari.
Dans ces deux circonstances, on remarqua, non
sans peine, que ses forces avaient diminue et que sa
voix s'&tait affaiblie. Les retraites de Cagliari l'6puisdrent au point qu'il dut passer un mois dans une clinique de cette ville. De retour i Chiavari, il n'eut plus
qu'une pens6e : se preparer a la mort.
Au ciel, il n'oubliera pas sa province de Turin, i
laquelle it enverra, esperons-le, des h6ritiers de son
zele et de sa pite.
C. C.

GRECE

Lettre de M LORDON, pritre de la Mission, a M. COSTE
Cavalla, le i6 janvier 1929.
MONeIEUR ET BIEN CHER CONFRERE,

La grdce de \M-tre-Seigneur soil avec nous pour jamais!

Vous avez sans doute requ, directement ou indirec-.
tement, des details sur le bon M. Jougla, qui s'est
6teint &Salonique le 4 janvier, dans la soixante-quinzieme annee de son age.
M. Jougla est le constructeur de la Mission de
Cavalla et, a ce titre, sa m6moire sera aussi solide
que les bitisses de la Mission des Lazaristes, de
1'Ncole des garcons et de la maison des soeurs.
11 a pu 6lever ces trois batiments, qui sont remar-
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quablement bien places, grace a ses economies persiverantes et a son savoir-faire. En Abyssinie, il avait
construit des gglises avec de l'argile;ici, il a biti sur
le roc et avec du granit. II aurait voulu construire une
v6ritable 6glise, mais des malheurs sans fin ont ravag6.
la Mac6doine : les guerres balkaniques et la grande
guerre. II avait, dans ce but, economis6 quelques centaines de pieces d'or, mais I'or s'est volatilis6 en vil
papier eta ete utilis6 pour reparer les ruines de l'occupation bulgare et pour vivre.
M. Jougla et ses confreres quitterent la Mission de
Cavalla en 1916, et les Bulgares s'6tablirent militairement dans les trois locaux des Lazaristes et des
soeurs. A notre retour, en 1918, il fallut tout remettre
en ordre et reparer de nombreux degats. Les soeurs
tardant a revenir, leur maison fut occupbe par i'6tatmajor d'un corps d'arm6e hellne. Pour en obtenir
1'evacuation, il fallut batailler par d6marches et
paroles. Ces diverses 6preuves fatiguerent beaucoup
M. Jougla, qui demanda et obtint d'etre decharg6 de
l'office de superieur.
Pendant vingt-cinq ans, M. Jougla avait occup6 Ie
poste de Cavalla. II avait trouv6, en arrivant, une
simple maison de louage. 11 ne s'en 6tait pas contente
et avait construit. 11 meritait bien de finir ses jours a
Cavalla, mais M. Dinet, aum6nier des soeurs de Kilkis,
6tant tomb6 malade et retourn6 en France, M. Jougla
accepta de rendre encore quelques services actifs a la
Congregation. Et c'est la qu'epuis6 il a scnti ses
forces 1'abandonner. A Salonique et a Zeitenlik, il a
6te entoure des soins que r6clamait son etat, mais il
n'a pas traine longtemps dans 1'inaction. Le 4 janvier
1929, il mourait, sans grandes souffrances.

A Cavalla, M. le Superieur a voulu honorer dignement la m6moire de son pr6d6cesseur. Le mercredi
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i6janvier, dans notre modeste chapelle, a eti c6librie
une messe solennelle de Requiem A laquelle oat assisti
les.enfants des 6coles des Lazaristes et des sceurs,
ainsi que les amis du d6funt.
En terminant, souhaitons que bient6t la Mission
de Cavalla voie s'6lever une v6ritable 6glise comme
M. Jougla la d6sirait. Que le Seigneur lui accorde le
repos &ternel!
Veuillez toujours me croire votre bien affectionn6
serviteur.
Francois LORDON,
i. p. c. M.

AFRIQUE
EGYPTE

Lettre de la S(EUR FORET, Fille de la Chariti,
a M. LE SUPERIEUR GENERAL
Alexandrie, 5 janvier 1929-

MON TRES HONORE PPRE,
Voire binediction, s'il vous plait!
La Grande Misericorde, si pleine de vie et d'activite, est tres assombrie par 1'absence de celle qui en
fut 'Ame pendant.trente-deux ans! Le vide se fait
sentir, grand et immense, le denouement ayant 6t6 si
rapide, si inattendu.
N6anmoins, le souvenir de la fin calme et si 6difiante
de ma sceur Lemaire nous reste comme un reconfort;
elle &taitbien prdparee, et cette fin si belle a tt6
comme le couronnement d'une vie remplie d'actes de
bonte et d'abn6gation, qui lui auront fait cortege an
tribunal de Dieu.
C'tait une grande Ame et elle est morte comme
elle a yvcu, grn6reusement, saintement.
Ses dernieres recommandations, donnnes, pendant
pros d'une heure, d'une voix forte et inspir6e, nous
restent comme un talisman, et ses paroles, pleines de
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foi et d'amour de Dieu, aident certainement t l'union
et a la cordialit6 qui rtgnent dans la famille attristee.
J'ai Fhonneur d'etre, mon Tres Honori Pare, votre
tres humble et tres obbisante fille.
Sceur FORET,
i. f. d. 1. c. s. d. p. M.

ALGERIE
LETTRE DE

1M.

VERGES, PRETRE DE LA MISSION

A M. LE SUPERIEUR GENERAL

Alger, 16 fevrier 1929.
MONSIEUR ET TRES HONORt PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Au retour d'Oran, je suis all6 voir nos soeurs de
Tines, a qui je n'avais pas encore rendu visite. Grace
au concours de Mgr l'archev&que d'Alger, soeur Dormoy
vient d'acquerir et d'aminager un local an VieuxTenes, pour servir de dispensaire et d'ouvroir de tissage pour les indigenes. C'est une belle oeuvre. J'ai eu
la consolation de c61brer la sainte messe - la premiere sans doute dans ce milieu musulman - dans ce
nouveau local. C'etait la prise de possession du bon
Dieu d'une oeuvre appelIe a faire beaucoup de bien,
qui groupe d6ej une centaine de mauresques de huit
a dix-huit ans. 3Iais le bien ne se fera que si on renforce le nombre des sceurs; en ce moment, elles succombent a la peine et le dispensaire est fermA faute
d'une soeur pour y soigner les malades.
Veuiliez nous b6nir, mon Pere, et me croire votre
bien respectueusement devout.
P. VERGES,
i. p. d. I. M.
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MADAGASCAR

Lettre de M. CASTAN, pritre de la Mission,
i M. LE SUPERIEUR GENERAL
Farafangana,

er decembre 1928.

MONSIEUR ET TRts HONORE PERE,

Votre binidiction, s'il vous plait.
C'est pour moi un pieux et doux devoir, au seuil
du nouvel an, de vous offrir mes voeux et de vous
remercier de l'interet vif et paternel que vous voulez
bien porter & la vaste Mission du vicariat apostolique
de Fort-Dauphin, a son vieil et zl6e 6veque, a ses
missionnaires, A ses sceurs qui, hElas! en trop petit
nombre, se depensent, sans compter, A l'expansion du
regne de Dieu dans les ames des chers Malgaches,
de plus en plus desireux de connaltre le vrai Dieu, de
1'aimer et de le servir.
Vos enfants, Monsieur et Tres Honore Pere, ont
d6frich6, remue, feconde et arrose ce vaste champ du
sud de la grande lie africaine. Le Maitre de la vigne
a donne accroissement et a beni les travaux, les sueurs
de ces apostoliques pionniers.
En relisant les Dix Ans d'Apostolat de Mgr Crouzet,
on peut constater la penurie de toute culture spirituelle aux premiers jours d'avril 1896.
GrAces ; Dieu, au moment oit nous c6lebrons le
quarantieme anniversaire de la consecration 6piscopale du vaillant vicaire apostolique, fondateur du
vicariat, qu'il administre encore avec sagesse et courage, le Maitre divin doit se rejouir en voyant le
beau travail op6r6 depuis, les nombreuses chr6tientes

prosperes, le nombre de plus en plus croissant de
fideles croyants et fervents.
De'j quelques ames d'61ites ont Wt&choisies par le
Seigneur pour ftre ses pretres ou pour aider efficacement les Fdles de la Chariti. Oh! nous n'lgnorons
pas que c'est grace a votre particuliere bienveillance,
que missionnaires et sceurs ont pu rendre feconde cette
terre, autrefois inculte; aussi est-ce avec reconnaissance qu'a la fin de cette annae, nous supplions Dieu
de vous garder longtemps a la tate des deux families
de saint Vincent, dont vpus etes le digne et v6n&re
successeur, de vous donner toujours les forces physiques et les graces de choix pour gouverner et diriger
les innombrables Filles de la Charit6 et les pr&tres
de la Mission ripandus dans le monde entier.
A son premier passage & Farafangana, Mgr Crouzet
ne pouvait compter qu'une vingtaine de personnes B
la messe du dimanche.
Aujourd'hui, I'eglise de la paroisse, trop petite
pour contenir les fiddles qui veulent accomplir leur
devoir dominical, exige Pachevement rapide d'une
gglise plus vaste et mieux en rapport avec les progres
de la localite.
Non seulement le dimanche, mais tous les jours de
la semaine, tris nombreuses sont les personnes qui
assistent au saint sacrifice et y font la sainte communion.
Non loin de 1'6glise paroissiale, isolee cependant
du centre, se trouve 1'6glise Saint-Lazare, r6serv6e
aux 16preux. LU encore, non seulement 1'edifice est
comble le dimanche et les communions nombreuses,
mais, en semaine, 70 p. 1oo entendent la sainte messe
et 50 on 60 p. Ioo s'approchent de la sainte table tons
les jours!
De meme dans les autres 6glises du district avoisi-
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nant. A Vangaindrano, Vohipeno, Ivato, Tangainony

et autres chapelles ou les missionnaires se rendent de
temps autre, les chretiens sont fideles et nombreux.
En pensant encore i Ihosy, Betroka, Tul6ar,
Manombo et surtout a Fort-Dauphin et aux environs,
le cour joyeux s'6l1ve vers Dieu pour lui offrir cette
belle moisson.

Daignez agreer, vous aussi, Monsieur et Tres
Honore Phre, ces gerbes spirituelles et b6nir celui qui
est toujours votre enfant obeissant.

J.

CASTAN.

ABYSSINIE

Lettre de la seur CHEVIGNARD, Fille de la Chariti,
h M. LE SUPERIEUR GENERAL
Addis-Abiba,

27

decembre

1928.

MON TRES HONORE PERE,

Voire binddiction, s'il vous plait!
Mes compagnes s'unissent a moi pour vous offrir
nos meilleurs voeux de-bonne annee et vous assurer de
notre filiale et entiere soumission.
Toute cette. ann6e n'a kte qu'une preparation; ii
nous a fallu 6tudier la langue, que nous parlons encore
tres peu, mais assez cependant pour les clients du
dispensaire et pour les enfants; notre maison est
termin6e depuis le 27 septembre et notre divin Maitre
reside avec nous depuis ce jour; nos sept premieres
internes sont entrees le jour du Patronage de saint
Vincent; ce n'est pas nous qui avions fix6 le jour,
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mais saint Vincent voulait nous faire comprendre que *
cette maison 6tait bien sienne; dans quelques jours,
nous recevrons encore treize internes. Ces vingt
enfants sont presque toutes catholiques, mais, en
general, bien ignorantes au point de vue religieux.
Les catholiques sont si diss6mines et les missionnaires
si peu nombreux que ces pauvres gens ne voient le
prEtre que bien rarement; aussi c'est an bien pour ces
pauvres enfants que nous soyons ici. Nous avons aussi
comme externes des enfants catholiques de notre
quartier, de treize et meme quinze ans, qui n'ont pas
encore fait la premiere communion, faute d'instruction; vu l'6loignement du centre de la ville oiL se
trouvent la Mission des Peres Capucins et 1'ecole des
Soeurs Franciscaines, il leur a &t6impossible de s'instruire. Pour elles encore, notre presence ici est un
bien. Puissions-nous etre des instruments bien dociles
entre les mains du divin Maitre pour faire ici son
ceuvre! Les malades, une trentaine par jour, viennent
volontiers au dispensaire; ce n'est encore que bien
rarement qu'on vient nous chercher pour une visite A
domicile; tout doucement les gens nous connaitront et
il nous sera plus facile de les aborder.
Veuillez, mon Tres Honore Pere, recommander au
divin Maitre chacune de nous, pour que nous ne
cherchions qu'i faire sa sainte volont6.
J'ai l'honneur d'etre, mon Tres Honor6 Pere,
Votre trbs humble et obbissante fille.
Soeur CHEVIGNARD,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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CONGO BELGE
Lettre de seur THERESE, Fille de la Charitd,
a scur BAPTIZET
Congo beige, 26 ddcembre i928.

IMA RESPECTABLE S(EUR,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Je suis rentr6e au-logis. et j'y ai repris avec bonheur mes occupations habituelles. Le repos de Kisantu
m'a fait beaucoup de bien et meme, les jours pr6c6dant Noel, j'ai travaille comme un nlgre, afin que tout
fit bien pour les vceux de ma sceur H6lene. Je me
demande pourquoi on dit c travailler comme un
negre ; car les noirs sont d'une paresse merveilleuse
et d'une lenteur d6sespbrante.
Done, tout le monde y a mis du sien pour preparer
une belle f&te i la nouvelle Ipouse du Christ. Ma
Soeur a 6t '1'Ame de la fete et a dirig6 et combine
cette heureuse journ6e; soeur Alisabeth avait la partie
a chant n,qui n'est pas la moins fatigante, car tous ces
petits bonshommes noirs sont turbulents et il faut de
la patience pour mettre tout le monde d'accord. Jedois dire que ses efforts out 6et couronn6s du plus
grand succes; ses gamins ont vraiment tres bien
chantI : m&me deux morceaox a deux voix.
Soeur Lauwers a prepard les petites surprises. La
plus belle et la meilleure des surprises 6tait bien son
arriv6e parmi nous; c'est une si bonne compagne! Je
I'ai connue & Ostende, quand elle soignait les enfants
a la Villa.
Seur Vincent a surveill6 la toilette des chemins,
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aux alentours de la maison, et elle et moi avons fait
une jolie creche a notre divin Enfant J6sus. Pour
certaines choses, on est bien servi au Congo ! J'avais
besoin de palmiers; j'6cris un billet a sceur Vincent,
lui demandant deux palmiers de I m. 5o environ;
elle 6tait dans la brousse avec une bande de gamines;
une demi-heure apres l'envoi de mon message, notre
bonne sceur Vincent s'amine, escort6e de deux fillettes,
portant chacune un magnifique palmier, plantA dans
une boite en fer-blanc; en Belgique, de pareilles
plantes coi~teraient bien 250 francs piece, et ici on n'a
que la peine de les commander, et elles arrivent aussit6t
avec un bon sourire de notre chore compagne.
Moi, je fabrique le diner et je m'6vertue a mettre
un peu d'ordre dans notre fameux bureau-chambre de
communaut6, dont je vous ai d&ja fait la pittoresque
description, pour y 6taler, le soir, les cadeaux venus
d'Europe a son adresse. Une enfant vient me trouver
vers trois heures et me dit : t Demain, soeur Hel6ne
va se marier avec le Bon Dieu. n Les pauvres enfants
comprennent fort bien le voeu de chasteti, et c'est ce
vceu qui nous rend grandes a leurs yeux, car le voeu de
pauvret6 et d'obeissance sont absolument incompr6hensibles pour elles.
Dans I'apres-midi du lundi, sceur Vincent et moi
allons garnir I'6glise paroissiale; le cher petit J6sus
repose dans une creche taite a l'indighne; c'est
pauvre, mais tres gracieux. Le soir, soeur H6elne est
couchbe; nous profitons de son absence pour sortir
des boites et des caisses toutes les belles choses arriv6es de Belgique pour elle. On cache les miseres di
pauvre bureau avec quelques pagnes multicolores et
les petits cadeaux sourient dans leur cadre un peu
oriental.
A onze heures et demie du soir, les cloches sonnent
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toute volie pour appeler les fidiles h la messe de
minuit; les coups de canon se succident et donnent
un cachet de vive all6gresse a la fete. A minuit pr6cis,
le Minuat, ckrifiensA chant6 en < Kikongon retentit au
jub6; les gamins chantent de tout leur coeur, et la
messe se poursuit, dans le calme de cette belle nuit,
6clairie par une brillante lune et par des milliers
d'etoiles; c'est pour nous un moment impressionnant
et solennel, quand, apres l'elivation du calice, notre
chbre compagne, prononce pour la premiere fois, la
formule des saints veux qui la lient pour toujours &
Notre Seigneur. Cette foule de noirs qui nous entoure.
se doute bien pen de 'action sublime qui s'accomplit
.l, si pros d'eux. Quelques femmes, proche de nous,
dotournent an pen la t&te en entendant la voix emue,
tremblante de soeur Hilne, puis se remettent tranquillement a prier. Apres la cons6cration, les enfants
chantent doucement, pieusement le Misericordias de la
CommunautA, A deux voix. Sceur Helne, qui ne s'y
attend pas, est tout 6mue.
Au dernier evangile de la troisieme messe, je sors
doucement de l'gglise, et je vais vite illuminer notre
petite chapelle, en allumant toutes les bougies; elle est
si belle, si blanche! Sceur Vincent a fait de magnifiques lis; l'Enfant-Dieu attend sa nouvelle epouse,
car partout nous avons place un.Jesus de Noel: au
refectoire, au bureau, au dortoir; et, dans la ruelle de
sceur H1lene, II repose aux pieds de la blanche Immaculbe qui lui vient du cher s6minaire. Ily en a meme
un minuscule en cire, de 2 centimetres de haut;
celui-li, nous l'avons donn6, le lendemain, a une de
nos toutes petites, qui l'a emport6, comme un tr6sor,
dans son village. En sortant de l'6glise, les enfants
entourent sceur HMline avec un grand respect et lui

font la haie jusqu'i la maison. Puis, chez nous, c'est
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d'abord la premiere visite a notre Jesus de la chapelle;
ensuite, nous felicitons et embrassons notre petite
soeur; et la visite aux Jesus se continue dans chacune

de nos pauvres places. Quelle belle, douce et consolante nuit, illuminde par de si pures joies cette ann6e!
Apres avoir pris une petite r6fection, nous allons
reposer quelques heures, et, a six heures, nous avons
la grand'messe chez nous, chantee par nos filles.
A midi, nous faisons la petite fete d'usage a la
Communautd. Ma Sceur a compose une chanson, de
vingt-cinq couplets, relatant les hauts faits de I'h6roine
de la fete. A six heures, le salat du Saint Sacrement
cl6ture cette radieuse journee de Noel et des premiers
vceux de la premiere Fille de la Charite au Congo.
Cette petite fete de famille nous laisse le meilleur
souvenir et resserre encore les liens de la chariti qui
nous unit.
J'ai l'honneur d'etre, en l'amour de Jesus et de
Marie Immaculee, votre flle respectueuse et obeissante.

Sceur THERkSE,
i. f. d. 1. c. 5. d. p. m.

ASIE
CHINE
PeKIN
LA

POPULATION

CATHOLIQUE DE LA VILLE DE PEAKIN

Nous lisons dans le numiro de 1'Agence Fides, du
6 aout 1928:: L'lglise catholique en Chine compte
2450oooo fidles, dirig6s par 64 6veques et 9 pr6fets.
Dans la province de Chihli, il y a 28 p. Ioo de ce
nombre, la ville de Pekin comptant 3o oo catholiques
de plus que Londres, un chiffre qui 6gale la population
catholique de I'archidiocese de San Francisco. D
Nous avons v6riUf sur les dernieres statistiques
publiees et constat6, en effet, que la proportion indiquee est bien sensiblement conforme aux chiffres
donnrs dans le recueil Missions, Siminaires et Acoles
catholiques, publii a Zikawei, en 1927, pour les Missions du Tchely : Sien-hsien, Ly-hsien, Paoting,
P6kin, Tcheng-ting, Tient-sin et Yong-ping. Ces
diverses Missions de la province du Tch6ly pr6seitaient (1927) un chiffre global de 690576 chr6tiens,
dont 307 3o3 pour le vicariat de Pekin.
Toutefois, dans le texte de I'Agence Fides, cit6
ci-dessus, ily a manifestement une erreur ou du moin's
un malentendu. Ii n'est, en effet, pas exact de dire que
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la ville de PNkin compte 3oooo catholiques de plus que
Londres. La verit6 est que le vicariat apostolique de
Pekin comptait 307 3o3 catholiques, d'apres la statistique publiee, en 1927, par I'Annuaire de Zikawei,
avant le d6membrement du vicariat apostolique de
Suenhoafou et que, d'apres la derniere statistique
publiee cette annee, il compte encore, apris ce d6membrement, 285941 catholiques. C'est de la population
catholique totale du vicariat apostolique de Pekin, et
non pas de la seule ville de Pekin, que serait vraie
1'affirmation que son chiffre de catholiques est de
3oooo plus l6ev6 que celui de l'archidiocese de Londres et qu'il 6gale la population catholique de l'archidsocsse de San Francisco. Nous trouvons, en effet,
dans l'Annuaire Pontifical de Battandier (1925) que le
diocese de Westminster, titre officiel de I'archidiocese
catholique de Londres, compte 260000 catholiques,
et que I'archidiocese de San Francisco, en 1925, en"
comptait 315 319.
La ville de P6kin, toute seule, comprend, en r6alit6, a I'heure actuelle (1928), i3 38 catholiques, se
repartissant entre cinq grandes eglises (on paroisses) :
P6t'ang, Nant'ang, eglise Saint-Michel, Tongt'ang et
Sit'ang.
Comme Congr6gations religieuses d'hommes, on y

compte : 3 Dominicains, 61 Freres Maristes, dont
37 indigenes; 7 Bin6dictins, yo Filles de la Charit6,
dont 42 indigenes; 4 Securs Dominicaines, 17 Franciscaines missionnaires de Marie, dont 3 indigenes;
69 Filles de Saint-Joseph, toutes indigenes. Diverses

oeuvres y sont 6tablies: une Universit6 catholique,des
collges secondaires, une 6cole normale, une 6cole de
cat6chistes, des 6coles primaires, orphelinats, h6pitaux, hospices, ouvroirs, dispensaires, un grand s6minaire a Chala avec une centaine d'6l6ves de plusieurs
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vicariats, un petit s6minaire. Dans la ville de P6kin
et dans la plus proche banlieue, on compte 23 eglises
ou chapclles oi 1'on conserve le Saint Sacrement.
Le vicariat dont Pikin est le centre, compte 48 pretres Lazaristes, dont 24 indigenes; 3 fr&rescoadjuteurs,
dont I indigene; 92 pretres s6culiers, dont 90 indigenes et 2 Europ6ens; done un total de 114 pr&tres
indigenes; ce qui est bien, croyons-nous, le chiffre le
plus elev6 et la plus forte proportion qui existe en
Chine. Mais il n'en reste pas moins - magis amica
veritas - que le total de la population catholique de
la ville de Pekin n'atteint malheureusement pas
encore le gros chiffre que dit I'Agence Fides et qui est
seulement le total de la population catholique du vicariat de PNkin.
(Le Bulletin catholique de Pdkin, novembre 1928.)

LA MORT DE Mgr FABRtGUES
COADJUTEUR

DE PIKIN

Lettre de M. PAUL BOYER
directeur de l'Acole des Etudes orientales de Paris
it M. LE SUPIRIEUR GENERAL
27 novembre 1928.

CHER MONSIEUR,

J'apprends avec la plus profonde 6motion la mort
subite, cruelle, pr6maturbe de Mgr Fabregues.
Laissez-moi vous dire la part que je prends A votre
grand deuil.
L'homme disparatt; l'ceuvre demeure. Et l'homme
meme ne disparait pas tout entier; car aucun de ceux
qui ont eu I'honneur de connaitre Mgr Fabregues n'oubliera sa lumineuse et a pragmatique o intelligence,
son 6nergie obstin6e, sa chrettenne bontk.
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Je vous prie d'agrier, Monsieur, avec ma compassion bien sincere, I'assurance de mon respectueux
Paul BOYER.
et cordial d6vouement.
EXTRAIT DU Bulletin Franco-Chinois,-OCT.-DEC. 1928
Mgr Fabregues, iveque titulaire d'Alali, coadjuteur
de Mgr Jarlin, vicaire apostolique de Pekin, est d6ced6
subitement dans le Transsiberien, a mi-chemin, alors
qu'il venait en France.
Mgr Fabregues avait I'habitude de voyager seul.
Comme s'il avait eu un pressentiment de ce qui devait
arriver, il avait prie, cette fois, le R. P. Hubrecht de
1'accompagner.
N6, le 26 novembre 1872, a Montpellier, Mgr Fabregues entrait dans sa cinquante-septieme ann6e. II
6tait en pleine activit6, dans la force de l'Pge, et rien
ne pouvait laisser pr6voir sa fin pr6maturbe. Entr6
chez les Lazaristes (Congregation de la Mission), le
6 octobre 1890, pretre le 3o mai 1896, il fut envoy6 en
Chine dbs son ordination et attach6e
la Mission du
Tchely Nord.
Les qualites du jeune missionnaire appelLrent vite
sur lui 1'attention de ses superieurs; aussi, d&s 19o5,
se vit-il confier I'important district de Paoting-fou,
qui fut 6rig6 en vicariat apostolique du t Tch6ly
central » le g1 fevrier Iglo. Mgr Fabregues fut le
premier titulaire de ce nouveau vicariat et sacr6 a
Paoting-fou, le 12 mai suivant, par le successeur de
Mgr Favier. Par d6cret du 12 juin 1923, il fut
nomm6 coadjuteur avec future succession, a P6kin,
de Mgr Jarlin.
La Mission catholique de P6kin a toujours compt6
parmi les plus florissantes. Ses cuvres ont- port6 les
meilleurs fruits. Citons notamment : trois h6pitaux,

Mgr FABRkGUES.

- 377 un hospice de vieillards, un asile, plusieurs ouvroirs,
plusieurs 6coles normales, un nombre important
d'6coles preparatoires, primaires, superieures et secondaires.
Deux grandes &coles pour I'instruction superieure
des jeunes gens et des jeunes filles des classes dirigeantes manquaient encore. Mgr Fabregues, qui, depuis
longtemps, en' avait -senti la necessite, s'efforca, des
sa d6signation de coadjuteur, de combler cette lacune.
II vint en France lancer un appel emouvant en faveur
de la creation de ces deux colleges. Son appel fut
entendu. La personnalit6 de Mgr Fabregues etait, en
effet, connue et l'on se rappelait avec quel zele, en
1920, il avait su interesser notre pays tout entier au
sort des affambs de son vicariat, victimes tour A tour
des inondations, de la s6cheresse et des sauterelles.
Les sympathies qui entouraient cet eveque missionnaire, au coeur debordant d'amour pour ses Chinois,
dont il itait le pare, la g6nerosit6 naturelle de nos
compatriotes pour toute ceuvre de charit6, valurent A
la Mission des Lazaristes des dons importants. Les
Dominicains, les Sceurs Dominicaines, dont le grand
public connait le haut enseignement, des professeurs
6minents, agreges de l'Universit6, promirent leur
concours.
De retour A PNkin, Mgr Fabregues, fort de l'aide
accordee, des encouragements recus, acheta l'ancien
champ de manoeuvres des gardes du Palais sous la
dynastie Ts'ing. Le choix de ce superbe terrain de
trois hectares 6tait des meilleurs. Situi au cceur de la
ville, il est enclav6 dans les jardins imperiaux. C'est
un lieu de calme, de fraicheur, d'oi l'on a une vue
magnifique sur les lacs du nord.
Les travaux de construction, commences en 1926,
itaient d6j& fort avances en aoft 1927; ils furent ter-
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mines vers le milieu de l'annee 1928. Dts I'ouverture
des cours, trois cents 6elves se faisaient inscrire.
L'lnstitut <i Tao-ming ), voyait le jour sous les auspices les plus favorables. Son inauguration eut lieule
3 septembre dernier. Ainsi, Mgr Fabregues, avant de
mourir, aurait-il 6prouv6, suivant sa propre expression,
(t la joie du semeur qui voit lever la semence, promesse de riche recolte ,.
Mgr Fabregues rendit des services iminents a la
Chine, qui sut le reconnaitre en lui attribuant la croix
de grand officier de l'Epi d'or. La France, qui salt
discernertoutes les valeurs, le nomma, le 31 d6cembre
1927, chevalier de la Legion d'honneu'r. II ne cessa de
travailler toute sa vie pour la plus grande gloire de
Dieu. Aussi sommes-nous persuade qu'il a dija•
entendu de la bouche du divin Maitre ces paroles :
Euge, serve bone et fidelis... intrain gaudium Domini tui.
Eugene BRADIER.
EXTRAIT DE Id Croix Miridionale, 2 DECEMNBRE 1928

La nouvelle de la mort subite dans leTranssibbrien
de Mgr Fabregues, vicaire apostolique de PNkin, a
emu douloureusement, non seulement sa famille religieuse et ses parents, mais tous ceux qui l'ont connu.
Je le revois encore 6elve de quatriime, au Petit
Seminaire, tandis que je faisais moi-meme la rh6torique. R6glementaire des moyens, tandis que je l'tais
des grands, nous avions l'occasion de nous rencontrer
au refectoire, oh nous allions prendre l'un et I'autre
la corbeille du gofiter. Presque du meme age, une
vive amiti6 s'itait form6e entre nous, amitii faite
d'estime r6ciproque et de grande 6mulation. Tres
intelligent et tris laborieux, Joseph Fabregues tenait
hautement la.t6te de sa classe. A la fin de cette annte
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1888, il eut douze prix, dont dix premiers. En toute
matiere, il excellait.
Cette excellence, il ne la devait jamais perdre.
Deux ans apres,le 6 octobre 189o, il entrait chez les
Lazaristes. Memes succhs, meme pikti, mais de plus en
plus vif le d6sir de l'apostolat missionnaire. Au Tch6li
septentrional, il fit ses premieres armes et obtint ses
premieres victoires. Et tels furent les rbsultats de sa
direction dans le district de Pao-Ting Fou de Igo5
igio, qu'il en fut nonmm6 le premier vicarre apostolique.
On n'a pas oubli6 les appels 6mouvants qu'd Paris,
a Montpellier, dans le bulletin de sa mission, il
adressa pour ses fiddles lors de la derniere grande
famine qui s6vit en Chine. Pr6dications, visites; lettres,
il n'6pargnai rien pour venir en aide a son peuple.
Ce d6vouement, joint a sa vive intelligence et a ses
grandesqualit4s.morales, lui avait conquis le coeur non
seulement des catholiques chinois et, en particuier,
de Mgr Jarlin, a qui il devait etre donn6 comme coadjuteur en 1923, mais encore des hautes personnalitis
de l'ancienne r6publique chinoise, A ce point qu'un des
derniers presidents, le general Tsao-Koun, I'avait
accredit. pres de lui comme conseiller.
Et voilA que subitement Dieu Pa rappel6. Mais d6ej
sa vie 6tait pleine d'oeuvres. II va retrouver au ciel le
ven6rr superieur M. Martin, au langage solennel, le
saint M. Gracieux, qui I'achemina vers les Missions,
des confreres nombreux et tant d'ames, qu'il a conquises a J6sus-Christ.
De l'ami, du missionnaire, de 1'ev&que, nous garderons un souvenir imp6rissable, et, en pr6sentant nos
condolbances respectueuses & ses deux fam:lles, la
temporelle et la spirituelle, nous recommardons en
meme temps cette grande et belle ame d'eveque missionnaire aux prieres de tous nos leeteurs.
M. B.
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PAOTINGFU
Lettre de Mgr MONTAIGNE, vicaire apostolique
de Paotingfu, i M. le SUPERIEUR GENERAL
Paotingfu, le itr novembre 19z8.

MONSIEUR ET TRkS HONORE PtRE,
Votre binediction, s'il vous plait !
Nous avons bien des difficult6s A surmonter en ces
temps de troubles, de banditisme; mnais, graces a Dieu,
je crois pouvoir affirmer que vos missionnaires ont
fait bonne contenance et ont su y trouver une occasion
de grand devouement. Sans oser nous flatter de succes
considerables imm6diats, nous avons toutes raisons
d'esphrer que Notre-Seigneur b6nira nos' efforts et
qu'au moins quelques-uns de ceux auxquels les missionnaires ont rendu service ouvriront les yeux & la
lumiere de la foi.
Depuis quatre mois, nous sommes " officiellement '
en paix, en ce sens qu'il n'y a plus de guerre ouverte;
mais tout est relatif; des milliers de soldats, mues en
bandits pour le moment et bien ravitaillis en armes et
munitions, ne manquent pas d'alerter les campagnes.
Le vicariat a subi de lourdes pertes mat6rielles
pendant les operations militaires et maintenant, comme
les fourmis aprs l'orage, nous r6parons activement
les d6g.ts et a grands frais. La consequence directe
sera que nos oeuvres d'ecoles et de cat6chum6nats ne
pourront que v6g6ter pendant longtemps, les fonds
ne se multipliant pas au prorata des besoins. Nous
ferons ce que nous pourrons, tout ce que nous pourrons,

confiants que Dieu n'abandonnera pas ceux qui souffreat vexations pour sa cause; confiants aussi que vos
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prieres et l'intercession de saint Vincent nous obtiendront les benidictions du ciel.
Veuillez nous accorder aussi la v6tre, Monsieur et
Tris Honori Pire, et agrier les sentiments de filial
respect avec lesquels je suis heureux de me redire
toujours votre enfant bien devou6.
P. MONTAIGNE.
TONG-LU
Leture de M. TREMORIN, pritre de la Mission,
art directeur du a Bulletin catholique de Pikin o
Tong-lu, le i5 octobre 1928.

MONSIEUR LE DIRECTEUR,
Dans le Bulletin du mois d'aoft, a la suite de mon
article sur la protection spiciale de Notre-Dame de
Tong-lu pendant la derniere guerre du mois de mai,
vous ajoutiez :
a I nous revient de divers c6t6s que beaucoup se
demandent si cette protection vraiment extraordinaire
dont ont 6t6 l'objet les chr&tiens et les paiens innombrables refugiis autour de Notre-Dame de Tong-lu
ne serait pas une indication providentielle. Ne serait-ce
pas le moment de diriger vers Tong-lu un mouvement
de pilerinages? Nous savons de bonne source que
cette pens6e et ce d6sir trouveraient, aupres de qui de
droit, le plus bienveillant accueil... Tout porte a croire
qu'i Tong-lu et au dehors, on entrerait dans ce mouvement. n
Par ailleurs, Mgr de Vienne, vicaire apostolique de
Tientsin, m'6crivait le 25 aoat : 4 Votre paroisse de
Tong-lu s'est illustr6e ces temps-ci : Notre-Dame de
Tong-lu se fait connaitre & la Chine. Mgr Montaigne
a pu vous dire que Mgr le D616gue et votre serviteur
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1'ont engag6 a faire un lieu de pelerinage de l'eglise
de Notre-Dame de Tong-lu. Vous avez pu voir dansle
Bulletin catholique de Pikin, a la suite de votre article,
unesuggestion faite dans ce sens. J'y suis pour quelque
chose, et je ne le regrette pas. Et cette petite lettre est
pour vous redire combien je serais heureux de voir,
dans un de nos Vicariats, un courant de pelerinages
se d6velopper envers la sainte Vierge... N'y aurait-il
pas lieu de faire une petite notice historique sur la.
paroisse? ,
Voila de bien precieux encouragements pour le cure
de Tonglu, qui, t6moin, depuis quatorze ans, des bienfaits, tant spirituels que temporels, comme aussi de
nombreux et vrais miracles accord6s par Notre-Dame
de Tonglu, soit au dehors, soit & Tonglu, soit en
faveur des chretiens, soit en faveur des paiens, desire,
depuis si longtemps, faire de Tonglu un lieu de pelerinage. Cette idee, d'ailleurs, n'est pas nouvelle;
deja M. Flament, cure de Tonglu de igo5

. 19i0,

avait agi dans ce sens, et je crois mame que le projet
avait eu un commencement d'ex6cution.
La Providence a (<ses desseins,,, et la sainte Vierge
choisit son temps. Jusqu'ici, des difficult6s, d'ordre
surtout temporel, out fait que le pilerinage n'est reste
qu'un dsir : difficult6s des communications, manque
de logements, crainte de d6sordres. Mais,ces derniers
temps, la sainte Vierge s'est manifest6e & Tonglu par
tant de faveurs qu'elle semble elle-meme presser le
peuple chr6tien de venir I'invoquer ici. Voili pourquoi S. Exc. Mgr Costantmi, dilegu6 apostolique,
plusieurs 6evques, un grand nombre de missionnaires,
une foule de chr6tiens, d6sirent ardemment que
Tonglu devienne un lieu de pelerinage, afin que tous
puissent venir prier Notre-Dame de Tonglu.
De tous c6tes, on me demande : a Quand done
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commencera le pelerinage a Notre-Dame de Tonglu ? o
Et je r6ponds tout de suite : Le pelerinage est
L
commence.
En effet, r6pondant a la lettre de Mgr de Vienne,
je lui disais : c Puisque vous d6sirez que Tonglu
devienne un lieu de pelerinage, Monseigneur, donnez
le premier l'exemple : au mois de mai prochain, je
vous invite a venir en pelerinage & Notre-Dame de
Tonglu. »
Et Monseigneur me dit : a Dbs le mois de novembre,
j'irai faire mon pelerinage & Notre-Dame de Tonglu;
prbparez le registre des pelerins, je veux etre le premier A signer. »
A la suite de ce mouvement, plusieurs missionnaires de la r6gion me disent que, 1'an prochain, ils
viendront en pelerinage avec un groupe.de chr6tiens.
Avant de m'engager & quoi que ce soit, j'en ai
r6f6r6 & notrevicaire apostolique, Mgr Montaigne.
Sa Grandeur a completement approuvA le projet,
recommandant d'aller doucement, afin de ne pas
enjamber sur la Providence, et de n'admettre, dans les
premiers temps, que des hommes.
Pour r6pondre aux desirs de Mgr de Vienne, dans
d'autres numbros du Bulletin, je donnerai 1'historique
de la chretient6 de Tonglu, I'historique de NotreDame de Tonglu, et je dirai un mot des principales
faveurs accord6es par Marie.
Dbs maintenant, il m'est agreable de dire que les
futurs pelerins pourront voir le beau tableau de NotreDame de Tonglu rayonnant au-dessus du maitre-autel.
Depuis igo8, ce tableau, fait chez les Phres J6suites
de Changhai, sur les donn6es de M. Flament, 6tait
rest6 suspendu au mur, derriere l'autel, dans une trop
grande obscurit6. En ce moment, les chr6tiens de
Tonglu, pour la somme de 2 ooo livres, font faire un
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encadrement digne de leur Mere; et, disormais, de
tris haut, comme du haut du ciel, Marie regardera ses
enfants; ses enfants la regarderont et lui rediront,
avec plus de ferveur que jamais: ia Mere de Dieu,
Reine de Tonglu, priez pour nous. »
J.M. TREMORIX,
i. p. d. 1. M.
(Le Bulletin catholique de Pckin, novembre 1928.)

NINGPO
UNE RENTREE

MOUVEMENTEE

AU GRAND SEMINAIRE DE NINGPO

Nos 6elves du grand s6minaire sont rentris de
vacances. On compte 9 nouveaux : 4 venant du petit
s6minaire de Ningpo et 5 de Hangchow. En comptant
les 8 jeunes pr&tres qui achevent leur quatrieme annte
de th6ologie, nous avons, au grand s6minaire, 49 etudiants. C'est l'espoir de nos trois vicariats da Tchekiang.
Les derniers arrivis sont ceux de Wenchow et de
Chuchow. C'est qu'il y a bien loin de Chuchow a
Ningpo et le voyage ne s'effectue pas sans risques et
sans perils.
Le P. Paul Wang a bien voulu nous faire le r6cit de
son voyage et surtout de son naufrage, car il a passe
par toutes les transes d'un naufrag6 sur le fleuve de
Wenchow. Celui-ci, parsem6 de rapides et de bancs de
sable, n'est guere accessible qu'aux petites tarques.
Si elles sont de dimensions fort reduites, elles sont,
par contre, fort nombreuses. Elles voyagent d'ordinaire en longs convois et s'arretent aux m&mes
endroits pour la nuit. Leur union fait leur force et
leur s6curite. Encore est-il bon de ne pas dormir sur
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les deux oreilles! Mais c6dons la parole a notre
heros :
a Le 29 aoit au matin, je partis de Chuchow avec
trois 6coliers, que je devais conduire au petit s6minaire. Avec le vent et le flot favorables, tout allait
pour le mieux et, le 3o, a quatre heures du matin,
nous 6tions en vue de Wenchow. L'un de nos deux
bateliers dormait encore. L'autre s'efforce de gagner
le d6barcadire de Siko, le faubourg de l'ouest.
( Vains efforts! Empbrtte par le courant, la barque
file a la d6rive et heurte violemment la poupe d'une
grosse jonque, qui avait jet6 l'ancre au milieu du
fleuve. Par bonheur, notre embarcation reste indemne.
Les bateliers s'accrochent au gros cable de fer qui
tire sur I'ancre et luttent contre le courant. Nous
n'6tions qu'a demi rassuris, et voici que nous aperce-

vons tout a coup un radeau de troncs d'arbres qui fond
tout droit sur nous. Aussit6t nos bateliers de pousser
les hauts cris : AAu large! au large! Vous ne nous
a voyez done pas! Au large! on nous sommes tous
t morts! )
q Une seconde fois, nous 6chappons an danger. Le
radeau file a toute allure A nos c6t6s, mais sans nous
toucher.
tHelas! il n'6tait pas seul. Un radeau de bambous
le suit de pros; celui-ci est d6mesurement long. Ce
n'est pas un radeau, mais toute une serie, comprenant
plusieurs milliers de grosses tiges de bambous.
« De nouveau, les bateliers se mettent A crier. Ils
crient, ils menacent, ils gesticulent. Peine perdue! Le
premier radeau heurte la poupe de la barque, la brise
et emporte les dibris. Le second entr'ouvre ses flancs
et 1'eau se pr&cipite par toutes ses ouvertures. C'en
est fait, nous allons couler.
( Aussit6t, sans perdre la t&te, je crie a mes trois
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Ccoliers de sauter sur le radeau i'un apres l'autre,de
peur que la barque ne se renverse. Je saute moi-m6me
en dernier lieu, puis, d'une main retenant la barque,
de l'autre je m'empresse de rep&cher tout ce qui ponvait avoir quelque valeur. Tout compte fait, nous
n'avons guire perdu que quelques vieilles paires de
chaussures.
c Pendant ce temps, nos deux bateliers avaient
saute, eux aussi, sur le radeau et de l• ils me regardaient faire, sans autrement songer A m'aider.
(C Deo gratias! Oui, nous pouvons rendre grIces i
Dieu, car Lui seul pouvait nous sauver de ce naufrage.
Les &coliers, eux, ne savaient que pleurer. Je leur dis
un peu vivement : , Ne pleurez pas, vous allez me
, faire perdre la t&te. , Et je ne sais comment, pea
dant tout ce temps, j'avais l'esprit aussi lucide quesi
nous n'avions couru aucun danger. Mais, quand nots
fiumes sauv6s, je restai, pendant plusieurs heures,
absolument h6b6t6.
a Heureusement, nous pimes nous reposer quelques
jours A la r6sidence de Wenchow, en attendant notre
bateau pour Ningpo. Le 5 septembre, nous nous
sommes embarques, avec les s6minaristes de Wenchow,
sur le Yongning. Le 6, a une heure du matin, nous
6tions a Haimen. A cinq heures, nous entrions A la
residence de S. G. Mgr Hou. Nous y avons pass6
toute la journ6e. Monseigneur nous a offert le dejeuner,
le diner et le souper et, a dix heures de la nuit, nous
sommes repartis pour Ningpo, pour y arriver le lendemain, 7 septembre, a cinq heures du soir.
a Apres dix jours de voyage, nous 6tions rendus.
a C'est 6gal, ajoute le P. Wang, je me souviendrai
longtemps de ce voyage. Longtemps aussi je me,
rappellerai cette parole que j'ai entendue de la bouche
d'un paien : t Tu as sauvA ta vie dans ce naufrage,
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a c'est le Dieu que tu adores, qui t'a aid6 vraiment
Sd'une faqon toute spkciale. Sur dix qui auraient &ti

, exposes a pareil danger, dix y auraient perdu la
( vie.

,

Bienveillants lecteurs, puisse ce petit trait rejouir
vos coeurs en vous montrant, une fois de plus, combien
le bon Dieu est misbricordieux pour ceux qui se sont
confi6s en Lui!
(Le Petit Messager de Ningpo, septembre-octobre 1928.)
RAPPORT SUR LE PETIT StMINAIRE DE NINGPO
MONSEIGNEUR,

Vous me demandez de faire un rapport sur les
sdminaires du Tch6kiang, depuis l'&rection de la pro-

vince en vicariat s6par6 jusqu'a nos jours. 11 faudrait
un volume pour tout dire, je ne puis donner qu'une
rapide esquisse. Mais d'abord permettez-moi quelques
considerations generales, qui serviront d'introduction
a ce que je dirai sur le Tchbkiang.
Quand MM. Raux et Ghislain vinrent a Peking, en
1785, pour prendre la succession des RR. PP. J6suites,

ils n'eurent rien de plus A cceur que de former des
pr&tres. A la mort de M. Ghislain, en 1813, dix-huit
pr&tres indigenes djia avaient ete ordonn6s.
M. Lamiot, qui leur succeda jusqu'en 1820 A P6king,
continua le s6minaire, avec I'aide de M. Su6 et de
M. Han. Quand le Bienheureux Clet fut pris, on
trouva dans ses papiers des lettres que M. Lamiot lui
avait 6crites et, pour cette cause, ce dernier fut mene
i Outchangfou, pour 6tre confronte avec le futur
martyr. M. Lamiot fut alors exil6 a Macao et M. Sue
transporta le s6minaire de Peking a Siouantse en
Mongolie.
A peine arrive a Macao, M. Lamiot pensa a reprendre
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I'ceuvre qu'il aimait tant et, de toutes les parties de la
Chine 6vangelis6es par les Lazaristes frangais, des
enfants partirent pour Macao,pour retourner ensuite,
pretres, dans leur pays d'origine.
Les Lazaristes portugais avaient aussi un s6minaire h Macao pour les missions qu'ils 6vangelisaient.
M. Torrette succ6da & M. Lamiot. Le s6minaire
etait alors tres florissant pour l'6poque; il n'y a qu'a
lire les lettres des missionnaires qui passaient par
Macao, pour s'en rendre compte. Malheureusement, je
n'ai pu trouver de statistique indiquant le nombre des
pr&tres sortis de ce s6minaire.
A cause des difficult6s que les Portugais suscitaient
& M. Torrette, qui ne voulait passe soumettre au protectorat portugais, notre confrere dut quitter Macao
pour deux ans. Nous avions alors des pretres chinois
qui avaient fait leurs Ctudes i Paris; ils tinrent la
place de M. Torrette, qui mourut a Macao en 1840.
M. Danicourt avait aid6 ce dernier des 1835. Vers
1842, toujours a cause des memes difficultis, le s6minaire dut etre licencie et les eleves rentrerent dans
leurs vicariats respectifs. M. Danicourt fut plac6 au
Tchekiang, oi, d'ailleurs, il avait 6te destine depuis
quelque temps. Vers cette epoque, le Kiangsi et le
Tchekiang avaient &t6 confies aux Lazaristes et
Mgr Rameaux avait &t nomm6 le premier vicaire
apostolique de ces deux provinces reunies. Il 'vint
faire une visite pastorale au Tchekiang et, en particulier, a Tchousan, en 1843. II venait d'etre nomm6
vicaire apostolique du Tch6kiang, s6par6 du Kiangsi,
quand il mourut, en 1845, a Macao, ou il 6tait all 6
pour rencontrer M. de LagrenCe, ambassadeur francais.
Ce fut Mgr Layaissiere qui lui succeda. D'abord
missionnaire au Kiang-nan, puis au Honan, quand les
RR. PP. J6suites prirent possession de la premiere
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Tch6kiang en 1846. Ce fut lui qui commenca le s6minaire de la province.
Intrigu6 par une de ses lettres de 1848, parue dans
nos Annales, oh il dit qu'il commence un siminaire, je
fis des recherches dans les quelques archives que nous
avons ici. Je fus assez heureux pour trouver une liste
en chinois des siminaristes qu'il avait. Elle est dat6e
de la vingt-septieme annee de Tao-kouang, 1847.
II y a trente-cinq noms. Le premier est M. Vincent
Fou, qui est indiqu6 comme diacre. Le second, Pierre
Yuen, est sous-diacre. Le troisieme, Andr6Ly, oncle
du pr6cedent, est marqut comme ayant requ les ordres
mineurs. J'ytrouve aussi Joseph Song, qui dut quitter
le seminaire avec les autres 61ives, comme je le dirai
plus loin, et qui fut le fondateur de la famille Song,
insigne bienfaitrice de notre province.
A c6tE de Joseph Song, je trouve sur la liste
M. Benoit Ma. 11 devint pretre et mourut en 1894. J'ai
passe une annie avec lui au Taichow en 1892. Je l'ai
souvent questionn6 sur les anciens; et la plupart des

choses que je vais raconter, je les tiens de lui.
Mgr Lavaissiere mourut tres jeune en 1849 et fut
remplac6 par Mgr Danicourt, qui fut sacr6 en 1851, au
moment ou tous les vicaires apostoliques lazaristes
6taient reunis i Ningpo pour la visite faite par
M. Poussou, premier assistant de M. ttienne.
Pendant l'occupation anglaise de Tchousan (1840'844), il y avait eu pen de conversions. Celles-ci commencerent-en 1845. Des villages entiers se convertissaient et offraient leurs temples pour en faire des
chapelles. M. Ma me disait qu'il y avait eu une dizaine
de pagodes ainsi converties en 6glises, mais, dans les
]ettres de Mgr Lavaissiere, je n'en trouve que cinq.
La plus c4elbre, pour ce qui nous regarde presen-

tement, fut celle de Cheu-tze-lou (route croisCe ca
carrefour des quatre chemins). C'est 1• que Mgr Lavaissiere avait etabli son petit seminaire en 1847. II
6tait situ6 dans un endroit magnifique, A une quinzaine de kilometres de la ville.
Qu'arriva-t-il ensuite? Mgr Danicourt fut accuse i
Rome et fut remplac6 par Mgr Delaplace, vicaire
apostolique du Kiangsi. Jamais nous n'avons pu savoir
les raisons de ce changement; Mgr Raynaud, malgre
beaucoup de recherches, n'a pu percer I'6nigme. Pour
nous, apres tant d'annees, nous n'avonst nous occuper
de cette mesure que pour les consequences qu'elle
eut relativement au s6minaire. Elles furent terribles.
Voici comment M. Ma me raconta 'arrivke de
Mgr Delaplace en 1854 : c Nous Ations 5o au s6minaire de Cheu-tze-lou, quand Monseigneur arriva un
jour, dans le milieu de l'apris-midi. Tous les siminaristes allrent le saluer. II ne leur dit que quelques
mots et termina ainsi sa harangue :
A partir de ce
, moment, le. s6minaire est licenci6. Demain chacun
« de vous retournera dans sa famille. »
A quoi attribuer cette mesure? L aussi c'esi le mystare. M. Ma n'a pu m'expliquer cette s6v6rit6. Pour
lui, voici ce qui lui arriva. Donc, le lendemain de ee
jour memorable, 49 ilves retournaient chez eux, renvoyes. Benoit Ma etait an lit, atteint d'une fivre
typhoide. Quelques semaines apres, quand il fut
gu6ri, on lui intima l'ordre de rentrer chez lui., II
r6pondit : c Je veux &tre s6minariste et devenir
pr6tre n On transigea et on le garda.
Quels 6taient les directeurs de ce s6minaire de
Cheu-tze-lou? Je n'ai pu en decouvrir les noms. Peut&treles confreres chinois qui avaient d6ej requ le diaconat et le sous-diaconat avec un autre prýtre, car it
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y avait 3 pratres chinois & Tchousan avec Mgr Danicourt.
Pour le nouveau sbminaire de Ou-kouei-san, prbs
-de Tinghai, j'ai trouvi des renseignements plus suivis. Je copie les documents que j'ai en main. Les
voici :
, Directeurs du sdminaire Saint-Vincent, A partir
de sa translation a la Montagne de la Tortue (Oukouei-san), en dehors de la vil!e de Tinghai, porte du
Nord.
u Pendant I'annee 1854, M. Bernard Peschaud conduisit et installa d6finitivement i Ou-kouei-san les
quolques s6minaristes (7 on 8) qui composaient tout

le s6miiaire de la province encore en formation.
a Ln moins de trois ans, une assez vaste maison a
itage, avec chapelle assez reguliere, s'ileverent (sic)
au c6t6 ouest de la petite montagne de la Tortue.
M. Peschaud acheta aussi quelques riziires; la culture
en fut confide aux orphelins deja install6s a la ferme

Saint-Joseph, presque attenante an seminaire. Ces
achats ne se firent pas sans peine, car les insulaires
n'6taient pas du tout dispos6s a reconnaitre pour voi-

sins ceux qu'ils appelaient les-Grands Diables d'Occident ou Hommes an poil roux. La petite montagne
itait entourie de petits voleurs on maraudeurs.

M. Peschaud les intimida par sa haute taille et son
exterieur sdv&re; ils se tinrent sur leurs gardes et continuent encore aujourd'hui (1878).
4 M. Peschaud ayant 6tC appel a&d'autres fonctioas, M. Protais-Montagneux fut appel6a le remplacer en fevrier 1859.
(4 C'est A lui que nous devons le grand bAtiment de
la ferme Saint-Joseph. Ce pieux et zi16 confrere, tout
en dirigeant quelques sdminartstes, s'occupait beaucoup des neophytes qui se trouvaient dana 1'archipel.
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II fit bitir pour eux la belle 6glise de Saint-Michel,
dans la ville de Tinghai.
" M. Henri Salvan lui succida en j861, au mois
d'aoft, et administra les deux oeuvres jusqu'en f6vrier
187r. Pendant ces dix ans, la ferme Saint-Joseph se
remplit d'un grand nombre d'enfants, s6par6s de leurs
parents par la terrible rivolte des Tchang-mao. Plusieurs de ces enfants ne pers6verent pas. Beaucoup
parviennent a retrouver leurs parents et se hUtent tout
naturellement d'aller vivre avec eux.
a( M. Salvan ayant &6t appel6 a Ningpo (il etait
fatigu6 et souffrait d'une extinction de voix), M. JeanMarie Vaissiere fut charge de son office en fevrier
1871. 11 trouva au s6minaire 17 6leves, dont 5 thbologiens. Au mois de septembre de cette ann6e 1871,
Mgr Guierry envoya a Hangtcheou les 5 thoologiens
et, de cette maniere, laprovince du Tch6kiang eut son
grand et son petit s6minaire.
c' M. Vaissiere 6tant parti pour Ningpo pour cause
de maladie, dont il mourut la meme ann6e, M. PaulMarie Reynaud fut appeld de Ningpo, pour le remplacer dans son office, en juillet 1882. II trouva au
seminaire 6 61eves, dont 2 philosophes. A la mort de
Mgr Guierry en aout 1883, M. Reynaud fut transf6r6
a Ningpo comme provicaire et fut remplac6 au s6minaire par M. Heckmann, alors missionnaire a
Hangtcheou.
" M. Heckmann ayant Wte envoy6 comme missionnaire a Kiutcheoufou en decembre 1889, fut remplac6
au s6minaire par M. Barberet, qui trouva I5 eleves.
dont 6 philosophes. A la fin de l'ann6e scolaire 1898,
M. Barberet tomba malade et, sur I'avis des sup6rieurs, il retourna en France et ne revint a Ningpo
qu'k la fin de I899,pour tenir la procure de Kangpo.
« C'est M. Antoine Cottin qui le remplaqa, en
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1898. En novembre 1900, il fut envoy6 i

Hangtcheou. L'interim fut rempli successivement par
M. Wilfinger, par M. Faveau, par M. Ibarruthy.
, Le Iomai 9goi, M. Barberet rentra au seminaire,
ou il resta jusqu'en juin 1907.
c Le 27 mai 1907, M. Michel Bouillet, missionnaire

i Houtcheoufou, fut appel6 A prendre la direction du
s6minaire. II y trouva, a son arriv6e, 21 seminaristes.
" En zgro, A la suite de la division du vicariat,
M. Bouillet fut plac6 dans le Tch6kiang occidental
(Hangtcheou), oi il conduisit les s6minaristes originaires de cette partie de la province. Le s6minaire
comprenait en ce moment 48 61eves.
c M. Leon Dumortier, professeur au seminaire
depuis novembre 1907, en prit la direction. II y avait
i cette 6poque (19 1) 19 s6minaristes, dont 2 philosophes.
"

M. Dumortier partait pour la France en 1923, afin

de soigner sa sant6 delabrke. C'est M. J.-B. Lepers,
assistant de la maison et provicaire du vicariat, qui
prit sa place jusqu'au 28 septembre 1924.',

M. Bernard Ibarruthy fut alors installe directeur. II
avait avec lui 3 pretres, MM. Paul Lou, Joseph Tchao
et Paul Chu; ils 6taient aides d'un frere coadjuteur
chinois. Le nombre des s6minaristes 6tait de 46,
divis6s en six cours.
M. Ibarruthy mourut saintement au s6minaire le
23 aoit 1927. A mon retour de France, je .fus installe

de nouveau directeur, le 7 mars 1928.

Voila les renseignements que j'ai trouv6s sur le livre
qui contient le nom des seminaristes depuis I'ann6e
:854, oi de Cheu-tze-lou le s6minaire fut transf&r6 a
Ou-kouei-san. De nouveau, cet 6tablissement changea
de local, le 25 janvier 1917, et fut install6 au Malou,

Ningpo.
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Comme r6sume, je dirai que sur la liste des s6minaristes qui ont pass6 dans la maison de On-kouei-san
de 1854 & 1917, jetrouve le nom de 204 6lves, parmi
lesquels 17 sont notes morts au sdminaire on chez eux
et 95 sortis ou renvoyes.
Dans le nombre de ceux qui ont persevere, se trouvent les jeunes gens partis en g9io pour le Tchbkiang
occidental. Pendant quelques ann6es, des siminaristes
du Kiangsi vinrent faire leurs etudes Ou kouei-san,
envoyis par Mgr Vic, leur evbque. Je ne les ai pas
comptes dans le nombre de 204.
Pour le s6minaire actuel de Ningpo, depuis janvier
1917 jusqu'en septembre 1928, j'en compte 2o5. La
rentree de cette ann&e n'est pas comprise, vu que les
classes ne sont pas encore commenc6es. Sur ces 205, il
y a eu 63 renvois ou sorties et 8 morts.
Voila, Monseigneur, un bref aperqu, a vol d'oisean,
sur le seminaire de Ningpo. Cela suffit pour donner
une id6e du travail des missionnaires de 1'anciea

temps Ils ont fait,comme nous, ce qu'ils ont pu, mais
pas toujours, comme nous encore, ce qu'ils. auraient
voulu.

J.-B. LEPERS,
i. p. d. 1. M.
(Le Petit Messager de Ningpo, sept.-oct. 1928.)
WENCHOW
VISITE PASTORALE DE MGR DEFEBVRE

A WENCHOW (Suite)
Notre passage a Haimen ne fut pas une surprise.
Sa Grandeur Mgr Hou, le tres sympiathique et tout
aimable vicaire apostolique du Taichow, avait envoye
au d6barcadere M. J.-B. Tai, notre aimable confrere,
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pour souhaiter la bienvenue a Mgr Defebvre et a ses
compagnons de voyage. Pendant ce temps, a la residence, on cel6brait les messes, afi que nous ayons les
autels libres des notre arriv.e.
11 suffat de dire que c'6taient des confreres et des
amis qui recevaient des confreres et des amis, pour
appr6cier la reception qui nous fut faite. C'esttoujours
l'Ecce quam bonum et quam jucundum kabitare fratres
in
.unum qui donne la note juste.
Pour M. Jean Tai et pour moi, ce fut du nouveau,
car nous n'avions pas visiti Haimen depuis qu'il pos-

sede un ivhchk. Nous passames une journ6e fort
agreable, quoique un peu voilbe

par les rumeurs

persistantes et les menaces dont on ne pouvait deviner si elles seraient vraies ou fausses, apres ce qui
6tait arrive lots du passage de M. le visiteur et de
notre bon procureur M. Buck, pen de jours auparavant.
Mgr Hou nous fit les honneurs de sa nouvelle risidence avec la cordialit6, la simplicit6 et la bonne
grice qui lui valurent, dans son voyage en France, pour
ne parler que de ce dont je fus timoin, la sympathie
et I'affection de tous ceux qui le virent.

Notre escale, qui nous plaisait beaucoup, ne dura
qu'une journee. Apres souper, nous difmes regagner

le Yongning, non sans avoir dit un grand merci et an
au revoir a notre illustre et g6enreux h6te. Nous avions
fast, a la residence, nos petites devotions du soir; nous
n'emiues done, en arrivant a bord, qu'& nous coucher
et a dormir, si possible, dans le brouhaha d'un bateau

chinois en partance. De temps en temps, la sirene
nous promettait un depart immidiat; mais c'etait plut6t pour appeler les retardataires. Tout de meme, vers
onze heures vingt, comme l'avait promis le commandant, qui 6tait venu nous saluer dans notre cabine,

-396nous laissions Haimen, pour profiter de la marie
descendante.
Monseigneur essaya de dormir; moi aussi; mais le
roulis m'empecha d'y r6ussir. Donc, pendant que Sa
Grandeur faisait au moins semblant de dormir, j'endossai ma douillette et allai, sur 1'avant, me rendre
compte de la cause de tout ce remue-m6nage. Je ne
d6couvris rien d'horrifiant qui pft surexciter mes nerfs
et me tenir en 6veil. Comme, pendant le jour, le temps
etait un peu couvert, nous avions le vent d'est aux
deux tiers en poupe, et c'6tait lui, joint aux courants
que nous traversions, qui nous bergait un peu brusquement.
Nous piquions droit sur an groupe de rochers;
j'6tais curieux de voir la manoeuvre que nous ferions
pour les 6viter, car la passe etait assez etroite et le
courant nous entrainait. Mais, a -la barre, on ne dormait pas et j'entendais 1'homme de quart crier : " Isse
waisse n, ce qui signifiait: a Gouvernez au sud-ouestsud ,. Et nous frisions d'un tiers d'enciblure ces
rochers, sur lesquels, quelques semaines plus tard,
mais par un brouillard intebse, le Nouveau-TroisFleuves (Sing Sain Kang) allait se briser. II avait
bien riussi I'escalade!

Les itoiles commenjant & se montrer et mes nerfs
etant un peu raisonn6s, je rentrai dans l'etuve que
sont tous ces vieux , sabots ,,

quand les toiles du

bastingage sont baissies. Je renseignai Monseigneur,
qui se donnait I'apparence du sommeil, pour ne pas le
faire fuir, et, pour de bon, nous nous jetimes dans
ses bras.

II etait temps! De Haimen a K'aimen, il n'y a que
six a sept heures de navigation et deji nous en avions
pass6 plus de trois.
La sirene nous avertit que nous franchissions la
I
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passe 6troite et que nous allions entrer dans le port de
K'aimen. C'itait nous sonner le r6veil; nous voulions
c61lbrer la sainte messe avant d'arriver A la baie de
Ngotsing, ou le roulis devait recommencer.
J'appelai le boy des cabines, qui apporta bient6t la
cuvette d'eau bouillante, la serviette, son savon et,
pour etre aimable jusqu'au bout, car au bout il y a le
pourboire, la brosse a dents des passagers.
Pendant que le suivant de Sa Grandeur dispose la
cabine pour la messe, chacun va sur le pont dire sa
prinre et faire son oraison. Nous avons quitt6 K'aimen
et nous longeons I'ile de Niowain. Vers les sept heures,
Monseigneur c6lbre la messe, et moi apres lui, bien
tranquillement; nous sommes A l'abri de Pile et le
roulis est imperceptible pour un pied marin. Je vais
ensuite inviter M. Jean Tai, mais ce cher confrere a
&t6 un peu trop incommod6 par' le bercement trop
vigoureux de la nuit; la tete lui tourne encore; il
attendra Wenchow pour c6l6brer.
Pour nous, nous avalons un breuvage noir,que notre
garcon de cabine baptise caf6; il reste encore quelques
croitons et un peu de fromage et nous d6jeunons.
Oh! c'est vite fait!

Apres l'absence, il me tarde de revoir le profil des
montagnes de ma chbre Mission et aussi de montrer 5
Sa Grandeur cette partie de son vicariat, a laquelle il
a d6ji donn6 son coeur. Nous avons d6pass6 Niowain;
au sud-ouest, se profile la montagne de la
I
Selle de
Cheval n, aux pieds de laquelle se trouve Saka; c'est
une des premieres que l'on reconnait et je la signale a
Monseigneur.
Je ne connais pas grand'chose de Niowain, n'y
6tant jamais descendu, mais je lui montre la position
de Kingdangpei. Nous d6taillons le Ngotsing; tout au
fond de la baie, derriere les ilots, la position de
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Tatsing, puis Batchi, Tsingkiang, Tongsabou et Neudoka, ou plut6t la montagne qui nous les cache, celle
du Dragon, avec sa tate dentelke, qui empche de voir
Vouyong et, emergeant par derriire, le pic hardi de
Ngassa. Puis, plus pris de nous, I'emplacement de
Lyao, la chr6tient6 mere de la mission de Wenchow
et de Chuchow. A c6t6, c'est Boudji, le -pays des
coquillages savoureux, fortifiants et somniferes, disent
ses habitants; plus bas, c'est la plaine de Hongy6ka et
ses marais salants, qui finissent avec le Djiesa, que
nous appelons la montagne des protestants, a cause du
bungalow qu'ils avaient construit pour leurs vacances.
Nous la contournons bientbt pour entrer dans le fleuve
de Wenchow.
L'ile de Lingkeu s'etend paresseusement A notre
Sgauche; elle s'allonge consid&rablement du c6tl de la
mer. Les bancs de sable la flanquent a droite et a
gauche. Nous apercevons son (cpre et mere *, comme
les Chinois appellent les deux ilots primitifs qui la
formerent, en arratant derriere eux le sable et la terre
des inondations. Jelaissai dans cette ile, a mon d6part
pour la France, cent quatre baptisýs; on ne le dirait
pas, car aucune croix, aucun monument n'emerge audessus des toits des nombreux hameaux dissemin6s
sur toute la surface de l'ile. C'est que, faute de ressources, la religion y est r6duite a demander I'hospitalit6, une hospitalit6 bien peu dkcente et pea digne
du Maitre de Ciel, A un brave paien. On ne peat done
modifier sa maison, ni planter la croix sur le faite du
toit et rien de chr6tien n'apparait au dehors.
De l'autre c6t6 de 'ile, au sud-ouest; c'est la plaine
d6licieuse de Yongkiatchang. Nous 6carquillons nos
yeux, nous lear pr&tons i'aide des jumelles, je monte
meme sur le bastingage, pour d6couvrir le modeste
clocher de I'6glise Saint-Vincent-de-Paul de Tsodeoua
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fleche n'6merge pas au milieu des arbres. On la voit
bien pourtant du haut de Maotsoling, le col ~ui separe
Yongkiatchang de Wenchow.
1y alongtemps que la a Chaine de 1'Elbphant , des
cartes de marine anglaises, la " Montagnedu Dragon ,
des Chinois, se dresse devant nous, nous cachant un
tiers de la plaine de Yongkiatchang. Nous 6piloguons
sur le nom; les Chinois 'ont appelie Dragon. comme
toutes les chaines 6troites et longues. Mais comment
les navigateurs anglais ont-ils pu la d6nommer t&Elephant Range n ?

Je crois, dis-je, qu'ils ont eu une fausse imagination.
- Mon cher, reprend Monseigneur, il y a quand
meme quelque chose. En aoft dernier, quand je suis
venu avec Mgr Hou, je me suis pos6 la meme question,
ou plut6t, puisque le nom est li, j'ai cherch6 l'te~phant. Tenez, regardez ce dernier sommet du c6t- des
forts de Lowang; quand nous I'aurons d6passe, consid6rez-le attentivement; vous lui trouverez vaguement
la forme d'une t&te d'el6phant, vue de face; tel contrefort repr6sente une oreille; quant i la trompe,
elie est longue, il est vrai, mais elle descend jusqu'i
Lowang et au fleuve.

De fait, ii y avait quelque chose, mais ii fallait
avoir la patience de chercher et la bonne volont6 de
regarder au moment et au point voulus.
Dans les environs de Lowang, dont je montre les
forts a Sa Grandeur, est un vieux canon anglais,
datant de 1843, braqu6 sur l'estuaire du fleuve; beaucoup de sampans et de barques remontent; la marbe

est favorable et ils en profitent pour gagner Wenchow.
Je lorgne les occupants; peut-etre y a-t-il queiqu'un
de mes chritiens et deja je voudrais leur dire bonjour.
Mais j'ai beau, derriere les jumelles, ecarquiller les
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yeux, je ne rencontre que des visages inconnus, des
regards pour le moins aussi curieux que les miens.
ls sont Intrigues, ces braves gens, de se voir ainsi
lorgn6s; ils font des r6flexions; je ne les entends pas;
mais je les lis sur les lMvres. Je cours d'un bord a
l'autre; quand quelque sampan nous longe d'un peu
pros, j'appelle : Azing ! Azing, oh !
Cet Azing est un des chr6tiens que j'ai faits i
Lowang. C'est un batelier. Quand nous vinmes occuper
Yongkiachang, M. Simon Tchang et moi, il n'y avait
que des paiens a Lowang. Lorsque nous avions kpasser
le fleuve pour nous rendre a Kueu-deou, 1'entr6e de
la sous-pr6fecture de Ngotsing, on n'en finissait pas
de debattre le prix du passage; les arguments ne
manquaient pas pour nous extorquer de l'argent : il y
avait vent contraire. ou la maree 6tait d6ji trop haute;
il fallait alors depenser des forces, trop user les
muscles pour atteindre l'autre rive, 14, en face, k plus
de 6 kilometres! Effectivement, durant toutes ces
palabres, le flot montait; plus les bateliers nous
voyaient presses, plus ils nous tenaient la drag6e
haute; ils demandaient parfois le triple et le quadruple du prix du passage que payaient les bons
Chinois. Revenir en arri&re et attendre qu'ils deviennent raisonnables dans leur soif de la sapeque, il n'y
fallait pas penser, surtout quand, lA-bas, de l'autre
c6te, tout au fond du Ngotsing, un malade comptait
les heures et se demandait si le Pere arriverait A temps
pour le mettre a meme de se presenter propre, net et
reluisant devant le Souverain Juge. Alors le pauvre
Pere maugreait dans a son ventre n - pour parler
chinois - mais etait bien obligE de se laisser tondre.
A force de rencontrer toujours le meme obstacle, on
se familiarise avec lui et on cherche le moyen de le
faire sauter ou de le tourner. Un beau jour, mon
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batelier etait Azing. Je le comblai de politesses et de
bonnes paroles, appuyees au bout par un bon pourboire;
en suite de quoi, je lui fis ce petit discours: o,Veux-tu
etre mon passeur ordinaire? Je te payerai toujours
convenablement et tres justement. Je suis souvent tres
press6 de passer le fleuve, le P. Tchang aussi, on nous
appelle pour des malades, nous ne pouvons perdre
notre temps a discuter le prix du passage. 11 faut,
quand nous arrivons, qu'on mette aussit6t la barque a
1'eau et partir. Tu vois nos conditions. Si tu veux, tu
seras, pour ainsi dire, notre domestique; et puis encore,
si tu venais A la religion catholique, nous nous comprendrions encore mieux, tu serais tout A fait des
n6tres. n
- Je veux bien &tre votre batelier. Quand je ne
serai pas la, mon ils, qui a aussi une barque, vous
passera. Mais pour me faire chretien, je n'ai pas beaucoup de temps, je suis toujours sur 1'eau, je suis
pauvre, j'ai besoin de gagner notre vie de tous les
jours et enfin, le dimanche, bien souvent je ne suis pas
ici,1 Lowang.
II faut vous dire que le pere de sa petite bru est
chretien; Azing avait done quelques notions tres
vagues sur notre religion et savait ce qu'est le
dimanche.
- Qu'I cela ne tienne; quand tu seras h Wenchow,
tu trouveras au port, en dehors de la porte de 1'Est,
une jolie petite 6glise, pas loin du dibarcad&re; tu
pourras y aller. Quant & ta pauvrete, mais la presque
totalit6 de mes chr6tiens est pauvre; et puis, si tu es
un brave homme, le bon Dieu te b6nira. Allons ! venez
tous! ton compere sera bien content.
II promit; deux ans apres, ii 6tait baptis6 et son
ils aussi. Des lors, plus de difficultis; en arrivant a
Lowang, on appelait Azing ou son fils et, en atten-
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dant que la barque fit prete, la femme ou la bru de
notre batelier nous invitait H entrer boire une tasse
de the. Et quand nos braves gens itaient absents, les
paiens eux-m&mes se pr6sentaient aussit6t pour nous
dire : , Azing n'est pas 1; nous allons vous passer,
si vous le disirez. ,
Azing, en effet, leur avait donn6 le mot: " Quand
les Peres se presenteront, ne faites pas de difficult ,
affritez vite votre sampan et soyez gentils avec eux;
ils le seront pour vous et vous n'y perdrez rien.car ce
sont des hommes tres bons et tres justes. , Azing luimeme, quand on pouvait lui fixer la date du voyage
de retour, venait nous attendre de 1'autre c6t6 du
fleuve.
J'appelle Azing, disais-je, mais il ne r6pond pas; il
est ailleurs, et moi qui aurais tant voulu lui dire bonjour!... Mais dans la suite j'exploiterai son absence;
quand mes chr6tiens de Yongkiachang me feront Ie
reproche de les avoir abandonn6s pour pren Jre votre
place k Wenchow, je leur dirai : c C'est la faute a
Azing; je savais, depuis Colombo, qu'on m'ar~eterait
a Wenchow; aussi, en passant a Lowang, je me suis
6poumon6 a appeler Azing, pour qu'il vienne a mon
secours et me prenne en route pour me d6barquer
directement a Yongkiachang. Azing n'a pas paru, je
ne pouvais tout de meme pas sauter a l'eau, je me

serais noyk et vous n'y auriez pas gagne. Force m'a
6t6 de rester

a bord et ce qui devait arriver est arrive :

on a mis le grappin sur moi a Wenchow, contre tous
mes d6sirs. ))
Je rappelle a Sa Grandeur le a col du bambou w
Mao-t;o ling, la porte terrestre du Yongkiachang,
puis l'ancienne maison de la douane, alleg6e de la
chapelle Saint-Charles, balaybe par l'hor-rible typhon
du i septembre 1922. Je lui montre la nouvelie, bitie-
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tout de neuf i Waka, un endroit un peu plus a l'abri
des flots, puis la place ot le Yug-ning jeta I'ancre
pour s'embosser contre l'ile de Tsibtou,qui aida la
bonne Providence a nous sauver d'un naufrage certain.
Quoique tres pris de Wenchow, cette ile ne renferme
aucun chritien que je sache. J'ai toutefois oui dire
que les protestants y avaient des adeptes. Plaise a
Dieu que nous puissions nous y installer bientt !
De I'autre c6tk de l'ile, c'est la trou6e ktroite qui
donne acces an Ngotsing. Au beau milieu, en retrait,
one montagne se dresse, comme "unesentinelle vigilante, pour en garder la porte,et la dissimule si bien
que l'on se demande si elle vous laissera passer. Dans
la trouee, je montre la limite de la sous-pr6fecture de
Wenchow et de celle du Ngotsing et 1'emplacement
de la chritient6 de Sain-kiao-deou.
Plus haut, le depot de petrole du c Standard
Oil Co a captive notre regard. Je rappelle a Sa Grandear les difficult6s et les procis interminables que
suscita I'achat du terrain, Wenchow 6tant bien port
ouvert, mais sans concession. J'ignore par quel stratagnme la compagnie a fait accepter le : a J'y suis, j'y
reste n; mais je constate qu'elle y reste. Tant mieux
pour elle. Et puis, en ce temps-la, Moscou n'avait pas
encore dicouvert ni importe en Chine les (' trailts
inegaux i et la Chine croyait encore faire acte de
souverainetk en apposant sa signature au bas d'un
contrat ou d'un traith, qui n'aurait rien vain sans cela
et qu'on lui demandait pr6cis6ment parce qu'on reconnaissait sa souverainet en la matiere. Le manque
d'argent force un empruntear A signer & son preteur
une recoanaissance de dette pour autant d'argent qu'il
en recoit. Demain, quand il aura dipens6 I'argent et
qu'il ne li restera que 1'obligation de le rendre,
s'il lai prenait l'eavie de dire q%'il a sign an <i con-
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trat inigal ), je crois qu'il trouverait des approbateurs
et des partisans, tellement s'oblit&rent les idWes de
justice et les plus simples notions de morale, meme
naturelle.
Nous depassons le I6-fou-sa, montagne ou l'on
allumait autrefois du feu pour signaler au loin les
6venements int6ressant la s6curit6 des habitants aux
temps de troubles ou d'invasions des pirates. Depuis
longtemps, nous voyons les tours de feliciti plantees
sur des montagnes, prbs de la bouche de l'affluent du
Neutchy; puis le faubourg de Tong-men se precise de
plus en plus; nous arrivons.
M. Jean Tai a retrouve son assiette; la t&te ne lui
tourne plus; il s'est lev6. Notre garcon de cabine,
plus empress6 et plus aimable que jamais, puisque
approche l'heure de la recompense, rivalise de zele
avec le familier de Monseigneur, pour rouler et ficeler
nos couvertures dans la natte de jonc et ensuite dans
l'enveloppe en. fibres de palmier, ou remiser nos
affaires dans les sacs et corbeilles prets A etre
enlev6s des que nous accosterons. Paye le pourboire,
qui illumine la face de notre brave garcon, nous
remontons a notre poste d'observation sur le pont
sup6rieur. 11 faut que, aperque du plus loin qu'on
pourra la distinguer, notre silhouette apporte aux
aimables confreres qui sont venus nous chercher, la
recompense d'une attente de plusieurs heures.
Le Yung-ning sirene son arriv6e aux quatre coins de
Wenchow. Nous y voila.
Apris un peu plus de dix-sept mois d'absence, je
ne suis pas d6pays ; il me semble, au contraire, que
je rentre chez moi comme apres une sortie en mission
un peu plus prolong6e. En route, j'ai parli chinois.
Nous avions a bord du Porlhos soixante-dix A quatrevingts chauffeurs ou employes aux machines, venus
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des environs de Ningpo, Tchenghai, etc., et je ne
cherchais pas trop mes miots pour causer avec eux; le
langage du nord du vicariat me revenait tout naturellement plus que celui de Wenchow. A Port-Switerham,
chez les bonzes fokinois, je retrouvai, enfouis sous
la poussiere de vingt ans, quelques mots du dialecte
de Pingyang, pour leur faire et me faire plaisir. Au
contact de Wenchow, notre beau (c mandarin local »
me revenait, comme par enchantement, pour r6pondre
a nos ( compatriotes n embarqu6s a bord.
Le Yung-ning va accoster; au bout de mes jumelles,
je cherche parmi la foule des expectants, presses sur
le ponton, le visage connu des amis. J'apercois la
barbe de M. Prost; j'y remarque, un peu Atonn6, des
sillons argent6s;lui aussi,le voila, selon l'expression de
Monseigneur a mon egard, devenu nouveau riche. II
ira bientbt faire un tour en France, sa bonne maman
1'attend avec impatience et sera tout heureuse'de le
revoir, malgri quelques poils blancs.
Puis c'est la barbe blonde de M. Pierre Vonken,
toujours la mime, sinon un peu plus fournie. I faudra
encore quelques ann6es avant que M. Vonken trouve
le filon d'argent; tant mieux! II ne faut pas vieillir
tous a la fois! Je vois encore la figure sympathique
du P. Simon Tchang, mon ex-vicaire, maintenant cur6
du Ngotsing, et celle, placide, de mon successeur a
Yongkiachang, le P. Maur Ou, et puis encore les
PP. Jacques Ling et Joachim Hoang.
Nous nous saluons de la main et des chapeaux; nous
nous interpellons, sans attendre que le bateau soit
amarr6; l'impatience est trop grande. Enin, on a
lanc6 les amarres; le bateau resirene; il touche a peine
le ponton que le voila assailli par la foule des portefaix; c'est une vraie prise d'assaut & l'abordage.
II est dix heures et demie du matin. D6s que la
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cohne est un peu passee, nos chers confrbres et collaborateurs nous entourent. On se dit un mot aimable, on

charge les domestiques des bagages et 'on descend.
Vous connaissez ces arrivees; elles impressionnent et
d6routent an commencement, mais pea A pea on s'y
fait et on prend sa part du mouvement gen6ral.
C'est la loi martiale i Wenchow et quelques soldats,
joints aux sergents de ville et aux douaniers, veulent
voir si les dbbarquants n'ont pas d'armes on d'opium.
II faut ouvrir les sacs, mais les braves gens reconnaissent les PNres de la Mission catholique et nous
laissent passer sans encombre. C'est connu : la Mission catholique ne fait pas le commerce des armes ni
de l'opium.
Deux chaises attendent au dehors du dkbarcaddre
pour Sa Grandeur et son compagnon. M. Tai, lui, est
djil parti rapidement pour dire la messe. Les autres
messieurs montent en pousse-pousse, tout le monde est

vite install, et en route pour la residence.
(A suvre.)
(Le Petit .essager de X.ingpo, septembre-octobre 1928.)

Lettre de M. MARQUES, pritre de la Mission,
a M. LE SUPrRIEUR GiEERAL
Wenchow, le io ddcembre 1928.
MONSIEUR ET TRkS HONORE PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Rien ne sert de courir, il faut partir a. point. Je

compte bien un-peu sur la course du Transsiberien,
mais serai-je parti A point pour que mes humbles sou9gag?
haits de bonne annie vous arrivent a I'aurore de
CAr c'est pour cela uniqaement que je viens vous

-

407 -

derober quelques instants de vos journbes si encom-

br6es et si reinplies.
Mais je ne puis faire taire les sentiments d'affection et de reconnaissance que j'ai pour la chire personne du successeur de saint Vincent. Plaise LDieu
de vous faire l'annie qui vient, et que vous puissiez
dire : Exuitemus et laelemr

in co! par les sujets de

joie que je vous desire dans votre haute et lourde
charge, en voyant missionnaires et sceurs dociles a
votre sage direction, dignes de leur vocation, et leurs
ceuvres florissantes et fructifiantes pour la plus grande
gloire de Dieu et du saint fondateur. Mais je n'admets
pas les vceux personnels et je prie Notre-Seigneur de
vouloir bien remplir votre anme de ses benidictions et
des graces de choix, et votre corps de forces et de
sante, malgre les ans, pour que, ad multos et infinilos
anaos, nous ayons le bonheur de vous poss6der a notre
t&te. Mes quatre confreres presents A Wenchow se
joignent A moi pour vous dire, Monsieur et Tres
Honor6 Pire: sainte, heureuse et bonne annee!
A part la douce et sainte mort de la regrettLe sceur
Louise Domenis, arrivee leI7 octobre, je n'ai rien de
bien sadlant a vous signaler. Les missionnaires de
Wenchow, comme les peuples beureux, n'ont pas d'histoire, ni d'histoires, a part un petit procis, au sujet
d'une maison de rapport, que nous soutenons contre
un maitre chicaneur. Nous 1'avons gagn6 en premiere
et deuxieme instance, mais, en deuxieme, le juge, un
pur ,< Kouo ming tang m, a exhib le reglement de
Nanking sur les biens des Missions. Nous devrons
aller devant la cour de la province, h Hangchow.
Pour le reste, nous n'avons rien chang6e notre ordinaire, ni diminu6 nos occupations; nous 6vangelisons;
nous bitissons des chapelles pour abriter nos chr6tiens, Seul, le college Saint-Vincent est encore, vide
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depuis la fin de 1926. I1 faut attendre une 6claircie,
des lois et des rfglements plus clairs et plus stables en
matiere d'enseignement; ce qui ne manquera pas
d'arriver si Dieu prkte vie au gouvernement du parti
Kouo ming tang. Mais je n'oserai pas affirmer qu'il
nous favorisera; le contraire parait plus probable. En
attendant, les petites 6coles de r6sidence et de village
continuent a fonctionner. En certains endroits, les
o Tang Bou a ou (( Soviets ) ont essaye de les interdire et, en d'autres, ils les ont permises on m6me favorisees.
Aussi, quand on parle de la Chine, il faut bien se
garder de gin6raliser; ce qui est vrai a l'est ne l'est
pas toujours a l'ouest. Ce qui est blanc au nord pent
noircir au midi. A Peking, on a ouvert le grand college ( Taoming )); Ningpo et ici, les n6tres sont
ferm6s. Notre position g6ographique et nationale y
est peut-&tre pour beaucoup, mais il est pen de Missions qui aient joui on jouissent encore d'un calme
comparable au n6tre. Nous avons pourtant tous les
organes r6volutionnaires qu'il y a autre part, tous les
Soviets, tous les comit6s, en plein fonctionnement, it
ne nous manque meme pas le comit6 de destruction
des idoles on poussahs des pagodes. Aucun catbolique, que je sache, n'en fait partie, et c'est mieux
ainsi.
Par contre, les protestants, un pen partout, se font
remarquer par leur ardeur et leur zele a drtruire la
superstition; ils sont pr6sidents de ces comit6s. Qu'ils
s'en donnent coeur joie! Je n'ai aucune symnpathie ni
tendresse pour leurs inertes victimes, qui ne sentent
rien. Qu'ils les d6truisent toutes et se rendent odieux
le plus possible aux paiens encore croyants; ce n'est
pas a eux, mais A nous, que viendront ces pauvres
desabus6s qui ont besoin de croire A quelqu'un et a
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quelque chose. Ils font ddja la remarque de la diffirence des m6thodes. Les idoles ne sont rien, c'est la
croyance qui est tout; le missionnaire catholique ne
touche pas aux idoles, mais il sape et ruine tant qu'il
peut la croyance dans le coeur des paiens, lesquels, en
se faisant chr6tiens, brilent de leurs propres mains ce
qu'ils avaient adore. Nous gardons la sympathie et le
respect des paiens et de la population en gineral.
Nous avons nos communistes, mais, meme quand
ils se remuent, ils ne s'en prennent pas a nous. Peutktre le a Grand Soir » n'est-il pas encore pr&t, on
bien se disent-ils que nous ne leur opposerons que la
resistance des agneaux. Les brigands ou les " Kidnappers , ne nous ont enleve qu'un jeune homme semicat6chiste, qui leur brfla la politesse, aprbs leur avoir,
au pr6alabie, subtilis6 allumettes et &clairage, pendant
leur sommeil de t justes ». Ils entendirent l'effraction

dans le mur de la chaumiere, mais, pendant qu'ils
cherchaient la lumiire, l'autre avaitrecouvri sa libert6
et mis entre lui et eux une distance respectueuse.
La cornette ist toujours sympathique et honor6e &
Wenchow; on le vit bien aux magnifiques obsqques de
la seur Domenis; nos soeurs vont en ville et a la
campagne, mais elles restent toujours les soeurs ou
vierges a au chapeau blanc i, tandis que les barbus
sont, de temps a autre, 1' t homme barbare " ou a sauvage n, equivalent du ' diable d'Occident ,. Elles

portent unrayonde soleil, m&me danslesge6lesinfectes,
et, quand elles n'ont pu y aller, le mandarin les fait
inviter. On envoiele criminel charge de chaines a l'h6pital, pour prendre une mddecine, et on le reconduit en
4 pousse-pousse

.).

Telle soeur a de vieux amis an

cachot; on leur reproche bien quelques assassinats,
mais ils sont malBeureux, et elle les soigne comme si
c'taient des saints. Ca leur ouvre L'esprit et le coeur et,
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le cas icheant, le paradis, a la suite du bon larron,
quand arrive leur dermnre heure.
Je suis rentr6 de mission, ces derniers jours, pour
apprendre la mort subite de Mgr Fabregues, survenue
a Omsk, alors qu'il se rendait i Rome en toute hate,
accompagni de M. Hubrecht. C'est une perte immense
pour le vicariat de Pekin. Les journaux font de lui le
plus grand iloge, les Fraxnais du moins; je n'en ai
pas lu d'autres. Le corps diplomatique assistait au

complet a la messe d'obit cilebrie au Pei-t'ang. C'est
dire l'estime qu'on avait pour lui. L'Uglise de Chine
perd un grand iveque, un ami sincere et veritable et
tout devou6, la Congr6gation un de ses membres les
plus illustres et la patrie un bon citoyen.
Je ne veux pas prolonger cette lettre, ddji trop
longue, sinon pour me recommander a vos saintes
prieres, demander votre b6endiction et me dire, Monsieur et Tris Honor6 PNre, le plus affectionne6
quoique le plus indigne, de vos fils.
LUon MARQUtS,
i. p. c. M.
HANGCHOW
RAPPORT DE M. BOUILLET, VICAIRE DELEGUE,
SUR LES PROGRES RELIGIEUX DANS LE VICARIAT
DE HANGCHOW

(A l'occasion du jubib de soixante-dix ans de
Mgr Paul-Albert Faveau, vicaire apostolique de Hang-

chow.)
MONSEIGNEUR,

A 1'occasion de ces fetes jubilaires, il me serait tris
agriable de retracer brievement les principales etapes
de votre vie : votre enfance dans cette Flandre si chr&-
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tienne, votre jeunesse au petit skminaire d'Hazebrouck, votre.entree an grand s6minaire de Cambrai,
votre s6jour de quatre ans au collge de Bergues, d'oh
vous emportez une profonde connaissance des ames et
un goit tris prononc6 pour I'enseignement de la jeunesse. Je voudrais pouvoir redire tout cela avec
quelque detail, rappelant quelques faits saillants, qui
nous feraient penser : Quis, putas, puer isle erit ? on
encore: Adolescens juxta viam suam, etiam cum senuerit,
non recedet ab ea.
Permettez-moi cependant de jeter un voile discret
sur ce passe si difiant, pour vous saluer d'abord en la
chore Maison-Mere, oh le bon Dien avai marqu6 votre
place parmi les enfants de.saint Vincent. Avant la fan
de vos 6tudes, vous receviez votre destination; la
Chine devenait votre patrie d'adoption : le Tchbkiang
vous posside depuis quarante-deux ans. C'est, pour
Votre Grandeur, un titre de gloire et c'est, pour tons
les membres de la Mission, un puissant motif de grati-

tude, une cause de joie, et nous b6nissons le bon Dieu,
qui nous donne ce jour, pour rappeler, & l'occasion de
votre jubile de soixante-dix ans, votre long apostolat
et vos dix-huit ans d'tpiscopat. Haec dies quam fecit
Dominus, exultemus et laetemur in ea.
Ordonn6 pretre en Chine ad titulum Missionis, vous
aviez i coeur d'y travailler en vrai missionnaire. Pour
c6librer votre carrizre d'ap6tre, il faudrait nommer
tons les endroits visitts on ouverts a la fox par votre
zeie, vous suivre sur toutes les routes et sentiers de
plaines on de montagnes ot vous porta votre sollicitude de Pasteur. Qu'it me suffise de rappeler comment
vous avez d6but6 a Hangchow en 1887, sons le bon et
digne P. Pong, qui avait, lui aussi, quitti sa patrie da
Honan pour demeurer enfant de saint Vincent. Ces
debuts de votre vie apostolique sous le digne P. Pong
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nous font mieux comprendre votre profond amour du
clerg6 indigene et votre continuel souci de le voir,de
jour en jour, et plus parfait et plus nombreux.
Le district de Hangchow comprenait alors les pr6fectures de Hangchow, Shaoshing, Huchow et Yenchow. L'exercice 1887-1888 se clot avec 543 chretiens.
Ce pr6cieux detail, Monseigneur, est &crit de votre
main, qui notera 6galement, dix ans plus tard, pour
I'exercice 1897-1893, 1 548 chritiens; en dix ans, le
chiffre des chretiens a done triple. Vous semiez alors
dans les larmes : Euntes ibant et flebant, mittentes
semina sua. En 1898, vous 6tiez 3 pretres pour ces
i 500 chr6tiens, diss6mines dans ces quatre grandes
prefectures ; nous y comptons, i I'heure actuelle, plus
de I5 ooo chretiens, administr6s par plus de 20 pr&tres.
Voici la moisson; la bonne semence, f6cond6e par la
grace et arrosee de vos sueurs, de vos larmes, an prix
de quel labeur! a donn6 de merveilleux revenus:
Vententes autem venient cum exultatione, portantes
manipulos suos.
Les 1 5oo chretiens de 1898, vous les connaissiez
tous, mnme de nom, et aujourd'hui encore, apres trente
ans, la fidlit6 de votre m6moire aide votre coeur A
retrouver vos anciens enfants spirituels pour leur faire
du bien, les consoler, les secourir an besoin.
Vous aviez fait vos preuves, Monseigneur; la divine
Providence allait vous appeler sur un autre thietre.

Mgr Reynaud vous donnait A Ningpo la succession du
v6n6r6 Mgr Ferrant, nomm6 coadjuteur de Mgr Bray
au Kiangsi. Cette seconde 6tape de votre vie en Chine,
I898-Ig9o, sera la preparation en quelque sorte prochaine i votre e16vation. A Hangchow, vous aviez eu
surtout un ministere tres actif, itant en quelque sorte
missionnaire ambulant; a Ningpo, la vie des ceuyres.va
vous retenir au poste avec de nombreuses reunions, de

-

413 -

frequents catechismes, de longues s6ances au confes-

sionnal. H61as !cette vie plus s6dentaire eut raison de
vos forces. Un voyage en Europe devint obligatoire.
Le sejour d'un an dans la mere patrie vous rendit la
sant6 et vous donna l'occasion de susciter de precieux
devouements et d'attacher aux oeuvres de la Mission
de genereux et fideles bienfaiteurs.
En 1902,vous 6tiez de retour a Ningpo. Successivement et souvent simultandment cure, professeur, directeur, enqueteur, m6diateur, vous sembliez n6 pour le
travail que l'obeissance ou les circonstances vous
confiaient.
L'ann6e

9go3 vit l'inoubliable jubil

.du vnebr6

Mgr Reynaud. Si les circonstances ne nous permettent
pas et si votre modestie fuit 1'6clat exterieur, la pompe
reclam6e, soyez-en assure, Monseigneur, notre affection respectueuse et filiale n'en est pas amoindrie et
aujourd'hui, comme en 90o3 pour Mgr Reynaud, nous
demandons au bon Dieu de vous garder ad multos
annos.
Si j'en juge par les anciennes feuilles de fruits spirituels, les annees qui suivirent les troubles de 19oo
furent des ann6es fecondes. De 23 ooo, en g9oo, la
population chritienne de la province, qui formait alors
I'unique vicariat apostolique du Tch6kiang, d6passait 29 ooo en 1909. Dans une pensbe de zAle, Mgr Reynaud demanda alors et obtint de diviser son immense
vicariat : il gardait le Tch6kiang oriental; quant t
1'occidental, il fut confiA a-Votre Grandeur. L'explosion de joie qui accueillit la nouvelle de votre nomination prouvait que, dans le choix du Souverain Pontife, le Vox Dei ratifiait le Vox populi.
Voici, en resumi, la situation du nouveau vicariat,
quand Votre Grandeur en rebut la charge en 19Io,
compar6e A ce qu'elle 6tait le l" juillet 1928. Chrd-

-

414 -

tiens : io318 (chiffre de 1910) et 3ooio (chiffre de
1928); Pretres: 21, dont i3 indigenes,et 53, dont 41 indigenes; Filles de la Charite : 17 et 31; Vierges dm
Purgatoire: 5 et o; Carm6lites : o et 9; Dames du Sacr&Cceur : o et 6; Filles da Sacre-Cacur : o et 37; Residences : 13 et 25; Eglises : 3 et 3o; Chapelles : 170o et

220; grands seminaristes: 4 et 18; petits sbminaristes:
27 et 26; confessions annuelles : 4884 et 1296o; confessions de devotion : 16 37 et 65ooo; communions
annuelles : 3 687 et 12 557; communions de devotion:
22 804 et 187 ooo.
En outre, depuis 1926, ouverture de deux h6pitaux
modernes, de deux grands hospices pour vieillards,
multiplication des dispensaires.
Les statistiques ont leur eloquence; neanmoins, pour
y trouver la raison de cette progression, il faut recourir
aux feuilles annuelles des fruits spirituels. J'ai pris
un reel plaisir a les 6tudier pour leur arracher leurs
secrets, secrets qui doivent etre publi6s en ce jour.
Ces feuilles de fruits spirituels, A premiere vue, ne
d fferent, d'une annee a l'autre,que par les chiffres qui
y sont inscrits. En y regardant de plus pros, on y
decouvre, de temps a autre, de nouveauxtitres, de nouveaux chapitres, jusqu'alors inconnus. Ces titres ou
chapitres, autrefois inexistants, pourraient bien nous
reveler quelque relation entre leur existence et la progression enregistr6e.
an notable progrssL'exercice igio-191 marque djau
II y a. en effet, un pasteur, un eveque. Vous 6tes 1l,
Monseigneur; votre presence, 1'impulsion que vous
donnez excitent partout le zile, I'ardeur de vos missionnaires. Conclusion : II 152 chr6tiens, 5 13o conSfessions

annueiles, 4 32 communions

annuelles

et

3523o communions de d6votion, soit un gain net, en
un an, de 834 chretiens, de 296 confessions annuelles,
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445 communions annuelles et 12426 communiqAs de
dbvotion.
Vos pritres, it est vrai, sont 26, contre les 21 de
1'ann6e derniere,c'est que dans le courant de 1'annee
vous avez pu conf6rer la pretrise a vos 4 diacres. Ce
premier oilan inaugure bien; le bon Dieu b&nissait son
apotre; la sainte Vierge se montrait maternelle; vous
le lui aviez demand6; votre devise- est : a MONSTRA TE
ESSE MATREM. n
En 1912, pour le-mnme nombre de pretres, nouveau
gain de 44 5 chr6tiens, de I 837 confessions annuelles,
de 1838 communions annuelles et 62455 communions
de d6votion. II y cut, en outre, 33 206 confessions de
d6votion. D'ou vient ce consolant resultat ? Un facteur
nouveau intervient, c'est I'Apostolat de la Prihre avec

ses I 335 associes de l'ann6e. Votre Grandeur le savait,
pour l'oeuvre de Dieu il faut des moyens divins; il faut
la grace et surtout la priere : la priere continue, fervente, organise ; voila pourquoi nous voyons les confessions de devotion passer de 21000ooo 33ooo et les
<communions de d6votion de 35ooo a 62ooo. Cette ferveur n'est pas factice, son action pnnetre partout, les
catechumenes augmentent, gage de nouveaux succis.
Oui! le rggne de Dieu s'etablit, s'6tend. Entre temps,
Monseigneur, vous avez biti et etabli votre petit
s6minaire; car d'une volont6 forte et pers6v6rante
vous voulez multiplier les ouvriers 6vangeliques. Le
bon Dieu seal connait vos graves soucis, durant des
annees, pour assurer la vie de ce seminaire, pour
mettre cette vie a l'abri,en quelque sorte, de toute pr&occupation materielle. Les bienfaiteurs oat r6pondua
votre confiance en Dieu, votre s6minaire est fonde.
Longtemps votre r&ve a &tC d'avoir un pr&tre pour
ýchacune des quarante sous-pr6fectures de votre vicariat
apostolique; le bon Dieu a plus que combl6 vos d6sirs;
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carvous avez actuellement 53 pretres et vos seminaires
vous promettent de nouveaux moissonneurs. Vous avez
dijh ordonn6 36 pretres, sortis de ce petit seminaire
de 1'Immaculie-Conception. Sur 53 pretres, vous pouvez
justement vous glorifier de poss6der 41 pr&tres indigenes. Bien peu de missions, je crois, sur un total de
3o ooo chretiens peuvent staler plus noble bouquet de
vocations sacerdotales. N'avais-je pas raison de dire
que vos debuts,en 1887, sous le digne P. Pong, vous
avaient donn6 un profond amour du clerg6 indigene et
un continuel souci de le voir de jour en jour et plus
parfait et plus nombreux? I1y aurait beaucoup i dire
sur ce sujet, mais je conclus ce chapitre du s6minaire
en disant comment, des 19ro, vous avez assure son
recrutement en ouvrant I'6cole priparatoire an s6minaire.
En 1914, le premier cours quitte le petit seminaire
et, pusillus grex, commence votre nouveau grand s6minaire, qui compte 6 philosophes. II reste 3i petits
s6minaristes. De par ailleurs, I'avance continue: les
chr6tiens, au 1" juillet 1914, sont 14 963; il y a
18 ooo confessions et I 13 649 communions de devotion;

les associ6s de l'Apostolat de la Priere sont 3ooo.
En 1915, un titre disparait pour faire place a un
autre : les Vierges du Purgatoire sont remplacees par

les Filles du Sacr-Coeur. Est-ce le r6sultat de cette
nouvelle creation de votre zele, on n'est-ce pas aussi le
r6sultat des causes pr6cedemment 6numbrees ou-de
ces impond6rables qui touchent le ciel et attirent la
grice? La ferveur des chretiens se maintient; il y a
129337 communions

de

d6votion; les statistiques

indiquent 6 6glises et 197 chapelles ou oratoires; il y
a done 30 nouveaux endroits gagn6s depuis cinq ans;
les 76 6coles de garcons et de filles comptent
2 8oo 61eves. Les vocations ne manquent pas, car, des
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la premiere annie de son existence, la petite Soci6t6
des Filles du SacrC-Cceur compte 19 membres.

Durant la grande guerre, nonobstant la mobilisation
de plusieurs de vos missionnaires et la difficulte
de trouver des ressources, I'ceuvre de Dieu continue
son ascension. L'exercice 1918-1919 s'achive avec
19553 chretiens; le chiffre dn debut est doubl6 an

somme et cela en neuf ans. Vous avez 3r pr&tres,
1o 6glises, 216 chapelles ou oratoires; il y a plus de
gooo confessions annuelles et 56ooo de devotion;
les communions de devotion ont atteint ou plut 6 t
ddpassent 16 ooo. Au s6minaire, c'est 1'Age d'or :
23 grands s6minaristes et 46 petits. Si le nombre des
chr6tiens a doubl6, leur ferveur, semble-t-il, a d6cuple.
Ces r6sultats ne sont pas fortuits; on le sent, la vie
chr6tienne circule intense. C'est que, fidile aux traditions de la Compagnie et aux directions du Souverain
Pontife, vous avez a cceur, Monseigneur, de mettre
partout . I'ordre du jour la communion fr6quente et
celle des enfants.
Jusqu'en 1924, la progression continue a&tre ascendante sur toute la ligne. Depuis 1924, si le chiffre des
chr6tiens continue a aller crescendo, il y a, par contre,
une diminution assez sensible dans le chiffre des
communions. Voici en mille le chiffre des chr6tiens et
des communions.
Chbriien..

CGmmuniona

Chrttiens.

Communion-.

1919. .
1923..

9553
23ooo

161 ooo

i92'.

210000

1927.

29000

189000

1924- .

2400

229000

I28. .

3oooo

187000

1925.

26000

226000

.

.8000

221000

Je l'avoue, c'est avec tristesse que j'ai constati ce
fiUchissement d'une progression jusqu'ici uniform&ment continue. J'y vois cependant l'effet des circons-
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tances, des troubles, de la guerre civile plut6t qu'un
signe de reltchement et de negligence.
Moiseigneur, en ce jour d'all6gresse et d'esp&rance,
nous vous promettons de faire tout notre possible pour
regagner le terrain perdu. Momentan6ment arret6s
par les 6v6nements et forces mime de reculer un pea,
nous aurons a coeur, pour la gloire de Dieu et le bien
des ames qui nous sont confiAes par vous, de reprendre
le chiffre de 1924.
Nous voulons, avec la grace de Dieu, a la fin de cet
exercice, c'est-a-dire fin juin 1929, vous offrir, parmi
des fruits spirituels trbs consolants, un bouquet de
deux cent trente mille communions de devotion, en
stimulant la ferveur de nos chr6tiens, en vue d'attirer
sur Votre Grandeur et le vicariat tout entier les btnedictions divines, gages de moissons plus abondantes.

Monseigneur,. cet expose a etd un peu long et cependant que de choses passtes sous silence! Entre autres,

je n'ai rien dit des deuils qui nous ont tons afflig6s et
qui ont particulibrement fait saigner votre cceur de

Pere. Je n'ai rien dit de vos graves et continuels
soucis, de votre sollicitude durant ces dix-huit ans,
pour assurer la vie des euvres. Que de d6marches, de
lettres, de rapports pour exposer nos besoins, ceux du
vicariat, pour trouver les ressources indispensables
a cette continuelle marche en avant! Certes, il a fallu
des sommes consid6rables pour passer de la situation
initiale, 1910, a celle constatee en ce jour. 1928.
Nous savons tous ce que le Tres Honore Pere a fait
pour la Mission et il m'est extr&mement agr6able, en
presence de M. le Visiteur, d'exprimer ici la filiale
gratitude de tous les missionnaires du vicariat, ainsi
que leur entier devouement et lear inebranlable attachement et soumission pour le v6ndr6 successeur de
de saint Vincent.
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Quand on considere les besoins ordinaires d'une
mission bien vivante, on y voit toujours une bonne
part d'impr6vus, de besoins nouveaux et urgents. En
effet, sans parler du cofit de la vie et de I'augmentation
n6cessaire des salaires, qui causent un si lourd souci

a bien des missionnaires et qui ne peuvent se resoudre
par des mots, il y a le fait que nous sommes missionnaires, c'est-a-dire des pionniers, des propagateurs
condamn6s i aller de 1'avant. Que d'imprivu dans ce
mot! Une temp&te, une inondation, une sicberesse,
une r6paration urgente, un accident, etc. Tous ces
imprvuis, reels, hblas! viennent faire votre siege.
Durant cette pbriode de dix huit ans, qui dira les
lettres pressantes, exprimant des besoins trop r&els,
des dtresses 6plories, recues par Votre Grandeur?
Que de miseres veritables vous avez soulag6es! Que de
dons, de secours g6ncreusement distribaus, qui vous
avaient cott6 de iongues veilles I
Vos missionnaires se soot efforc6s et s'efforcent
d'aller toujours de 1'avant, d'atteindre de nouvelles
imes, d'ouvrir de nouvelles stations, de porter toujours plus loin la connaissance du bon Dieu. Votre
cceur d'ap6tre tressaille a l'annonce de toute nouvelle
avance; mais aussit6t se pose pour vous I'angoissant
probleme: ((Comment et avec quelles ressources entretenir cette avance, maintenir ces positions conquises,
les consolider? » Jusqu'ici,la divine Providence, sans
vous 6pargner I'amer souci et le rude labeur de crier
au secours, a r6pondu a la majeure partie de vos
besoins. Saint Vincent 1'a dit: u Faisons les affaires
du bon Dieu, il fera les n6tres. ,
II me semble, Monseigneur, apres ce trop court
r6sum6 de votre action et des r6sultats obtenus, pouvoir me servir de ce mot de notre Bienheureux Phre
et vous dire de tout coeur : <cVous avez fait les affaires
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du boa Dieu, c'est pourquoi j'ai vu le cachet divin sur
vos entreprises. »
Longtemps encore vous continuerez a mener le bon
combat. Nous voici a votre disposition, a votre discretion. Voici tous vos missionnaires group6s en ce jour
pour vous redire leur filiale affection, leur indefectible
d6vouement, lear disir d'imiter votre vie si bien remplie, parce que toujours nourrie de la pensee de Dieu
et des ames.
Nous avons tous demande et demandons a Dieu de
vous garder ad multos annos, car, nous le savons, vous
pourriez faire v6tre la devise de saint Martin : « NON
RECUSO LABOREM.

n

Monseigneur, dans sept ans, nous voudrions pouvoir encore nous grouper pour c6~1brer votre jubil6 de
vingt-cinq ans d'6piscopat et vos cinquante ans de
Chine. Nous. voudrions alors 6tre plus nombreux, s'il
plait a Dieu, et former autour de vous une couronne
de soixante-douze pr&tres. Quelle joie ce serait! Multiplica gentem et magnifica laetitiamut aedificentur muri
Jerusalem! Quelle esp6rance alors et quelles moissons
d'Ames !
Vivez donc, Monseigneur, ad multos annos!
Vivat, vivat semper!
Hangchow, Ie 7 octobre 1928.
'Le Petit Mcssager de Ningpo, nov.-dic. 1928.)

SYRIE
ANTOURA
Au dela du fleuve du Chien et de son pathetique
defil6, tout change, tout sourit : petites anses, petites
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barques, petits villages, coteaux verdoyants, o4z serpentent de petits murs gris, terrasses ichelonnees,
iglises trapues sans clocher, et, sur chaque 6peron
avanc6, un couvent fortifib comme une acropole, ceintur6 de verdure comme d'un bois sacrb.
Tres haut, dans les airs, dominant le golfe de
Djounii et son amphithb2tre de collines, la statue
gigantesque de Notre-Dame-du-Liban continue a benir
la terre et la mer, prot6eges autrefois par la a Reine
des Cieux ),, l'Astart6 de l'antique Phenicie.
Bifurquant a droite, nous grimpons sur un raidillon
vers Antoura.
Partout,des jardins, des vergers, des sources vives,
de clairs hameaux, et, de loin en loin, rutilants
d'oranges et de citrons, de charmants arcs de triomphe
- dresses pour la r&cente visite d'un haut personnage
de France par les enthousiastes Libanais, - ou
flottent des bannieres tricolores, 6cussonnies d'un
cadre.
Puis, rien que des muriers estropies, et, entre ces
moignons d'arbres douloureux, des cases de roseaux,
qui donnent a ce bon pays maronite je ne sais quel
aspect negre.
Ce sont des magnaneries, et, si nous arretons notre
moteur, nous entendons le crissement des myriades
de minuscules mnchoires acharndes sur les tendres
feuilles vernies des pauvres miriers amputbs.
Et nous voici au village de Zouques, de tout temps
ce6lbre pour ses tissages de sole et de fils d'or, pour
ses abaieh, a la somptuosit6 salomonienne, qui drapaient tout l'Orient cavalier et enveloppent encore de
leurs plis les 6mirs druses et les rois nomades.
Justement, un tisserand, enfonc6 dans la tranchde
d'une voite demi-obscure, jette ses navettes de fMe
entre la trame d'un metier, auquel une grosse pierre,

attachee a une corde, sert de balancier. Assis sur une
peau de mouton, &c6t6 de lui, un moine barbu marmonne son breviaire. 11 appartient a un de ces monasthres sur les pics sauvages. Quand son frere tisse un
travail difficile, il descend r6citer ses offices auprbs
de lui. Le manteau, lU, sur ce mitier primitif, est,
pr6cisiment, une abaieck royale, destin6e an prince
de Transjordanie.
Nous prions les deux bommes de continuer. Le
cur6 se xassoit sur la peau, et vite, vite, tant6t en
arabe, tant6t en syriaque, 6grene ses oraisons, alors
que les bras 6cart6s lancent ieurs bobines, ressuscitent
de m6moire, sur un fond bleu de roi, les vieilles
merveilles d'or des jardins mystiques.
- Amine' Amine! r6pote avec le curd le tisserand
dans sa tranchbe, apres chaque priere.
Enfin, la-haut, la masse du college d'Antoura
ecrase toute la colline, mais la noie dans les enivrants
effluves de sa ceinture d'orangers.
Son supirieur, le R. P. Sarloutte, veut bien nous
recevoir. A sa haute stature et i son intelligent visage
on devine le guerrier 6ducateur.
II nous conduit sous les longues galeries, dans les
vastes salles oft quatre cents 61eves, chr6tiens, druses,
musulmans, re'oivent l'enseignement d'un lyc6e franSais, puis, dans l'aile de l'ancien couvent, il ouvre les
deux cellulesoccup6es, durant deux nuits, par Lamartine et sa fille Julia. Depuis, pareillement meubl6es,
elles ont abriti d'autres nobles 6trangers. Mais durant
la guerre, .le college, transformi en caserne turcoallemande, subit beaucoup de spoliations et les deux
cellules furent degarnies. Dans celle du pokte reste
I'ancienue table et, clou 'au mur, un grand crucifix
noir. C'est sur cette table et sous cette croix qu'il
6crivit, parait-il, les pages sur les cadres du Liban -
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selon les renseignements des freres lazaristes - qu'il
intercala plus tard dans le r6cit de son voyage aux
sommets bibliques, son d6sol6 voyage, entrepris en
avril 1833, quatre moisaprs lamort de Julia, etalorsque
la neige I'empocba d'approcher les arbres vendrables.
Et 1'on aime A se I'imaginer, le soir, apres une douce
causerie sous les orangers de la terrasse, apres une
tendre station an lit de son enfant adorte; on aime a
se l'imaginer, ici, tracant, exalt6 par la solitude et son
bonheur, les solennelles phrases visionnaixes sur les
u contemporains des Patriarches , qu'il ne devait
jamais revoir en rdalit6.
C'est encore un frire lazariste qui, dix ans plus
tard, monta graver, dans l'corce d'un des sept cedres
millenaires, les noms de Lamartine et de Julia, avec la
date anticip6e de 1832 - date qu'on y lit encore associant, par ce pieux mensonge, 1'Ame du pokte et
de sa fille a leur belle nuit d'Antoura et leur r&ve de
gravir ensemble vers les cimes sacrdes...
Ah! la fiction d'un po&te, quelle magie cr6atrice!
Taut de voyageurs, depuis, ont repris l'auguste
leitmotiv de la description imaginaire ! Et a. qoi, il
me sembte respirer toute l'odeur du Liban, r6pandue
dans cette cellule!
Alors, doucement, nous refermons la porte sur le
dialogue des cedres de Lamartine et du grand crucifix
noir !
Nous montons a une salle immense, I'ancienne
bibbothbque, aujourd'hui d6pouill6e de ses livres.
Djemal pacha et Liman von Sanders se sont partag6 ce butin. Ils obeissaient au mot d'ordre venu
de Stamboul : des antiquit6s! des livres! Ceux ci
ktaient modestes pourtant: six mille volumes scolaires.
Maigre gain pour I'Europe! Quelle perte pour an
collge de Syrie!
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Le superieur deplore surtout une centaine d'opuscules sortis des premieres presses arabes fondies, it
y a deux siecles, au couvent de Mas-Hannah, par un
religieux maronite, le P. Abdallah, qui grava luimame les caractbres arabes et imprima, durant vingt
ans, les volumes. Jusque-la, on 6tait r6duit a copier
les livres a la main, a cause de la difficult6 des lettres
reliees entre elles et variant selon leur position dans
le m&me mot. Et puis ces manuscrits 6taient 6crits en
langue vulgaire, 1'6tude de la langue classique, issue
du Coran, restant interdite aux chr6tiens de Syrie.
Mais, a l'abri du convent libanais, le P. Abdallah et
les autres moines s'instruisent an Livre islamique et au
Nahou, sorte de grammaire sacr6e.Ilspublient d'abord
les Psaumes de David dans le pur style rythme de l'antique Arabie, puis l'mitation de Jdsus-Christ.
Pen & pen des livres profanes sortent aussi des
presses b6nies et repandent au Liban un tel gout des
belles-lettres que les musulmans viennent apprendre
leur littbrature chez les chr6tiens.
Et maintenant que nous poss6dons & Beyrouth de
multiples imprimeries et la liberti de choisir nos
textes - ce n'6tait pas le cas sous les Turcs - l'Europe s'6tonnera du rapide developpement du cerveau
et de la langue arabes, aussi souples 4l'un que l'autre
et cre6s pour les precisions scientifiques.
Nous nous sommes approches d'une fenetre. En bas,
la ceinture des orangers exhale ses d6licieux parfums.
Comment moines et 6leves font-ils pour etudier dans
un tel enivrement? Au deli, les mCriers estropi6s
d6valent en tristes terrasses vers le gai village des
tisserands de soie, et, plus loin, entre deux dents de
montagne, la mer se dicoupe, infinie, avec ses rochers
noirs et ses caps de blancheur.
- L-bas, ce flocon sur 1'eau, c'est bienl'ile de Rouad?
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- Oui. J'y ai vicu trois ans, trois ans d'un rive
terrible et superbe. Vous savez la capture de cet
icueil biblique par le commandant Trabaud et sa
Jeanne-d'Arc; vous savez comment ce dernier roc du
grand royaume franc des Croisks fut, six siccles plus
tard, la premiere terre arborant les couleurs de la
France. Je m'.tonne qu'aucun de nos 6crivains n'ait
encore icrit cette 6popie. II y aurait l1 des pages
dignes de la frusalem dilivfie. Car c'est bien a ce
repaire de'contrebandiers, devenu la Jeanne-d'ArcAnnexe, que le Liban doit de n'etre pas d6possMd6 de
sa population, comme il le fut de ses cedres. N'emp&che que cent mille Libanais sont morts, affames, dans
leurs montagnes. Nous en avons sauv6 deux cent
mille, mais au prix de quels risques, de quelles
angoisses, de quels obscurs h6roismes! Toutes les
sombres nuits, partir a la voile ou a la rame pour
aborder chaque fois sui un autre r6cif, oiu nous attendaient, exposes autant que nous, nos fiddles maronites,
leur passer l'or et la farine, recueillir des nouvelles,
ou trouver leurs cadavres mutilbs et essuyer des coups
de feu! Une nuit, un de nos anciens ileves, qui combattait avec nous, tua son propre frere, qu'il avait pris
pour un espion turc..
De 'or et du bl6, c'6tait encore facile; nous faisions
passer aussi autre chose... Vivre? Oui, le Liban voulait
vivre! Mais qu'etait, pour ces montagnards, une vie
sans libert6, et comment concevoir I'id6e de la liberte
sinon par I'amourd'un pays auquel ils s'6taient promis
depuis les croisades, et dont la conqute du vieux fef
insulaire faisait refleurir d'anciens reves? Et nous
aussi, officiers et pretres, quand, sous les nuits merveilleuses, nous arpentions la terrasse de la citadelle,
6rig6e et blasonna par les Lusignan, nous aussi nous
sentions affluer a notre cceur et nous monter au cerveau
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le sang des Templiers et leur splendide espoir. Armer
le Liban,debarquerl ,an pied de notre college, briser
la guerre en Syrie, liberer la terre autrefois conquise
par nos aieux!... Mais nous ffmes trahis. Beaucoup
de nobles Libanais expierent leur amour pour nous sur
la place de Beyrouth, et, entre autres, ce charmant
Philippe Khazen, descendant de la famille A qui
Louis XIV accorda de porter le titre de consul de
France. Ce que nous ne reussimes pas en Syrie, les
Anglais le rialiserent en Palestine. Mais 'a quoi bon
6voquer ce passe? dit en souriant le pr&tre.
Et se retournant vers un jeune moine qui venait
d'entrer, porteur d'un plateau :
- Et vous n'avez pas goute A notre K vin d'or n,
ricoltM dans nos vignes et c6libr6 - vous vous soupar Volney, Lamartine et Girard de
venez? Nerval.
J'apprkcie comme il convient la douce liqueur
topaze, mais mon cceur retourne A l'ile de Rouad, qui
semble maintenant flotter sur I'arome des orangers.
Alors, le R. P. Sarloutte vent bien encore me parler
de la Jeanne-d'Arc-Anneze.
- Ah! le commandant Trabaud et ses marins, ils
Sne ch6maient pas. Pendant que moi, mes anciens kl6ves
et les matelots de Rouad nous travaillions le Liban,
le cuirassi accomplissait de tels exploits, faisait de
telles usorties a dans tout le bassin de-la mer de Syrie,
coulant des sous-marins, bombardant les c6tes, emprchant des debarquements, surgissant partout de facon
si audacieuse et si impr6vue, que les Arabes baptiserent la Jeann.-d'Arc: IHannak-el-Medinouneck, c'estA-dire t Jeanne-la-Possd6Ce n. Sa plus belle performance, je crois bien qu'elle l'exkcuta devant H-aiffa.
Mais, pour la clarti de mon recit, il me faut vous
ramener a plus d'un siecle en arrisre, A la campagne
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de Bonaparte en Syrie. Oblige de s'embarquer pour la
France, Bonaparte confie deux mille malades et blessAs
au couvent du Mont-Carmel, tranformj en lazaret.
Mais, Napolion parti, le pacha de Saint-Jean-d'Acre,
surnomme Djezar(le Boucher), monte avec ses troupes
an Carmel, massacre les Carmes et les bless6s, jette
leurs d&pouilles aux chacals, pille et incendie Ie
monastire. Vingt ans plus tard, d'autres Carmes
reconstruisent le convent, recueillent tous les ossements 6pars et les enterrent saintement sons une
petite pyramide de leur jardin, pour laquelle, eni86o,
les flarins du Colbert - le navire qui seconda les
fouilles de Renan - forgErent une grande croix. Et
sous cette pyramide et sous cette croix, ls restes de
la grande arm6e d'ggypte reposerent en. paix, aý
l'ombre du couvent et devant le plus beau paysage du
monde.
Vint la guerre. Depuis longtemps, Haiffa et la montagne sainte 6taient devenus le sijour de predilection des officiers turcs et de leurs allies. Unjour, ils
d6cident de monter an Carmel, de violer le monument
et de rejeter au vent les cendres des soldats napoleoniens. Quant & la croix forg6e par le Colbert, on l'exp6die au quartier general de Nazareth.
Cela, la Jeanne-d'Arc I'apprend. Quelques heures

aprKs. elle est devant Haiffa. Elle accorde dix minutes
aux occupants du coasulat pour deguerpir. Puis elle
com nence le bombardement. Elle lance si bien son
premier obus, qu'il entre par le toit, creuse la maison

de haut en bas, sans endommager aucune habitation
alentour. Et aux Turcs Smerveilis d'une aussi mira-

culeuse precision, le consul explique: a Les marins de

Jeanne-la-Possidde ne sont pas Frangais, mais Alsaciens. n

Nous descendons parmi les parfums des orangers,
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6normes dont les sommets ombragent la partie vieille
du couvent.
J'aimerais voir le tronc ohu Gerard de Nerval a taillk
son nom sous celui de Volney. Mais les orangers ne
sont pas, comme les cedres, d'essence immortelle.
L'oranger de Girard de Nerval n'est plus. Peut-6tre
n'a-t-il pas beaucoup surv6cu au soir d6sesp6r6 oh le
charmant porte a suspendu sa m6lancolie A I'arbre de
fer d'un jardin occidental. Et il ne s'est pas trouvi
une main assez pitoyable pour riincarner son nom
dans une autre Ccorce.
Myriam HARRY.
(Le Temps, 25 dicembre 1928.)

PERSE

Lettre de M. GALAUP, pritre de la Mission,
-

M. LE SUPERIEUR GENERAL
Ispahan, le i3 dicembre 1928.

MONSIEUR ET TRES HONORt PERE,

Votre binediction, sil vous plait!
Arriverai-je assez A temps pour vous offrir les voeux
de bonne et heureuse annie de vos enfants de DjoulfaIspahan? Je l'espere. Mais enfin s'ils u'arrivent pas
avec les bergers, ce sera surement avec les Mages! Du
reste, mon excuse sera que, comme ces pieux rois, j'ai
dt faire un grand voyage, et peut-6tre m&me ai-je
pass6, sans m'en douter, par les chemins qu'ils suivaient eux-memes pour se rendre A la creche du divin
Enfant.
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J'ai dd accompagner S. Gr. Mgr Martin dans la
tourn6e apostolique qu'il vient de faire au sud de la
Perse.
Partis, e 29 octobre, d'Ispahan, nous f&tions la Toussaint a Chiraz, patrie des grands poetes Saadi et
Hafiz. Les fidles tr6passes nous trouvaient a Kazeroun, chez un arriere-petit-fils de celui qui reCut
autrefois M. Bore i Ourmiah. A une vingtaine de
kilometres de Kaz6roun, se trouvent les ruines de
l'ancienne Chapour, siege d'un 6vech6. Nous en profittmes pour aller visiter ces ruines et les bas-reliefs
sculptes dans le rocher. Le 3 au matin, nous quittions
Kazeroun et nos aimables h6tes et, le soir, vers les sept
heures, nous arrivions i Bouchir, apres &tre rest6s en
panne, durant plus de quatre heures, dans la boue.
Nous c616brions le dimanche 4 novembre au milieu de
la petite communaut6 catholique de Bouchir, ou nous
avions le bonheur d'administrer le saint bapteme a
une enfant, nee la veille, et a une autre, qui attendait
le pretre depuis plus de cinq mois.
Jusque-la, je me trouvais en pays de connaissance,
puisque j'avais fait ce m&me voyage & Paques dernier,
pour visiter les fiddles.
Le 7, jour de la fete de notre Bienheurcux JeanGabriel, nous nous embarquions sur le bateau postal
venant de Bombay et, le lendemain soir,vers les quatre'
heures, nous 6tions a Bassora, oi, nous recevions le
plus bienveillant accueil de la part des RR. PP. Carmes
et de la population catholique que Monseigneur avait
6vang6lis6e durant plusieurs ann6es, vingt ans auparavant. LA, j'ai eu le plaisir de revoir plusieurs de nos
catholiques de Djoulfa, anciens el6ves de la Mission,
et mes 6leves par le fait meme, puisque j'ai vu les
d6buts de la Mission.
Le 14, nous traversions le Chatt-el-Arab, et une auto
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nous conduisait, en moins de trois heures, A Mohammerah. De nouveau,nous nous trouvions en territoire
persan. Le Carme qui dessert cette station etait absent,
etant aller visiter les catholiques des puits de petrole.
Nous descendimes i l'h6tel tenu par an catholique
de LUnah, mon ancien l66ve & Teheran, et, sans plus
nous attarder, laissant lI tous nos bagages, nous partimes en auto pour Abbadan,oi se trouvent les raffineries de p6trole de I'A. P. O. C. (Anglo-Persian Oil

Company). Le Carme anglais nouvellement installe
li nous recut tres cordialement. La encore, je rencontrai plusieurs de nos anciens 6lves catholiques,
tant de Th&ran que d'Ispahan, que je presentai au
Pere. Comme il y a dans ce centre plus de cinq cents
catholiques, tant anglais que goanais on arm6niens,
nous decidimes de venir passer le dimanche parmi
eux, et nous restimes A Mohammerah pour voir nos
catholiques employds A la Douane ou a la Compagnie
de petrole, qui possede encore quelques bureaux
dans cette ville, quoique le vrai centre soit a Abbadan.

Le dimanche, comme c'6tait convenu, Monseigneur
chanta la messe a Abbadan, dans une vaste chapelle
construite par 1'A. P. O. C., et,le soir, nous rentrimes
a Mohammerah,afin de tout disposer pour notre depart.
*Malheureusement, une pliie torrentielle, tomb6e pendant la nuit, rendit les chemins impraticables, et I'A.
P. O. C., qui avait promis de mettre une auto a notre
disposition, nous avertit qu'elle ne pouvait pas assurer
notre passage avant une quinzaine de jours! Que
faire? Rester & Mohammerah i nous morfondre? On
r6solut de gagner Bassora. En attendant le bateau
pour le lendemain, nous assistAmes aux derniers prparatifs pour la r6ception de Sa Majesti le Shah, qui
etait venu inaugurer la nouvelle chauss6e de Khora-
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mabad Ahouaz. Lesarcs detriompheet lesoriflammes,
pr6pares depuis plus de quinze jours, avaient itk
abondamment laves par ies pluies;aussi prisentaient-ils
un aspect vraiment lamentable.
Sa Majesth, attendue dans la matinee, n'arriva qu'I
huit heures et demie du soir en motoboat, aprbs avoir,
parait-il, bien pataugi et pouss6 lui-mme son auto,
qu'il avait &6toblig6 finalement d'abandonner. Je le vis
debarquer presque seul; sa suite, semie en route,
n'arriva que bien avant dans la nuit.
Le mardi, fete de la Presentation, comme nous
F'avions decide, nous rejoignimes Bassora sur un petit
vapeur. Ce s6jour forc6 se prolongea jusqu'au 29, o0
enlin nous pumes repartir pour Mohammerah et, le
lendemain, pour Ahoaaz, oi nous fumes les h6tes de
I'A. P. O. C.
Le jour suivant, une auto nous transportait, en
quatre heures, a Madjid-i-Soleiman, on se trouvent les
puits de p6trole. Quoique j'aie bien parcouru la
Perse, je n'ai jamais vu un terrain plus tourment6.
C'est une infinit6 de petits mamelons, encerclis par
une haute chaiae de montagnes, et c'est dans ce
desert, oi, quelques annees auparavant, iin'y avait
pas Ame qui vive, que s'6elvent aujourd'hai des centaines de maisons, chalets, villas, etc., situes sur ces
mamelons. Rien de plus pittoresque et je pourrais
dire de plus enchanteur, s'il y avait un pea de veg&tation; mais pas un arbre, pas une goutte d'eau. On
l'amrne par des tuyaux de plus de 2o kilometres de
distance. Tout an r6seau de routes, trbs biea entretenues, relie ces diverses constructions. C'est la que
vit une population, des plus ht&roclites, de plus de
dix mille Ames! Le soir, par-ci par-la, on voit de
grandes flammes illuminer I'horizon. Ce sont les gaz
de p6trole inutilisis, qui, conduits par des tuyaux,
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sont brids loin des puits. De ces foyers se degage
une 6paisse fumee, qui obscurcit le ciel.
Les catholiques, au nombre de plus de cinq cents,
n'6tant pas pr6venus de notre visite,et ne sachant pas
nous-m&mes oh les trouver dans ces habitations, dissemindes sur plusieurs kilometres, nous c~elbrimes la
sainte messe dans notre villa et, apris, une auto nous
voitura par monts et par vaux. GrIce A quelques-uns
de nos catholiques de Djoulfa que je pus decouvrir,
nous fumes pilotis un pen dans toutes les directions
et nous entrames en contact avec les fid&les disperses.
I.e lendemain, 3 dicembre, fete de saint FrancoisXavier, l'ap6tre des Indes, nous cel6brAmes, a six
heures, la sainte messe dans le Club des Indiens et, i
huit heures, nous reprenions le chemin de Ahouaz, oi
nous arrivions a midi. Nous ne fimes cette fois que
passer par l'A. P. O. C., trouvant plus cordiale I'hospitalit6 offerte par le Beige directeur de la douane.
Le temps n'6tant pas tres engageant, le plus prudent
6tait de hater notre d6part, si nous ne voulions 6tre
bloquis par les pluies ou oblig6s de regagner Bouchir
en bateau et, de IU, Ispahan en aeroplane. Aussi, dans
l'apres-midi, je me mis a la recherche d'une auto, qui,
par la nouvelle chaussee que ]e Shah venait d'inaugtrer, nous ramenerait a Ispahan. J'en trouvai une, mais
aun prix que je jugeai excessif: i5o tomans ( 4 ooofr.).
Laissant a un de nos catholiques, employe A la douane,
le soin de battre le pav6, je rejoignis Sa Grandeur. Le
lendemain, a huit heures et demie du matin, on nous
presenta une auto, pas tres luxueuse, mais d'un prix
plus abordable (2 5oo fr.) et on 1'engagea. A midi, toutes
les formalit6s policieres 6tant remplies, nous partions.
Versles trois heureset demie, nous 6tions k Chouster,
ville assez pittoresque, qui aurait tent6 surement un
amateur photographe; mais le temps pressait; aussi,
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sans nous attarder a admirer, nous travers5mes, en
bac, la rivibre an bord de laquelle elle est sise, et nous
filames sur Dizfoul.
. Malheureusement, la nuit nous surprit avant d'y
arriver, et comme les chemias, dit-on, sont loin d'etre
s6rs, un poste de gendarmes nous empacha d'aller
plus loin. On passa la nuit dans I'auto, et aux premieres lueurs du jour, nous nous remettions en marche
pour Dizfoul, oi~ nous arrivames a sept heures. Le
temps de d6jeuner, faire viser ses papiers a la police
et prendre un peu de-benzine, et nous reprenions notre
course. A.partir de 1l, nous entrions dans la vraie
zone dangereuse, dans un pays accident6, habit6 seulement par les tribus sauvages des Lours. L'ann4e dernitre, ils avaient tu6 le ministre des Travaux publics.
Pas trace d'habitations; quelques tentes seulement,
de loin en loin, pour les ouvriers travaillant a la route,
et sur les hauteurs dominant les vallses; de kilometre
en kilometre environ, une esp&ce de donjon ou s'abritaient deux on trois soldats, charges de surveiller la
route. Je crois bien que si les Lours nous avaient
attaqubs, ils n'auraient eu rien de plus presse que de
retirer I'6chelle et, du haut de leur forteresse, ils nous
auraient tranquillement laiss6 d6valiser, mais le bon
Dieu veillait sur nous.
La nuit nous surprit avant d'arriver a Khoramabad
et nous nous mimes a l'abri dans un khan en construction. Le lendemain, vers midi, nous 6tions A Khoramabad; le plus difficile et aussi le plus dangereux
etait fait. Le soir nous atteignions Bouroudjird, ou
nous couchions tant bien que mal, mais plut6t mal,
dans une mauvaise chambre de garage. Partis d'assez
bonne heure, malgrk le retard occasionn6 par le
patron du garage, nous 6tions, A deux heures de
l'aprss-midi, a Soultanabad. La, le'chauffeur voulait
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nous faire moisir jusqu'au lendemain. Apres une assez
vive altercation, il partit; nouvel arret dans un village;
le dernier, disait-il, sur la piste qui relie Soultanabad i
Delidjan. La, ce fut plus dur pour le faire d6marrer.
Deux crevaisons de chambre a air, a la tomb6e de la
nuit, les premieres que nous eussions eues, nous firent
perdre plus d'une heure et demie. Comment reparer
dans lobscurit6 et sous une piuie qui commengait i
tomber ?
Enfin, a la lueur de mauvais phares, on repart. La
neige se mettant de la partie, on fut heureux, aprbs
plus d'une heure et demie de course, durant laquelle
on alia maintes fois cogner de la tete contre les barres
qui soutiennent la capote, de trouver un mauvais abri
dans un petit village.
Le lendemain, 7 d6cembre, malgrk la neige et la
boue couvrant le chemin, nous repartons. J'esperais
bien pouvoir atteindre Ispahan et c1~lbrer, le lendemain, I'Immaculbe Conception en famille; mais, h~las r
une terrible bourrasque de neige nous oblige a nous
arreter A Meimeh, i. une centaine de kilomitres:
d'Ispahan. Le gite n'6tait pas trop mal : une assez
bonne chambre avec deux bois de lit, ayant pour
matelas un tapis. C'est plus qu'il n'en faut pour passei
une confortable nuit. On apprend a secontenter de peu.
C'est i Meimeh que nous apprimes que Sa Majest&
devait, le lendemain, quitter Ispahan pour rentrer i
T6h&ran. Nous aurons done le plaisir de le revoir.
Nous le croisAmes, en effet, vers les neuf heures du
matin. II 6tait suivi d'une dizaine d'autos, mais, plus
loin, nous ne fimes pas peu surpris de voir la route
-ncombr6e par une vingtaine d'autos et de camions;
c'6tait la suite du Shah. L'une des autos s'&tait
embourb6e et, & force de bras, on tachait de la pousser; mais, comme les efforts n'6taient pas coordonn6s
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le moteur avait beau ronfler, rien ne bougeait. Enfin,
apres plus d'une heure, les autos ayant riussi a passer,
nous puines continuer notre chemin et, midi et demi,
nous &tionsde retour a la Mission, heureux de notre
voyage, mais plus heureux encore de notre retour.
Cette longue randonn6e m'a montri une fois de plus
la v6rit6 de la parole du divin Maitre: Messis quidem
multa, operariiautem paurd. Quelques visites annuelles
ne suffisent pas pour maintenir la ferveur parmi ces
pauvres populations, obligees de s'expatrier pour
gagner leur vie. Tout au plus suffisent-elles pour
maintenir encore un peu ardente l'etincelle de foi
depos6e dans leur coeur. Un sejour continuel peut seul
-tre vraiment effcace. Et puis les pauvres enfants,
quelle instruction religieuse leur donner dans ces
rares apparitions? Le cceur du missionnaire saigne
devant son impuissance.
Monsieur et Tres Honor6 PNre, dans les vaeux que
nous formons pour la nouvelle ann6e, vous ne serez
pas surpris que nous formulions celui de voir le nombre
des ouvriers 6vang6liques se multiplier. Chacun, dit-on,
sent son mal. Je ne crois pas que le g6neral qui dirige
la bataille sente, comme le soldat qui est sur la briche,
et qui, cofite que coifte, doit tenir, le besoin d'avoir
du secours. La consigne du missionnaire n'est pas,
vous le savez, de tenir; la chose serait encore facile:
c'est de gagner du terrain, d'aller de l'avant, de conqu6rir des Ames, mais chaque nouvelle conquete est,
en quelque sorte, un poids qui 1'entrave et paralyse ses
mouvements pour avancer.
En sollicitant votre paternelle ben6diction pour vos
enfants de Djoulfa-Ispahan, je vous prie de me croire
toujours votre tris humble et trbs ob6issant.

J.

GALAUP,
i. p. c..Im.

AMERIQUE
GUATEMALA
LE SACRE DE Mgr Louis DUROU
Le i novembre 1928 fut un jour solennel pour la
Ville et la Ripublique de Guat6mala. Mgr Louis Durou,
de la Congr6gation de la Mission, archeveque 6lu de
Guat6mala, et Mgr Georges Garcia, premier 6veque de
Quezaltenango, furent consacrbs par Son Exc. G. Caruana, jusqu'alors administrateur apostolique.
Nous passons sur les d6tails des somptueuses ornementations de la cathedrale, sur l'enthousiasme de la
foule nombreuse, avide de voir les nouveaux 6veques
et d'assister aux grandioses c6r6monies du sacre.
Citons seulement les noms des 6veques presents et des
principales personnalit6s. Outre le prblat cons6crateur, Mgr Caruana; Mgr Hombach, lazariste, archeveque de Tegucigalpa (Honduras); Mgr Villanova y
Melendez, 6v.que de Santa-Ana (Salvador); Mgr Murphy, vicaire apostolique de la colonie anglaise de
Belice; Mgr Blessing, lazariste, vicaire apostolique
de Limon (Costa-Rica); Mgr Sastre, lazariste, vicaire
apostolique de San Pedro-Sula (Honduras); Mgr Dueflas y Argumedo, 6veque de San Miguel (Salvador).
Mgr Durou fut assiste par M. H.-E. Aymie Martin,
ministre de France a Guatemala, et par M. Symphorose Aguilar, sous-secr6taire des Affaires 6trangeres
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qui remplissaient les fonctions de parrains,comme on
s'exprime la-bas. La liste des autres personnages de
marque serait trop longue.
Quand Mgr Durou, vers la fin de la c&rimonie
du sacre, monta sur le tr6ne archi6piscopal, de longs
et vifs applaudissements retentirent, manifestation
spontanke de filiale sympathie & 1l'gard du nouveau
Pasteur.
Les fetes se succiderent durant huit jours. Nous
donnons un extrait du discours prononce par le licencie
Beltranena, lors du banquet offert en l'honneur des
prelats : ( Mgr Durou, dit-il, bien que fils de la
grande et glorieuseFrance, 1'educatrice des peuples,
ainsi qu'on l'a dit, n'est pas un 6tranger parmi nous.
Disciple de saint Vincent de Paul, 'ap6tre par excellence de la charit6, quintessence de 1'amour divin et
humain, il a pratique, comme son pere et modele,
cette vertu supreme qui les renferme toutes; et c'est
pour I'exercer qu'il vint au Centre-Am6rique il y a
deji de longues anntes. Sa manibre d'&tre douce et
discrete, son air de bonte et de simplicit6, lui .attirerent, d&s lors, le respect et l'affection des habitants
de Guatemala. Son labeur silencieux et etendu aupres
des besogneux, en de si nombreuses ann6es durant
lesquelles il donna son ministere a nos maisons de
bienfaisance, lui permit de pbn&trer dans le coeur
du peuple, puisqu'il a partag6 avec lui les heures de
douleur et d'angoisse comme celles de paix et de
bonheur. )
De la r6ponse de Mgr Durou, citons ces lignes : II
y a dix-sept ans que je suis parmi vous; dix sept ans
de travail acharn6, de s.uffrances quelquefois, mais
aussi et souvent de grandes joies. En nul endroit du
monde je ne suis demeur6 aussi longtemps qu'ici,
nulle part aussi je n'ai rencontr6 autant de bonheur.
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.i,que la Patnererst cre.'--j'ax &t, je suiset je serai a
1'avenir plus que jamais a guatemalteco ,, &alisanten
moi littiralement ce que dit un illustre poete : Tout
lkmme a deux patries : la siexne et puis la France. Je
ae renme pas la France, oh ! certes non Mais je tiens
a aifrmer que si, .pretre et missionnaire, j'ai aime
Guatemala, lui consacrant les meilleurs annres de ma
vie saccrdotale, archevtque, je l'aimerai comme an
pere aime ses enfants, et que je continverai plus que
jamais a me sacrifier pour ce cher pays, sans repos,
sans tr&ve et jusqu'a la mort. v
La premiere lettre pastorale di nouvel archevyque
fat comme un echo de ces dernieres paroles. Sa
Grandeur exprima tout d'abord la profonde tmotion
qu'elle •prouve en adressant ce premier message a cenx
auxquels elle s'6tait deja divo•ee si longtemps, darant
une vie dont a la sublime mission, longuement remplie,
itait de graver en eux d'ane maniere durable la physionomie spirituelle de saint Vincent de Paul, le grand
ap6tre de la charite ».
- Nous etions loin, continue Monseignear, de soupconner le choix que le Souverain Pontife devait faire
et de penser que ce fardeau, beaucoup trop lourd
pour nos faibles epaules, devait tomber sur nous. En
ichangeant nos humbles livrees de missionnaire pour
les ornements episcopaux, une peine bien sensible
&treintnotre ceur : ii faut nous separer de nos chers
confreres, compagnons de nos labeurs apostoliques,
qui, sons un m&me toit, dans la pratique des m&mes
regles, tendaient, avec nous, a r6aliser le m6me ideal :
la sanctification des ames, a la lumiere eclatante que
projette sur nos pas la haute figure de saint Vincent.
Vers ce phare lumineux se dirigent aussi, telles de
frdlesbarques, les Filles de la CharitE, pour lesquelles
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pourquoi, en ce jour, nous ressentons en notre ame
la douloureuse angoisse de nous sentir arrach6, bien
que ce soit par la volont6 divine, au foyer familial
que nous aimons tant. l

Et plus loin : a En nous approchant de vous, nos
trbs chers Fils, et pour remplir la mission que nous
confie la Providence, nous avons choisi comme guide
des armoiries dont nous voulons vous exposer le sens.
L'lmage qui ressort a premtire vue est une croix, au
centre de laquelle se trouve le Sacr-Coeur. Ces symboles parlants expriment a notre cher troupeau que
Jesus-Christ, qui est venu apporter le feu de la charit6 A la terre et qui n'a d'autre d6sir que de la voir
tout embraser, nous exhorte par son amour a pratiquer
la charit6 dans I'abnegation et le sacrifice, et a r6aliser, jusqu'i I'h6roisme, la belle phrase de saint Vincent : Aimons Dieu, mais que ce soil aux dd•ens de
nos bias et a la sueur de nos visages. Magnifique inter-'
pr6tation des paroles du disciple bien-aim6 : Non
dtligamus verbo neque lingua, sed opere et veritate.
N'aimons pas seulement de bouche et de paroles, mais
en ceuvres et en vkrite.

o La paix est le fruit de la charit6 et du rigne du
Christ, la paix dont vous voyez l'emblkme, I'arc-enciel, dont le ruban colork s'etend sous la croix. Enfn,

il manquerait a nos armes one perle pr6cieuse, on
diamint du plus vif 4clat, si le nom de Marie n'en
relevait pas la spleudeur. Mane, l'Etoile et la Conduc-

trice de toute notre vie, Rose qui parfume notre
ambiance, Colombe messagere qui nous apporte du
ciel paix et joie avec des grAces sans nombre.
« En notre devise, nous avons voulu concretiser le
plus ardent de nos desirs : celui de vous voir, tous et

toujours, unis dans la charite du Christ, dans cette
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charite, flamme ardente par laquelle le divin Sauveur
est venu transformer le monde, flamme qui nous excite
et nous pousse puissamment a nous aimer les.uns les
autres. CharitasChristi urget nos. ,
Puissent les voeux du nouvel archev&que de Guatemala, que ses premiers actes montrent si rempli de
1'esprit de saint Vincent, se r6aliser dans leur amplitude, et que soient combl6s les espoirs que fondent
sur son 6piscopat les fiddles de son diocese !

COLOMBIE

Lettre de M. DUFRANC, pr•tre de la Mission
i M. LE SUPERIEUR GENERAL
Inza, le I octobre 1928.

MON TRtS HONORE PtRE,

Votre binidiction, s'il vous plait!
C'est avec une joie tres grande que je vous 6cris
cette premiere lettre de Tierradentro. Quand, au mois
de juillet dernier, j'appris que le r&ve de ma vie allait
enfin devenir une r6aliti, je remerclai le bon Dieu
de la bont6 avec laquelle il me traitait. Cependant un
long voyage en perspective, I'inconnu vers lequel je
m'en allais, les adieux a la famille et quelques autres
preoccupations constituaient, malgr6 la meilleure
bonne volont6, autant de filets dans lesquels le coeur
s'enlacait, emp&chant la pauvre ame d'offrir a Dieu,
en toute verite, ses remerciements et sa reconnaissance.
II n'en est plus ainsi maintenant. Parvenu a destination, dans le coin du champ du pere de famille ouf
I'ob6issance m'envoie travailler, c'est avec toute la sin-
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ceritt de mon Ame que je remercie la divine Providence de la grande grice qu'elle m'a faite en m'appelant a la vie de missionnaire chez les Indiens.

Le 14 aodt, au matin, je pris conge de ma famille
et me dirigeai, en compagnie de M. Geze, vers Bordeaux, oi le consul de Colombie devait viser nos
passeports.
Les deux jours que nous passames dans la maison
des confreres du Bouscat furent des jours d'attente
recueillie, consacris a la correspondance et pendant
lesquels ces messieurs apporterent a nous soigner
une attention delicate. Le 16, enfin, vers quinze heures,
nous quittions la maison, en compagnie de M. le
Superieur, pour nous rendre au bateau, dont le depart
etait annonc6 pour dix-sept heures trente. Le Macoris,
de la Compagnie Generale Transatlantique, ancien
navire allemand, remis a la France au titre des Reparations et dont la jauge ne d6passe pas ioooo tonnes,
ne m6rite pas'precisemenf le titre de paquebot de
luxe. On y est tout de meme, en premiere (3"cat6gorie), assez confortablement installe pour que le
souvenir d'autres voyages pass6s dans les cales invite
a remercier le bon Dieu du bien-6tre actuel.
A peu prss a l'heure fix6e, nous nous eloignons
lentement du quai et bient6t le bateau glisse paresseusement sur les eaux de la Garonne, pendant que nous
disons un dernier adieu au bon M. Marlats et A la
cousine de M. Geze, Fille de la Charit6, venue pour
eprouver les impressions de d6part, au cas ou son
tour se pr6senterait. La reverie ou est habituellement
plong6,-A ce moment, celui qui s'en va aurait probablement dur6 longtemps, mais le gong impitoyajle
coupa court a toutes les emotions, en invitant les
passagers t se rendre a la salle a manger pour le
repas du soir.
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La salle a manger sur un bateau est toujours une
piece ornae avec soin; la n6tre ne dirogeait pas a la
tradition. Toute en marbre blanc rayk de noir, elle
offrait un coup d'eil agrbable,avec son balcon central,
sur lequel se proflaient de discrttes peintures dories,
ses tables un peu grandes, garnies de nappes immacul6es, et surtout les magnifiques bouquets de fleurs
naturelles, roses grenat et ceillets blancs.
Les passagers entraient souriants, immidiatement
conduits par des garcons sty ls a leers places pvovisoires, le maitre d'h6tel n'ayant pas encore en le temps
d'itudier les passeports et les billets pour placer son
monde suivant un ordre savant qui tient compte de&
accointances, des pays, des idees et mame des religions. Mais, dbs Ie lendemain a midi, l'on pouvait
sans peine reconnaitre la table des gros bonnets et
celle des hommes d'affaires, la table brayante des
metis et mulatres, celle des protestants oi I'oa ctsaait

tres pen, et enfin la table, bien joyeuse, des pretres.
Celle-ci secomposaitde deux Peres Irlandaisdu SaintEsprit, de trois scolastiques de la mwme Congregation, d'un pretre sicalier, cur~ ila Martinique, d'uo
jeune Venezuiien revenant de Rome, oir i &taitalli,
comme tant d'autres, conquirir ses grades, et de deux
Lazaristes. On avait bien dresse an dixieme convert
pour un vieux pretre colonial; mais il aima mieux
rester an milieu de ses ouailles guadeloupieanes; en
quoi ii fut trks louable.
Le golfe de Gascogne, que j'avais dbja travers6 en
des conditions peu favorables, se montra, cette
fois-ci, d'une cl6mence rare; a peine si un leger
roulis nous avertit que nous vogaions sur 1'1iment
liquide et, d&s le second jour, le mal de t&te, presqae
in6vitable an d6but de toute navigation, disparut. Le
calme plat, d6sesperant, se maintint durant toute la
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traversee. Nous en profittmes pour cilibrer tous les
jours la sainte messe sur I'aatel portatif que la
C. G. T. met, sur chaque Latean, A la disposition des
eccltsiastiques. Tons les matins, six pretres offraient
le saint sacrifice, auquel assistaient les dix rrres des
Ecoles chr6tiennes voyageant avec nous. Dix prctres
onu futurs pr&tres, dix frires, ce nombre 'mposant
permettait de compter sur quelques bons chanteurs.
Aussi le conseil des soutanes, r6uni le samedi matin,
vota, a V'ananimit-, la messe chantee pour le lendemain.
Le commandant, fin Breton a la tete sympathique,
approuva chaudement la decision. Et en effet, le
dimanche a neuf heures, dans la salie a manger orn6e
avec goat, M. Geze dit la messe, pendant que, ; la
tribune, nous chantimes la messe des Anges, accompagnie an piano par un scolastique iriandais.A l'offertoire et apres la communion, quelques demoiselles de
la Guadeloupe et de la Martinique entonnerent I'Ave
mlania de Lourdes, repris par le ceur et I'assistance.
Le commandant et les officiers, qui •taient aux
premiers rangs, manifest-rent, en sortant, leur contentement,et nous, nous 6prouvames un bonheur indicible
en pensant que, ce jour-la, le bon Dieu fat convenablement servi.
La deuxibme semaine de navigation se passa tA•s
agieablement. Le basard me mit en rapport avec
quelques families honn&tes, a qui j'eus 1'occasion
d'annoncer la bonne nouvelle, et aussi avec un jeune
inghnieur saisse,visiblement tourment&par les grands
problemes ( vitaux,, qu'il ne parvenait pas a s'expliquer. II en'-tait arriv6 an doute absolu, la suite des
philosophes allemands, qu'il avait beancoup etadibs,
guide dans ses etudes par son plre, anabaptite enrag6
en tbiorie et pratiquement athbe.J'essayai de lui faire
admettre les premiers principes sans lesquels on
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discute vainement, et de le sortir du vague oih I'avaient
conduit les philosophes et le spiritisme, dont il 6tait
6galement partisan rdsolu. A plusieurs reprises, nous
recommencames nos conversations, tant et si bien que,
a Buenaventura, oi nous nous sommes quittes, il
semblait un peu 6branli. Mais qui peut voir clair,
sinon Dieu seul, dans ces ames 6teintes! Plaise a
Notre-Seigneur que celle-ci voie un jour la lumiere
qui &clairetout homme venant en ce monde !
Je demandai souvent au ciel la m&me grice pour
un pasteur anglican de la Haute tglise qui paraissait
tres pros de nous. Volontiers, il cherchait a nous
rencontrer et entamait, dans un esprit tres liberal, du
moins extirieurement, des conversations pour connaitre notre pensee sur la question des ordinations
anglicanes. 11 demanda A l'un d'entre nous la permission d'assister A la messe et le dimanche, en effet, il
se tint de facon tres recueillie durant le saint sacrifice;
bien plus,-chaque fois qu'il se mettait a table, il faisait tres dignement un grand signe de croix. II semble
bien que cet homme ne voyait aucune difference entre
lui et nous et il est difficile, 6tant donne sa conduite,
de douter de sa sincrit6. II nous quitta A la Guadeloupe, oit le bateau arriva, avec une exactitude remarquable, le 28 aoit au matin.
La Guadeloupe, les Antilles, ces noms evoquent la
chaleur des tropiques. Avec raison, car une humiditi
chaude vous pinetre quand vous parvenez dans ces
parages et vous deviendriez bien vite quelque chose
de mou, d'inconsistant, si vous ne preniez vos pr6cautions. Il suffit d'apercevoir les indigenes, de contempler leur demarche indolente et paresseuse pour
se rendre compte des effets pernicieux de l'atmosphbre
dans laquelle ils vivent. Cependant, les Europ6ens
reagissent; je n'en veux pour preuve que l'entrain
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charmant avec lequel nous recoivent les Peres du
Saint-Esprit dans leur joli presbytere de Pointe-aPitre; pourtant, en les regardant bien, on remarque
des figures p&les, des yeux cernes, qui disent les
efforts constants que ces pauvres pretres doivent faire
pour rester actifs et entrainer ce peuple de mollusques
qui les entoure.
Apres Pointe-a-Pitre, le bateau touche de nombreux ports : Basse-Terre, capitale de la Guadeloupe,
sur laquelle il vaut mieux ne pas insister; Fort-deFrance, que l'on essaye de moderniser; Port-of-Spain,
capitale de la Trinit6, 'ile la plus riche et la plus
peuplee des Antilles, et dont les Anglais ont, comme
par hasard, pris possession. Enfin, voici 1'Am6rique.
Nous longeons maintenant la c6te du Venezuela,
abrupte et superbe dans sa nudite. Bient6t, le bateau
jette l'ancre devant ce que 'on appelle le port de
( Carupano >. Personne ne songe a descendre tellement l'aspect du village est lamentable, et d'ailleurs
un soleil de feu enlive aux plus vaillants les derniires
vellitis de sortir. Nous nous contentons de suivre les
6volutions pen gracieuses d'une multitude d'oiseaux
de proie; ils sont laids, affreux, mais nous admirons
leur adresse a pecher. Ils prennent de la hauteur,
reperent le poisson et soudain se laissent tomber
comme un poids mort &1'endroit choisi, cueillant dans
ce piongeon de magnifiques pieces qu'ils s'en vont
ensuite d6vorer sur la plage.
Apres Carupano, La Guayra, le plus commerjant
des ports du Venezuela, qui doit son importance a la
proximit6 de la capitale. la distance pen considerable
qui nous s6pare de Caracas, patrie de Bolivar, la
description qu'on noos a faite de ce pays merveilleux,
oi le president Gombs maintient I'ordre deppis ving
ans, grice a des procedes 6nergiques, nous invitent a
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entreprendre I'ascension de la montagne derriere
laquelle la ville est batie. Mais le pr6sident exige que
les 6trangers, meme de passage, soient en regle. 11
faut montrer patte blanche, en loccurrence Ie passeport et les certificats de sante, diument contrbles par
des agents a la mine ribarbative. Enfin, apres deux
heures d'attente, on nous donne la libert6 de fouler la
terre vknizu6lienne. Plus de temps A perdre; nous
hblons une magnifique Buick et la montee des 32 kilomitres commence, sur une route en beton, en tons
points admirable, chef-d'ceuvre du president, qui
depense, chaque annee, pour elle plusieurs dizaines
de milliers de bolivars. Que de travaux et d'argent a
necessitis cette construction! Que d'ouvriers ont etC
victimes des elements contre lesquels ils luttaient! On
voit sur le bord d'un ravin une simple croix, pour
indiquer l'endroit oa trente d'entre eux pdrirent.
Maigre tous les efforts des hommes pour rendre cette
route praticable, elle reste et restera toujours extr&mement dangereuse. Pour ceux qui seraient tenths de
l'oublier, le gouvernement a fait &lever A un virage
specialement inqui6tant, un socle sur lequel on a pose
les d6bris d'une antique a Ford a avec laquelle s'est
tu6 un conducteur imprudent. Pas n'est besoin, dans
ce pays, des indicateurs u Dunlop » ou a Michelin a;
ce simple monument, caract6ristique il est vrai, produit un effet des plus bienfaisants, poisqu'on ne parle
plus d'accidents mortels sur la route prisidentielle.
Apres une heure et quart d'une ascension vertigineuse, l'auto debouche enfan sur le plateau oit Caracas
est construite. On y entre par un ancien quartier; aux
maisons basses et sales, dont les rues, a peine trac6es,
laisseraient une bien mauvaise itmpression I Mais dej.
l'auto arrive dans la veritable ville, curieuse ville, en
vrrite. En la parcourant, on. a l'impression qn'on roule
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sur une s&rie de montagnes russes. Ici encore, on sent
la main qui gouverne 6nergiquement. Dans les rues
6troites et dangereuses, des centaines d'autos et d'autobus amnricains glissent sur le ciment, bb6issant aux
moindres signes des agents de Son Excellence.
Nons nous arretons devant le palais du gouvernement, dans l'espoir qu'on nous laissera admirer les
beaut6s qu'il contient; mais un gendarme, armi'
jusqu'aux dents, nous sigmfie tres poliment qu'on
n'autorise pas de visite, ce jour-la, a cause d'un diner
de gala offert t une cl66brit6 parisienne.
Nous avons plus de succes au Pantheon, dont la
porte s'ouvre ais6ment. Une grande 6glise de style
espagnol, aux peintures claires et assez ordinaires,
tel est le temple devolu aux grands hommes du Venezuela. En v6ritU, ils ne sont pas encore nombreux, ces
heros : Bolivar, Iillustre lib6rateur de trois nations,
etquelques g6enraux, amis du grand chef.
Un pea plus loin, nous visitons une belle 6glise, et
I'auto nous emporte vers le bois de Boulogne de
Caracas, que les citadins appellent El Paraiso. Au
passage, on nous montre les colleges des Peres
J6suites et des Fr&res des Ecoles chr6tiennes, le couvent des seurs de Saint-Joseph de Tarbes et nous
arrivons enfin au 4 Paradis m. Le bois contient de
bien belles choses, des chalets orn6s avec goft, des
essences rares, des fleurs multicolores; mais l'aspect
ge6nral ne supporte pas encore la comparaison avec la
promenade favorite des Parisiens. Peut-etre un jour
pourra t-il rivaliser, car on travaille beaucoup A l'ambliorer, a l'embellir. La vile elle-mame, d6ej assez
vaste et trbs mouvement6e, s'agrandit tous les jours;
de nouveaux quartiers se dessinent, .dot6s de belles.
avenues, de jardins publics, de terrains de jeux et
m&me d'un champ de courses.
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En un mot, Caracas fait bonne impression, I'impression de travail ordonne, risultat dont il faut remercier
celui qui preside, depuis de nombreuses annies, aux
destinies du Venezuela.
Quelques heures de navigation s6parent La Guayra
de Puerto-Colombia. Nous touchons la terre colombienne de tres bonne heure, mais bien inutilement;
les dockers sont en greve et ne commencent leur travail qu'i six heures du soir avec une lenteur disespirante. Inutile de descendre a terre. Puerto-Colombia
n'est qu'un village, mais, en v6rifi, d'une importance
considerable. Il est reli a Barranquilla et au fleuve
Magdalena par un chemin de fer qui en fait un des
principaux d6bouches de Bogota. Au moment oii nous
entrons en rade, nous apercevons un hydravion de la
Scata se dirigeant sur Barranquilla. La ligne qui unit
les deux ports colombiens de l'Atlantique est un
tronCon du vaste rbseau aerien reliant entre elles les
principales villes de Colombie.
Ce pays de montagnes, qui rencontre tant de difficultis pour crier un reseau ferr6 et routier, est all1
hardiment de l'avant en confiant a une compagnie
allemande, laScata, le soin d'&tablir sur son territoire
des communications rapides par la voie des airs, tant
pour les voyageurs que pour les colis postaux et le
courrier ordinaire. On est ici unanime pour feliciter
cette compagnie du soin et de la r6gularit6 qu'elle
apporte A assurer le service. Depuis cinq ans qu'elle
fonctionne, on a enregistr6 un seul accident mortel.
La ligne principale, Barranquilla-Bogota, effectue des
vols journaliers dans les deux sens; c'est que les
hommes d'affaires preferent payer 15o dollars et
arriver en huit heures que de depenser beaucoup
moins et d'atteindre la capitale aprbs une moyenne de
douze jours de navigation sui le Magdalena. J'envie le
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sort d'un ing6nieur, qui decide, en nous quittant, de
prendre la voie des airs pour arriver plus vite au lieu
de son travail; mais, la permission et l'argent n6cessaires faisant defaut, la partie de plaisir est renvoyie
i plus tard.'
Le Macoris s'eloigne de la c6te colombienne et nous
amine, en vingt-quatre heures, en terre hollandaise, a
1'ile de Curacao. Cette ile est sans vegetation et d'une
platitude remarquable. Seuls emergent de 1'horizon
les maisons de Willemstad, les immenses r6servoirs
de p6trole et les chemin6es des nombreuses raffineries.
Aussi, en entrant dans le port, trbs bien abrit6 d'ailleurs, on est suffoqu6 par cette odeur d6sagr6able de
mazout et de fum6e de mazout.
Enfin, nous nous acheminons, pousses par un vent
et un courant favorables, vers la derniere 6tape de
notre voyage sur l'Atlantique, vers Cristobal. oft nous
arrivons a l'aube du 6 septembre. Bien vite, 1'on s'apercoit qu'on entre dans les eaux ambricaines, dans la
zone du canal. Une douzaine d'hydravions et d'avions
de la d6fense s'6elvent dans les airs pour proc6der
aux exercices quotidiens; plusieurs survolent le bateau
a une tres faible altitude; d'autres amerrissent tout
pros de nous et repartent aussit6t en rasant les mits.
Blent6t nous entrons dans le port, qui parait desert.
On apergoit seulement sept immenses hangars, si hauts
qu'ils cachent la plupart des bateaux accostes a leurs
flancs. Ils sont orient6s de telle facon que les navires
peuvent arriver & quai sans le secours d'aucune aide
ftrangere; le n6tre, lentement, parvient i 1'endroit
qui lui est assigne et c'est alors seulement que l'on
peut constater les dimensions gigantesques, am6ricaines, des hangars. Le pauvre Macoris fait pietre
figure a c6t6 de tels monuments.
Cependant, nous ne nous attardons pas a ces compaI
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raisons. Sommes-nous attendus? Telle est la question
que nous nous posons, M. Geze et votre serviteur.
Tres vite nous recevons la reponse. Dans la foule, qui
attend sur le quai, nous decouvrons une cornette et un
chapeau ecclesiastique. Le chapeau 6tait M. Vandermeerch, de Panama, et la cornette, I'in6vitable seur
Clotilde, de Colon, la providence des missionnaires et
des soeurs de toutes les Congr6gations. Nous d6barquons, tout heureux, laissant la sceur le soin de nos
bagages, et nous nous dirigeons, guides par notre
charmant confrere,* vers la maison des sceurs. Quelle
ruche! Les &coles constituent, dans ce pays, 1'ceuvre
principale des Filles de la Charit6. Celle-ci est fr&quentee par six cents enfants.
On nous conduit au r6fectoire, oix 1'on nous sert un
diner, moiti6 i l'europkenne et moiti6 i la mode du
pays. Pendant le repas,'nous 6tablissons nos plans,
M. Vandermeerch et M. Gaze decident de s'en aller
par le premier train chez les confreres de Panama et
votre serviteur reste & Colon pour acheter son billet
de passage sur un bateau hollandais en partance pour
Buenaventura. Tout s'arrangea pour le mieux; le soir
j'ktais en possession de mon billet.
Le lendemain, premier vendredi du mois de
septembre, je celebrai la messe chez les seurs, qui
n'avaient pas d'aum6nier ce jour-la, et je pris ensuite
le train pour Panama. Au s6minaire Saint-Philippe, je
trouvai MM. Garcia et Vandermeerch. M. le Superieur
et M. Geze itaient venus i ma rencontre, mais nous
nous itions manqubs. Contretemps bien minime, qui

fut r6par6 dans la suite.
L'aprEs-midi,
admirablement
all$mes ensuite
cite americaine

nous visitimes la maison des sceurs,
situee au bord de la mer, et nous
nous promener en automobile dans la
et sur les bords du canal. L'ceuvre des
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Yankees est vraiment admirable. La oi, en 1904, on
ne voyait que marecages, repere des terribles moustiques qui ont cause la mort & tant d'Europeens,
s'61.vent maintenant les coquettes villas des officiers
et les casernes des soldats. L'auto file sur des routes
goudronn6es, impeccables, entre deux plaines de
gazon, oit les soldats jouent an golf. A c6t6 des
terrains consacr6s aux divertissements de la troupe,
nous pouvons admirer les canons puissants, recouverts
de leurs housses, les casemates, les hangars avec
tanks et tout le materiel militaire que les maitres de
ces lieux ont dispos6 1• en cas d'alerte. C'est qu'il
faut constamment veiller sur les &cluses. Ce sont des
bijoux, mais, comme des bijoux, elles pourraient- tre
facilement ditruites. Une seule bombe an bon endroit
rendrait inaptes a tout service ces joyaux, merveilles
de science et derprecision, qu'un seau homme, enfermdans son poste, commande, en appuyant son doigt sur
des boutons Alectriques.
A admirer certaines ceuvres du genie humain, le
temps passe vite et la montre me rappelle a la riaCes messieurs restent a Panama, mais je dois
litA.
reprendre le train pour Colon. A 1'heure exacte,
l'auto me depose devant la gare; je dis adieu aux
confrires et, particulibrement, a mon charmant conwpagnon de voyage,M. Geze, qui attend ici son bateau,

et mon train m'emporte vers Colon.
La bonne Sceur sup6rieure avait pripark un excellent souper, auquel je fis honneur; je' passai ensuite
qqueques instants de recr6ation avec la communaut6 et,
vers huit heures, je me dirigeai vers le quai d'embarquement, ou m'attendait sceur Clotilde.
On m'avait dit que le Baralt etait petit. Je ne peesais pas cependant qu'il le ffit autant: une v6ritable
coquille de noix, possedant en tout cinq cabines, cinq
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cabines de premiere classe, s'il vous plait, oi logeaient,
plut6t mal que bien, dix passagers. Pour me convaincre
que je voyageais en premiere, je dus me r6soudre a
penser souvent a la somme de 40 dollars que j'avais
payee pour une traversee de quarante-huit heures. Et
quelle traversie, mon Dieu! Pendant le passage du
canal, tout alla bien; mais, arrive sur le Pacifique, je
me rendis compte bien vite que cet Ocean n'a de pacifique que le nom. Tangage, roulis et certaine odeur
caracteristique du bateau, tres propre I vous soulever
l'estomac, rien ne manqua.
A I'heure dite cependant, le Baralt entrait dans la
magnifique baie de Buenaventura et, bient6t apres,
jetait I'ancre non loin du m6le d'accostage. Les formalitis indispensables accomplies, je mis, enfin, pied
k terre en pays colombien; c'6tait le Ioseptembre. A
Colon, on m'avait indiqu6 la maison de nos seurs a
Buenaventura. Je me dirigeai done vers l'oasis ou je
devais retrouver un peu de la famille, tout en repassant dans mon esprit le petit vocabulaire espagnol
appris pendant mes loisirs. Ce fut vraiment la famille
que je rencontrai. La soeur me dit tout son bonheur de
voir arriver un missionnaire, bonheur un peu igoiste,
m'expliqua-t-elle, car I'unique cure de Buenaventura
6tait parti le matin, laissant les soeurs sans messe pendant plusieurs jours.
En un instant, le couvert fut mis. Selon la coutume
du pays, on me servit d'abord une orange. Pendant le
repas, les huit soeurs qui composaient la communaute
vinrent saluer le nouveau venu. Ce fut une heure de
rbelle et franche gaiet6. Elles comprenaient tres pea
de francais et je connaissais i peine quelques mots
d'espagnol. I1y eut pas mal de quiproquos et meme
quelques malices innocentes de part et d'autre. Tandis
que la recr6ation battait son plein, on apporta a la
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pour le soir, de Mgr Larquere et de M. Bozec. Au lieu
d'une messe, les soeurs en auraient trois et votre serviteur 6tait, du mime coup,libire de beaucoup de soucis.
Le soir, i l'arrivie du train, grand fut l'6tonnement
de Monseigneur de rencontrer, sur le quai de la gare,
celui qu'il venait pricis6ment attendre.
Nousrestimes a Buenaventura jusqu'au 12 au matin.
Ce jour-lI, Monseigneur sonna le riveil a trois heures
et demie. Apres la c6lebration de la sainte messe,
nous remerciames les seurs de leur excellent accueil
et nous all&mes prendre le train pour Cali. Que de
difficultis il a fallu surmonter pour tracer, & travers
ces montagnes, une ligne de chemin de fer 1 Pour
arriver a la capitale du Valle, il faut dipasser les
1 5oo metres. Les pentes sont rudes quelquefois, et
cependant les puissantes locomotives americaines les
gravissent lentement. Parvenus au sommet de la premiere (Csierra ), nous admirons le magnifique et grandiose panorama de la vallie du Cauca, le plus beau de
l'Amnrique et peut-6tre du monde, dit-on ici. Peu a
peu, abandonnant les crates, le train descend lente.
ment, nous laissant le loisir de contempler, a chaque
virage, des paysages nouveaux et des pr6cipices
inqui6tants. Mais, grace a Dieu et a nos anges gardiens, il n'y a pas a d6plorer d'accident et nous d6barquons A Call vers les quatorze heures et demie.
Une nube d'enfants envahit le train pour prendre les
bagages. Les miens n'6taient pas nombreux, et c'est
pour cela que je m'apercus bien vite de la disparition
de l'un d'entre eux. La sacoche s'est envol6e. On
telIphone immidiatement a Buenaventura, mais sans
espoir. Passe encore pour le sac, qni ne me servira
pas, parait-il, en mission, mais les papiers personnels,
le crucifix des vceux et m6me la fameuse bouteille
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d'Izarra, conservie, grace t mille precautions, intacte
jusque-la! Adieu la petite fete de bienvenue, durant
laquelle je pensais offrir aux confreres condamn6s au
regime sec, quelques gorgees du pr6cieux elixir tant
pr6ne en pays basque. Mais a quoi bon se lamenter? Et
d'ailleurs, on ne m'en laisse pas le temps. L'auto est
dbji arrive <levant la maison des confreres. M. le soperieur nous accueille fort aimablement et, en homme
pratique, conduit imm6diatement au r6fectoire les
trois voyageurs, qui n'avaient absorbe qu'un m6chant
repas dans le wagon-restaurant.
Aprrs une s6rieuse toilette, rendue n6cessaire .par
les huit heures de chemin de fer, Monseigneur et
M. Bozec me conduisirent k la maison centrale des
Filles de la Charit6, oh nous saluames la seur visitatrice et son conseil, et, de la, i 1'h6pital, residence de
la soeur assistante, qui est en m&me temps supnrieure
de cet important ktablissement, oih lon ne compte pas
moins de quatre cents malades.
Cette promenade me permit de me rendre compte
de la beaut6 de Cali, ville toute neuve, dont la population a quintuple en vingt-cinq ans. Elle se place
maintenant au rang des cites les plus importantes de
la Colombie avec ses cent mille habitants. Elle est
d'ailleurs admirablement placde pour se developper
encore davantage, et deja on construit beaucoup, on
travaille fievreusement,en vue du jour prochain ou elle
deviendra.le centre oii passeront n6cessairement les
marchandises venant du port de Buenaventura B destination de Bogota ou Popayan.
Nous restimes chez les confreres de Cali trois jours,
durant lesquels je pris un repos necessaire, d'autant
plus n6cessaire qu'il me restait i franchir I'etape la.
plus dare: Cali-Tierradentro.
Le depart s'effectua le dimanche matin de bonne
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heure. Cette fois-ci, rien ne fut oubli', pas m6me la
sacoche, heureusement retrouvee. Le train longea,
pendant quelques heures, la vallte du Cauca, puis la
montee vertigineuse de la premiere Cordillere commenga. Le paysage devint un pen plus sauvage; nous
n'apercevions plus cette vbg6tation luxuriante q.ui
m'avait taut frapp6 au sortir de Buenaventura. La
pierre et le soleil regnent en ce pays, qui, pour cette
raison, est tres pen habit6. Cependant, en arrivant au
sommet de la montagne, nous retrouvimes les terres
cultivables, planties de cannes a sucre, orangers et
pommes de terre. Piendamo, tout petit village, est le
centre et le march6 de cette region.
C'est la que nous devious descendre pour prendre
un autre moyen de locomotion, I'automobile. Quatre
vieilles machines attendaient, en effet, I'arriv6e du
train. Elles furent prises d'assaut si lestement qu'il ne
restait plus une place libre quand nous arrivimes.
Tout de m&me, en se serrant trbs fort, les occupants
r6ussirent a nous c6der deux bouts de banquettes,
tres peu confortables d'ailleurs. J'avais i ma droite
un Indien et deux autres en face; les trois appartenaient a la tribu des Guambias, qui a fix6 sa r6sidence
dans la premiere Cordillre. Quelle bonne aubaine
pour un nouveau missionnaire! Je passai les premiers
instants du voyage A consid6rer mes futurs paroissiens
et j'avoue que je ne fus pas d6ýu. Is n'etaient ni plus
jolis ni plus laids que ceux que mon imagination

m'avait maintes fois presentis, sales, sans expression,
ou plutot avec une expression un pen bestiale. Ces
pauvres gens portaient le costume de leur tribu : le

c6lebre chapeau de pailie, plat comme une assiette,
retenu sur la t&te par une ficelle qui passe sons le

menton; I'Pternel puntcho et, comme vtement. de
<dessous, urie maniere de robe en laine, blanche on
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rouge, qui finit, comme en Europe, un peu au-dessus
du genou I Mais, au fait, ne serait-il pas plus juste de
dire que, en pays civilis6, les robes finissent,comme
chez les Indiens, au-dessus du genou ?
L'autobus d6marrait pendant que je faisais ces
r6flexions; j'en fus bien vite tir6 par un de ces cahots
contre lesquels Monseigneur m'avait mis en garde
avant le d6part. Je me rappelai a ce moment son avis
paternel : t Avant de franchir l'6tape Piendamo-Inza,
il faut mettre ordre &nos affaires et signer notre testament. v Grace & Dieu, mes affaires 6taient en regle et
ma bourse ne contenait pas de quoi faire un testament.
La petite ville de Silvia est perchee sur un plateau
de 2 Soo metres d'altitude. Pour y accder, le gouvernement vient de faire tracer une route, qu'il se propose d'empierrer plus tard. Pour l'instant, c'est ce
trace qu'empruntent les autos,creusant et d6fonqant,
chaque jour un peu plus, le terrain, en sorte que le
chemin se transforme en une immense ornibre quand
il pleut, en un nuage de poussiere quand Ie soleil
parait. 11 faisait une chaleur cuisante le jour de notre
passage; nous 6tions done condamnes A un bain de
poussiere de deux ou trois heures. Nous en primes
philosophiquement notre parti et l'ascension pirilleuse
commenca. Elle dura deux heures et demie, pendant
lesquelles, en dehors des cahots affreux, il n'y eut a
enregistrer qu'une panne et deux arr6ts voulus, l'un
pour prendre de l'eau et l'autre pour combler un trou
vraiment trop dangereux pour les ressorts de la voiture. En somme, c'6tait le bilan favorable d'un voyage
heureux.
Vers trois heures de l'aprss-midi, nous arrivames
done & Silvia. Les passagers de la terrible voiture
furent bien 6tonnes d'entendre M. le cure saluer mon
confrere du titre de Monseigneur. Qui aurait cru que
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ce pretre, en si triste 6tat et si pauvre equipage, f t un
prilat ?
Le pasteur de la paroisse, ancien 6lve de nos confreres de Popayan, se montra trbs aimable et nous

recut de son mieux. II nous fit immidiatement servir
un repas qui tint lieu de diner et de souper, car nous
n'avions rien pris depuis le matin.
En vue de la journ6e du lendemain, qui serait la
plus dure, Monseigneur me conseilla d'aller me coucher de bonne heure. Je n'arrivai pas a fermer l'oeil, a

cause d'une musique installke dans une salle contigue
ama chambre et qui joua, durant la plus grande partie
de ]a nuit, tons les airs possibles de charleston, onestep, etc.

Je me levai quand m&me de bonne humeur en pensant a la journee oii, pour la premiere fois, je ferai un
voyage a cheval. Apris la messe, cel6brie chez nos
soeurs de Silvia, je revins au presbytere, ou je trouvai.
Monseigneur d6ej pret. Vivement j'endossai mon nouveau costume de cavalier: le chapeau vert, le fameux
borsalino larges bords, qui brave, parait-il, toutes les
intempiries; le puntcho blanc ray6 de rouge, manteau
de coton, au milieu duquel on a r6serv, un trou pour
la t&te; la ruauna de meme style, mais en laine brune,
et enfin les grandes bottes montantes qui remplacent
la soutane, soigneusement relev6e.
Dans ce nouvel 6quipage je montai en selle sur un
cheval blanc que Monseigneur avait amen6 d'lnza.
C'6tait. un animal robuste, prudent, pas tres fin, mais
bien suffisant pour un commencant. J'essayai done de
me rem6morer les quelques principes d'iquitation
appris autrefois & Auch et je suivis Monseigneur. It
s'agissait de franchir, ce jour-li, l'etape la plus dure,
le sommet du Paramo a 3 5oo metres. Monter, rester a
cheval durant huit ou dix heures, cela n'est rien, mais
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passer a cheval par des cheinis pareils, voila bien de
quoi fatiguer les plus robustes. Pour comble de
malheur, pen apris le d6part de Silvia, une pluie fine
commenca A tomber; la travers6e du ( Parnmo de las
delicias ), ainsi nomm6 par surcroit d'ironie, ne s'annoncait pas heureuse. Quand nous parvinmes, vers les
onze heures, au pied de la fameuse monthgne,qui a
6te funeste a tant de voyageurs, il pleuvait a verse et
le froid commengait A se faire sentir. Heureusement,
une famille intelligente a biti a cet endroit une
pauvre cabane qui sert de refuge et de restaurant.
Selon la coutume, nous entrimes pour manger les
provisions que les sceurs de Silvia avaient eu l'amabilit6 de nous donner, et nous richauffer un peu au
foyer allumi
au milieu de la piece qui servait de cuisine.
Le 14ger repas et une tasse de cafe bien chaud
absorbes, nous sautimes de nouveau en selle; ii pleuvait tellement que nous fimes oblig6s d'endosser les
gros caoutchoucs qui couvrent en mame temps le cavalier et le cheval. Les animaux, A qui I'on avait donni
une abondante ration de panela (sucre non ralfin4),
partirent avec un entrain endiabl6, qui se maintint
jusqu'au soir. La montre par ce temps, par ces chemins, aurait pu paraitre longue, mais 'invariable
bonne humeur de Monseigneur ft perdre toute nouon
de durie et c'est en chantant les Montagnards et Bet
Ciou di Paou que nous atteignimes le plateau de
3 5oo metres surnomm6 las Delicias. Le bon Dieu
rcompensa, semble-t-il, nos efforts, puisque, Ia-haut,
an lieu de la temp&te redoutie, nous trouvAmes un
temps relativement calme.
Cependant nous n'6tions pas encore au bout de nos
peines. II s'agissait maintenant de descendre, durant
trois heures, l'autre versant de la montagne. Comme

-

459 -

chacon sait, il n'y a pas de position plus fatigante
pour le cavalier, de plus dangereuse aussi, quand le
chemin descendant est un vulgaire ravin encombri de
pitrres, qi obligent bien souvent le cheval a sauter.
Trois beures de cet exercice, i la fin d'une joarnke
laborlesse, voila de quoi ext6nuer les plus nerveux.
J'avoue que je
jl'tais

passablement en arrivant au

pauvwe refuge de Minas. 11 faisait froid et la pluie
recommenwait a tomber.
Faute de precautions suffsantes, j'6prouvai un petit
malaise qui m'obligea- me coucher tout de suite sur
les quatre planches que le gouvernement met A la
disposition des voyageurs. Monseigneur et Ie domestique qui nous accompagnait me soignerent de leur
mieux, et bientt la reaction se fit. Je profitai de cette
amalioration pour sortir un peu de la cabane enfumie
et m'en aller respirer Pair per. L'obscurit la -plus
noire r6gnait; c'est pour cela, sans doute, qu'il me fat
donn6 de contempler, pendant quelques instants, le
spectacle magnifique de la fordt environnante, illumine par an feu d'artifice. Des milliers et des milliers
de lucioles parcouraient le bois en tout sens et leurs
proprities lumineuses en faisait autant de lampes, qui
eclaaraient le cadre grandiose dans lequel elles se
mouvaient. Comme c'tait beau! Je me rappelai alors
le cklibre palais des mirages qui fait, ra Muste Gr&vin, la joie et l'tonnement des spectateurs, mais je
dois a la virit6 d'affirmer que la copie est une bien
pale figure de la rialiti.
J'alla de nouveau m'enrouler dans les couvertures et
je dormis asset bien jusqu'au matin. Grice a Dieu, je
n'eprouvai pas, en me levant, la necessite de me debarbouiller; La pluie s'etait chargee de la chose. Monseigneur, plus exp•riment6, avait, en se couchant, pos6
son cbapeau a l'envers au-dessus de sa Ite' et les
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gouttirres avaient eu l'amabilit6 de remplir, pendant
la nuit, cette cuvette nouveau genre.1
Le jour apparaissait quand le domestique achevait
de seller les chevaux. De bon cceur, nous nous mimes
en route pour franchir la derniire 6tape. Trois heures
a peine nous s6paraient d'Inza. Les chevaux partirent
au galop et, malgre les mauvais chemins, marchbrent
toujours a vive allure. Vers neuf heures, nous arrivimes
en vue d'Inza, bitie sur un plateau de i 400 metres
d'altitude. A ce moment, nous rencontrimes le bon
M. Falla, notre confrere, et, un peu plus tard, deux
autres personnages du village qui presenterent leurs
hommages a Monseigneur et se dirent trbs heureux de
saluer le nouveau missionnaire. A dix heures enfn, le
18 septembre, nous traversions le village an galop,
pendant que les habitants, sur le pas de la porte,
nous saluaient joyeusement, et nous arrivions a
la Mission, ou les sours nous souhaitaient la bienvenue.
De toute mon ame, je remerciai le bon Dien de Ia
protection dont il m'avait entour6 durant tout le
voyage, puis je pris possession de la chambre qui
m'Ctait destinie. J'avoue que je fus surpris agr6ablement d'y trouver tout le n6cessaire: un lit a la mode
du pays, une table et deux chaises.
SApres quelques jours de repos, je me suis mis a
1'etude de l'espagnol et je remplis en meme temps ce
que l'on pourrait appeler les functions de deuxieme
vicaire. Cet office consiste surtout a faire les bapt6mes.
J'en ai deja quinze a mon actif, quatorze petits Indiens
et un blanc, devenus enfants de Dieu.
Des quelques courses deji faites danr. la pr6fecture,
je pourrai vous dire, mon PNre, mes impressions, mais
j'aime mieux, avant d'&crire, connaitre A fond les lieux.
Plus tard donc, une autre lettre vous dira, ou vous
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redira,la description de la prefecture, de ses habitants
et des aeuvres qui y fonctionnent.
Ayez la bontE, mon Pare, d'excuser cette lettre,
beaucoup trop longue. Je ne saurais mieux I'achever
qu'en me recommandant a vos ferventes prieres et en
me disant, en Notre-Seigneur et saint Vincent, votre
enfant trbs obbissant.
A. DUFRANC,
i. p. c. M.

CHILI
Lettre de M. OLIVIER, pfrtre de la Mission,
A M.

LE SUPERIEUR GENERAL

Concepcion, 28 novembre 1928.
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre benEdiction, s'il vous plait!
*Me voil tent6, si tentation il y a, de vous ecrire a
1'occasion de la mort du regrette M. Maillard; mais je
crois qu'il y a obligation, pour moi, de le faire. Me
voil; le plus ancien missionnaire en permanence au
Chili et M. Maillard a et6 mon premier sup6rieur, an
debut de mon ministare, en cette catholique et prospere Republique. Ne dit-on pas que les premieres
impressions restent et que la premiere formation
demeure? Done ,la reconnaissance m'oblige a ecrire
ces quelques lignes.
A quatre-vingt-six ans d'age et apres avoir passe
soixante et un ans, jour pour jour, au Chili,'M. Maillard a 6t&rappel6 ADieu le 23 de ce mois de novembre,
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anniversaire de son d6barquement au Chili, le 23 novembre 1867.

C'tait-un rude Picard, grand et bel homme, toujoars de bonne humear et plaisant a ses heures. It
t voula4t y &tre
c
connaissait bien notre quatriime voe
fidle. Donr pour lui,avaot tout, les Missions a la campagne, aux pauvres gens des champs- Que de pr&tres
du diocese de Concepcion se souviennent de ses randonnses! Le P. Bernard, comme on le nommait, 6tait
"populaire dans tout le territoire qui comprend aujourd'hui les dioceses de Concepcion, Chillan, Temuco,
Linares. Pendant pres de quarante ans, il a visit6
presque toutes les paroisses, les chapelles de secours,
les haciendas.Que de gensdisent encore: ma premiere
confession, je 1'ai faite au P. Bernard! C'est le cas de
Mgr Mufioz, vicaire gen&ra de Concepcion, qui me
disait naguere qae, dans sa paroisse natale de Yerbasbuenas, tout petit il s'6tait ouvert a lui a confesse,
et si content il en 6tait resti que, plus tard, quand il
se pr6parait a sa consecration

6piscopale, c'est a lui

qu'il cut encore recours. Mgr Sepilveda, pr6lat tres
venerable, me racontait les exploits du P. Bernard
dans sa paroisse de Coihueco. Mgr Arrejola, doyd
dal chapitre de Concepcioa, tui donne toujours ie doax
nom de fr6re.
M. Maillard a passe trente-huit ans A ChiIlan; il y
etait si aim6 et si connu qu'en Igo5 et 1906, M- de la
Garde, M. Dazet etmoi n'etions pas, pour le people,des ,
Lazaristes,mais bien des Bernardites. Iavait 1'amour
du lazaret, ou ne permanence ii y avait des aralades
atteints de la petite vrole; la petite voiture qui i'y
conduisait, ou le cheval qu'il montait, taient bien
conaus de tous. scJe ne puis vous visiter, 6crivait-il a
un cur6, qui linvitait a passer quelques jours dans sa
paroisse; mies malades du lazaret m'en empechenit. -
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Tous les mercredis, plus de cent pauvres attendaient
a la porte d'e l'glise Saint-Vincent et chacun recevait
sa ration de haricots, de millet, etc.
Pretre tres digne, il inspirait la confiace et le respect a tous.
A l'h6pital de Chillan, des seurs deja anciennes
parlent de lui les larmes aux yeux; egalement des
Enfants de Marie et tant de families qu'il a protegies.
Sa vieillesse a& te longue et p6mble, mais, son chapelet a la main, il se consolait et chantait m4me quelquefois des cantiques de missions.
Loin de la capitale,je n'ai pu I'accompagner a sa derniire demeure. Ici, i 'hospice, j'ai dit une messe pour
lut et ii y a en des commuaions et des prires pour le
repos de son ame. M. le curs de Saint-Vincent de
Chilian (notre ancienne 6glise de cette ville est devenue paroisse) a clibri un office funebre a son inteation Ie lundi 26 de ce mois. Et, acette occasion, il y a
eu un petit article n6crologique dans un journal de la
ville.
Que du haut da ciel il protege et bitisse ceox qu'il
a &dih6set la province qu'i a tant aimee!
Croyez-moi, Monsieur et Tres HWoor* Pire, votre
fils bien affectionn6.
Fernand OLIVIER,
i. p. c. M.
Lettre de M. OLIVIER, pfrrire de la Mission,

& M. LE SUPERIEUR GINERAL
Santiago, 5 dicembre- 1928.
MONSIEUR ET TRkS HONORE PERE,

Votre binxdiction, s'il vous plait!
Voili qu'un grand mnalheur, qui vient de jeter laruite
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et la d6solation dans notre cher Chili, m'oblige, pour
la seconde fois, a vous 6crire.
Je venais d'arriver a Talca, a six heures du soir, le
vendredi 3o novembre, pour y passer la nuit, saluer
nos bonnes soeurs- l'h6pital, qui sont toujours contentes de loger, ne serait-ce que quelques instants,
un missionnaire de passage. Je devais aussi voir
Mgr l'eveque pour I'oeuvre de la Propagation de la
Foi. On m'attendait pour le dimanche 2 d6cembre a la
paroisse de-Rengo. Apres une agrkable recreation et
ma petite priere termin&e, je m'6tais couch6, bien las
et dispose & profiter d'une bonne nuit. Voilk que soudain, a douze heures huit, je me sens violemment
secou6 dans man lit par un formidable tremblement
de terre. Je saute aussit6t et cherche un abri sous
1'embrasure d'une porte. A peine la, le plafond
s'ecroule, brisant et enfongant mon lit. Les armoires
se renversent avec fracas. C'6tait horrible. Ca a dur6
deux minutes. Le calme un peu r6tabli, au milieu des
d6combres je me suis precipite dans la cour voisine.
J'6tais miraculeusement sauv6. Pendant ces transes, je
ne rep6tais que l'invocation : O Marie concue sans
pechb, priez pour nous qui avons recours A vous. »
J'attribue done mon salut a la protection de la
M6daille Miraculeuse.
Les sceurs n'eurent que le temps de descendre, le
dortoir commencait a s'effondrer; pas une bless6e. 11
y avait dans l'h6pital quatre cents personnes; une
seule fut tu6e dans son lit. Tout est sens dessus dessous; pas un appartement oi l'on puisse etre en stret6.
La belle chapelle, construite avec tant de sacrifices
par ma seur Eulalie, n'offre aucune securit6. Pourtant, la Vierge miraculeuse au-dessus du maitre-autel
domine la situation, remplissant son bel office de
gardienne. Le tabernacle est rest6 intact et le saint
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Sacrement bien conservE. Quelle pinible nuit nous
avons passte! A chaque instant, une nouvelle secousse
nous faisait trembler. On apportait de la ville des
bless6s, mais rien sous la main pour les premiers
secours. Un commencement d'incendie, bien vite
iteint, a ete cause de panique.
Ma sceur Josephine, superieure, a 6t6 admirable de
calme et de courage. Chaque soeur, s'exposant a
quelque accident, s'est occupie de son office. Les
malades etaient dans les cours, etendus par terre.
A peine l'aube parue, nous avons recite la priere du
matin. Un peu plus tard, sur un autel improvise, A la
belle Rtoile, j'ai c6lbrd la sainte messe. C'itait l'action de graces a tous. Gratias agamus Domino Deo
nostro.
Les medecins pen a peu sont arrives et ont prCte
tous les services possibles aux pauvres blesses et mourants qui continuaient A arriver. Les services spirituels
n'ont pas et6 nhgliges.
On dit qu'il y a eu 200 morts (on ne saura jamais le
rombre exact) et 5oo blesses. La cathedrale et la maison episcopale sont par terre. Mgr 1'eveque s'en est
tire, lui aussi, par miracle.
La poste et le telegraphe s'installent sur la place
publique, les banques 6galement. La, dimanche, on a
c6lebre la sainte messe. Les maisons qui ne sont pas
tombees menacent ruine. C'est un vrai desastre.
De Santiago, on a envoye, le plus t6t possible,
quelques seurs, avec vivres, rembdes, linge, etc. Ma
soeur assistante s'est rendue, elle aussi, sur les lieux,
portant les paroles de consolation de notre Pere visiteur et de la Mere visitatrice.
Ce que je puis vous dire en terminant, Monsieur et
Trbs Honor6 Pere, c'est que vous pouvez atre fier de
vos flles du Chili, qui sont bien vaillantes. Je crois que,
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du haut du ciel,saint Vincent leur sourit et les binit.
Votre fis, qui vous est toujours tres attache.
Fernand OLIVIER,
i. p. c. M.
Lettre de la sa1ur RAMONDOT, Fille de la Charite,

ai la TRtS HONORE MERE
Santiago du Chili, 23 septembre I928.

MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamaisr
Permettez a une de vos filles de venir conter a sa
Mere, en quelques mots, les fetes c6lbries a l'h6pital,
a l'occasion de la fete nationale du Chili; je pense, en
le faisant, vous faire plaisir, sachant combien vous
aimez nos Missions lointaines.
Le 18 septembre 18io, les Peres de la Patrie, c'esta-dire les vaillants patriotes qui lutterent pour conquerir leur ind6pendance, dkclarerent R6publique
ind6pendante le Chili, jusqu'alors colonic espagnole;
depuis lors, chaque annee, ce jour est la fete de la
patrie; cette fete est c6libr6e avec beaucoup de pompe,
surtout beaucoup de bruit, durant trois, quatre on
m&me cinq jours, h6las! aussi par beaucoup de
desordres, r6jouissances publiques, bals,oiz l'on danse
la fameuse t cueca n, danse nationale tres gracieuse,
qu'on arrose copieusement de a chicha n, boisson
nationale aussi, fermentee et tres enivrante; de 1U
vient I'ivresse et ses cons6quences: rixes sanglantes,
dont nous recevons les victimes, tant hommes que
femmes, dans nos h6pitaux, quand elles n'ont pas
expir6 sous les coups de couteau dont elies sont cribl6es.
.
-: .
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Pour retenir a la maison, et par l mmer eviter,
autant que possible, 1'offense du bon Dieu, on organise,
I'bh6pital meme, pour tout notre peuple -d'employes, hommes et femmes, environ 5oo ou 6oo, toute
une s6rie de fetes, qui durent plusieurs jours; je joins
le programme a ma lettre. Vous pourrez en juger, ma
TrPs Honor6e Mere, tout s'y passe avec entrain et
enthousiasme. Les prix des divers concours sont fournis par I'administration, qui m'a allou6, cette annie,
pour les ftes, une somme de 5oo pesos, puis, par
plusieurs mbdecins, qui m'ont remis, les uns Ioo, les
autres 200 pesos; d'autres ont pr6fire apporter leurs
objets; en somme, il y avait de 7o a 75 prix, tous
objets de certaine valeur; le peso vaut 3 fr. 20 de monnaie fran;aise.
Les films du cin6 sont fournis gratis par des amis
de P'h6pital; ils sont pass6s i la .censure par nos
mudecins chefs, qui viennent ensuite me demander ce
que j'en pense; ainsi tout se passe sans rien d'inconvenant. La note religieuse n'est pas oubliie, car, le
jour meme du 8i septembre, a huit heures du matin,
se c6elbre une messe solennelle; on y chante I'hymne
national et des chants patriotiques; les communions
sont nombreuses, avec indulgence pliniere, accordbe
par notre tres Saint PAre le Pape. L'apres-diner, on
donne le salut du tres Saint Sacrement le plus solennellement possible, suivi de la b6nadiction papale. La
chapelle, l'bhpital, les salles, tout est pavoise avec
profusion d'6cussons et de bannires, de drapeaux
aux couleurs nationales; la fanfare et le tambour
resonnent de tous c6tes, les petards 6clatent; ce sont
des vivats sans fin, c'est un enthousiasme delirant. Le
personnel et les convalescents qui assistent a ces
f&tes sont les premiers a convenir qu'il n'y a aucune
n6cessit6 d'aller dehors, car aucune fete n'est plus
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solennelle que celle de l'h6pital et c'est la, justement.
Iebut que nous poursuivons.
Je vous dirai aussi, ma Tres Honoree M&re, que
avons eu dans le pays, avec un succes merveilleux, un
Congres eucharistique, a la Serena, une des villes du
nord du Chili. En union avec ce Congres et avec celui
de Sydney, nous avons ea dans l'h6pital le trks Saint
Sacrement expose, deux apres-midi, les dimanches
9 et 16 septembre, et trois jours en suivant, une heure
durant, les 13, 14 et 15 septembre; a cette occasion,
M. notre aum6nier, pretre tres zel6 et tres eloquent,
a fort bien parl6 a tout notre monde de la presence
adorable du divin Maitre au tres saint Sacrement; les
communions ont 6te nombreuses, surtout celles des
membres de la garde d'honneur. II fautvous expliquer,
ma tres Honor6e Mere, qu'une grande partie de nos
employes hommes, les meilleurs, appartiennent a la
garde d'honneur et communient r6gulierement les
premiers vendredis de chaque mois; Ie personnel
femmes, en sa quasi-totalit6, en fait partie. Le premier
jeudi an soir un de ces messieurs de Saint-Lazare
vient faire une instruction, qui est suivie des confessions d'hommes. La messe du premier vendredi n'a
presque jamais moins de cinq cents communions r6paratrices; c'est on spectacle des plus recueillis, pieux
et consolant au possible, surtout lorsqu'on constate,
comme nous le voyons, la transformation morale qui
s'ophre dans ces hommes des qu'ils font partie de
la garde d'honneur.
Jusqu'i present, malgr6 les changements dans I'administration de I'h6pital, le bien est relativement facile;
ces MM. les administrateurs se montrent bienveillants, malgr6 leurs id6es avanc6es ; nos chers malades
meurent trbs rarement sans s'6tre r6concilies avec le
bon Dieu, et les sacrements sont bien friquentis.

Puisse notre Immaculbe Mere nous obtenir la grace
de pouvoir continuer notre tiche et 'augmenter chaque
jour I C'est 1lnotre unique ambition : faire connaitre
et aimer davantage tons les jours notre divin Maitre
et son auguste MCre; rien ne nous coitera pour arriver
a ce but. Malheureusement, la moisson est si grande!
Elle est mire et les ouvrieres sont si peu nombreuses!
Ayez piti6 de nous, ma Tres, Honor&e Mere, envoyeznous du renfort.
Pardonnez ma confiance, ma Tres Honor&e Mere;
en vous dcrivant si longuement, j'ai peur d'abuser de
votre bonti et de votre temps; je l'ai fait, croyant
vous int6resser.
Recevez, avec l'assurance de toute ma respectueuse
affection, le filial et entier d6vouement de celle qui a
le bonheur et I'honneur d'etre, ma tres Honoree
MAre, votre tres humble et tres ob6issante fille,
Sceur RAMONDOT,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

Lettre de M. GAUTIER, pritte de la Mission,

a M. COSTE
Villa de la Union, 3o d6cembre 1928.
MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!

Nous venons d'avoir la b6n6diction solennelle du
nouveau maitre-autel de notre gglise par notre archeveque, Mgr Aragone. Fete anticip6e du centenaire de
183o. VoilA bient6t cinquante ans que la Congr6gation
est chargee de cette paroisse de cinquante mille habitants. Autrefois, c'&tait un faubourg de Montevideo;
aujourd'hui, grace aux avenues, elle en fait partie.
Situ6e a I'est de la capitale, la Union est a 5 kilometres
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du port, batie sur la presqu'ile qui s'avance jusqu'a
l'embouchure du Rio de la Plata et qui fait de Montevideo, au point de vue pittoresque, une des plus belles
villes de. 1'Ambrique du Sud.
L'6glise est sur le flanc gauche de la colline, face
au sud. Elle a la forme d'une croix. Trois nefs, cinq
travees; au fond de l'abside s'elive le maitre-autel,
didi~ A la-Vierge de la Mbdaille Miraculeuse ; dans un
des bras du croisillon de gauche est l'autel du SacrtCour; dans celui de droite, I'autel de Notre-Damedu-Carmel, b&ti, il y a une quinzaine d'annies, grice
A la ginerosite des fideles. Un maitre-autel lui faisait
defaut. Mme Jeanne L. de San Martin et le docteur
Charles-Marie Joanico en ont donn4 un tres beau en
fin marbre aux nuances deiicates, aux jolies incrustations, qui harmonise heureusement ses lignes et ses
proportions avec celles du temple dont il fait partie,
v6ritable oeuvre d'art que nous envierait plus d'une
cathedrale.
Dans la niche centrale est l'Immaculie, comme sur
un tr6ne; a gauche, saint Augustin, patron de la
6
paroisse; a droite, sainte Monique. De chaque c6t ,
sur une console, deux anges adorateurs; et au milieu,
le baldaquin du saint Sacrement.
Je me dis, Monsieur le Secr6taire general, en I'amour
de Notre-Seigneur et de son Immaculie Mere, votre
tres d6vou6 confrere,
M. GAUTIER,
i. p. c.m.

P.-S. - Je vous communique ces quelques mots,
parce que vous avez dit : ( Si vous voulez qu'on parle
de vous, donnez-nous signe de vie.)

OCEANIE
AUSTRALIE
SYDNEY
Lettre de Mgr CLERC-RENAUD
i M. LE SUPERIEUR GENERAL
20

octobre 1928.

MONSIEUR ET TRES HONORE PkRE,
Votre binddiction, s'il vous plait!
Apres quinze jours d'h6pital a Manille,je me suis mis
de nouveau en route pour Sydney, le 19 aout, sur les
instances de l'archeveque de Manille, Mgr O'Doherty,
qui conduisait au Congres une d6l6gation de catholiques philippins. Il y avait a bord deux archev&ques,
cinq eveques, une dizaine de pretres et quatre autels
pour la c6l6bration de la sainte messe. La travers6e
fut heureuse de tous points. Le lendemain, nous arrivions a Jaro (Ilo-Ilo),o6 j'eus le temps d'aller saluer
Mgr Mac Closkey, qui devait se joindre A la dl66gation philippine, et nos confreres du grand s6minaire. M. Garcia voulut bien me faire visiter les maisons de nos soeurs, qui ont icoles paroissiales, orphelinat et pensionnat. Puis ce fut la traversee sans
escale de Jaro File
' de Jeudl, situ6e au nord et a proximnit de I'Australie. Pendant ces huit jours, nous
c6toyimes les iles Philippines, les Celebes, les
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Molusques et la Papouasie, en sorte que nous perdimes
rarement la terre de vue.
De l'ile de Jeudi a Sydney, c'est le voyage entre le
continent et la cote des r6cifs; nous visitames Cairns,
Townsville, Brisbane, et, le 5 septembre an matin,
nous 6tions dans le port de Sydney. M. O'Reilly, que
j'avais privenu 1'avant-veille, par un sans-fil, est venu
me chercher an debarcaddre et me conduisit en auto
A Ashfield, oit les confreres m'ont accueilli avec la
plus franche cordialitY. Ashfield est une ville de banlieue de vingt-cinq mille habitants. Les confreres y
desservent la paroisse, prachent des retraites et
assurent le service religieux dans plusieurs 6tablissements. Ils sont tris estimbs du clergk d'Australie et
M. O'Reilly en est une des notabilites les plus en vue.
II faisait partie, avec M.. Cullen, du comit6 charge
d'organiser le Congres.
Celui-ci s'est ouvert, le soir meme du 5 septembre,
dans la cathedrale. Soixante archev6ques et 6v6ques
6taient presents, parmi lesquels notre confrbre
Mgr Ryan, 6v6que de Sale. C'est done deux 6v6ques,
enfants de saint Vincent, qui ont pris part au Congrbs,
et qui, A l'occasion, prendront plusieurs fois ia parole.
II serait trop long de dicrire la splendeur de ces
journ6es, consacr6es a louer et A adorer Notre-Seigneur dans son sacrement d'amour. Ce qui caractirisa
le Congres, ce fut une organisation parfaite de tous
points, et la d6votion des catholiques australiens envers
la sainte Eucharistie. Un chceur de quatre cents voix,
sons la direction du maitre Peterolli, venu de Rome a
Sydney, quatre mois A I'avance, executa entre autres
la messe de Palestrina et l'Alleluia de Haendel. Le
Congres s'est termin6, le dimanche 9 septembre, par
la procession et le salut du Saint Sacrement, qu'une
foule en majorit6 protestante, et qu'on a 6valu6e aun
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million, a contemplis avec autant de surprise que de
respect.
Apres le Congres, M. Cullen m'a fait visiter la
maison d'Eastwood, oi il y a une douzaine d'itudiants
et de siminaristes. Eastwood est a une dizaine de
kilometres de Sydney, dans une region propice au
recueillement. Le collige Saint-Jean, en ville, que
dirige M. O'Reilly, a une cinquantaine d'616ves
internes, tous catholiques, qui suivent les cours de
l'Universit6, situke sur le meme terrain que le college.
Les Filles de la Charit6 n'ayant pris pied en Australie
que depuis deux ans, n'ont aucune maison a Sydney.
Notre confrbre, le regrette Mgr O'Farrel, de Bathurst,
les avait appelees A Orange, dans son diocese. Elles
y ont un orphelinat, et aspirent, ainsi que les confreres, a voir leur nombre et leurs ceuvres s'accroitre.
Le bateau qui devait me ramener en Chine ne partant de Sydney que le 19 septembre, je suis alle
jusqu'a Melbourne, oi les confreres ont les m&mes
oeuvres que ceux de Sydney. Je retrouvai au milieu
d'eux notre confrere Mgr Ryan, qui devait, le lendemain, regagner sa ville 6piscopale. II voulut bien
m'emmener avec lui, et, A midi, nous avions franchi,
sur des routes magnifiques, les 250 kilombtres qui
s6parent sa ville 6piscopale de Melbourne. La cath&drale, quoique de dimensions modestes, est fort belle.
Tout autour, sont groupes l'vech6, les oeuvres paroissiales, un college dirige par les freres, et, un peu
plus loin, le couvent des Dames de Sion, qui ont
orphelinat et pensionnat.
Le 19 septembre, je quittais Sydney et, le 6 octobre,
je d6barquais A Manille, ou je suis restoune semaine.
J'ai visit6 la Concordia, ou se trouve la soeur Visitatrice, le s6minaire interne avec ses vingt-cinq petites
soeurs, et un pensionnat de deux cent cinquante

jeunes filles;

les
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jours suivants,

les

pensionnats

Sainte-Rose et Sainte-Elisabeth; tous ces pensionnats
d6livrent des dipl6mes. Depuis l'occupation ambricaine, les arts lib&raux out pris une large part dans
L'enseignement; I'anglaisy est devenu obligatoire. Nos
sceurs se sont mises, courageusement et avec succes, a
l'6tude de cette langue, qu'un grand nombre d'entre
elles parlent aussi bien que l'espagnol.
I1en est de m&me de nos confreres. Dans tous les
grands s6minaires qu'ils dirigent et les paroisses dont
ils sont titulaires, la connaissance de l'anglais est
n6cessaire. Cependant, si I'anglais s'est implant6 aux
Philippines, il ne semble pas que l'espagnol en ait
beaucoup souffert : il reste la langue courante. Je
garde, envers nos confreres de Manille, un profond
sentiment de gratitude, car ils ont 6et; a mon 6gard,
d'une generositi sans egale, donnant, sans compter,
tout ce dont j'avais besoin, pour l'aller et le retour
d'unvoyage qui devait durer trois mois. L'ancien grand
s6minaire de Manille a &t6, depuis longtemps, transformk en h6pital; j'y suis rest6 malade quinze jours,
et, de ce chef, je suis, sans doute, le dernier des
enfants de saint Vincent qui l'aura habit&. I est
desservi par les soeurs amiricaines de Maryknoll. Nos
sceurs ont le grand h6pital de Saint-Jean-de-Dieu, qui
est le plus up to date et le plus coura de Manille.
.Le i3, je regagnai Hong-Kong et Shang-Hai, oi je

suis arrive hier, enchanti de mon voyage.
Je reste, en Notre-Seigneur et Marie Immacul6e,
Monsieur et Tres Honor6 Pere, votre bien devou. fils.
L. CLERC-RENAUD,
i. p. d. 1. m.

DOCUMENTS
LIURGIE. OFFICES NOUVEACX
Le lendemain de I'octave de la Fate-Dieu, fte du Sacr.C(rur: fite de premiere clase aec octave privilkgiee (de
3e ordre). Office nouveau avec antiennes et psaumes propres.
Legons du deuxieme et troisieme Nocturne propres pour
le dimanche dans l'octave et tousles jours de 1'octave.

9 aout

Saint Jean-Marie Vianney, conf., double.
19 aozt

Saint Jean Eudes, conf., doable.
Les confreres des maisons de province qui desirxnt recevoir ces nouveaux offices de la Maison-Mre sont prigs d'en
informer la Procure.
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Ouverture de l'Institut t Tao-Ming ).
Novembre 1928. Atiour de Notre-Dame de
Tonglu, par M. Tr6morin.
Decembre 1928. - Les Origines de la chritienti de
Tong-lu, par M. Tr6morin. - Les Missions des Lazaristes dans le nord de la Chine.
Le Petit Messager de Ningpo. - Septembre-octobre
1928. - Notice de M. Protais-Montagneuz,pritre de la
Mission (1825-1877) (suite). - Le petit Siminaire de
Ningpo, par M. Lepers.
Novembre-dicembre 1928. - Notice de M. ProtaisMontagneux (suite). - Un regard en arriere (jubil des
7o ans de Mgr Faveau), par M. Bouillet.
1928, n" 5 et 6. - Sur
Vinzenz-Stimmen. -(Graz),
les saintes traces du Pere (d6part du B. Perboyre et
son arriv6e en Chine), par M. Louis Suchy.
St-Vincenz. - Janvier 1929. - Saint Vincent et
son imitation du Sauvear souffrant, par M. Edmond
Willems. -B. Franfois-RigisClet, par M. Henri'StenSbesand. - Croquis de l'icole apostolique de IiederPaysage du. Costa Rica,
priw, par M. Nickes. par M. A. Wollgarten.
Le
St-Vincentius-a-Paulo. - Novembre 1928. Jubili de Panningen. - Visite des malades en Abyssi,ie, par M. de Wit, - La Vie catholique 4 Java, par
M. Bruno. - Arection d'une icole t Java, par M. Jean
Wolters.
Janvier 1929. - Les premiers cinq ans de la Mission
de Soerabaia. - Abyssinie (Lettre de Dillibis). rTravaux de vacances au Brisil, par M. Van Dyk. -

-

480 -

Croquis chinois, par MM. Coonen et Meys. - Installation de Mgr de Backere, pr6fet apostolique de Soc-
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- L'Association de la Midaille miraculeuse, par
M. Joseph A. Finney.
LIVRES
Sant-Vinsens Kalender, 1929. 63 pages.
La mode eat aux calendiiers. Puisque, aux approches du nouvel an,
le public se jette sur ce genre de publication, pourquoi ne pas en.
profiter pour r6pandre les idees qui nous sont chres ?
Le Sant-Vinzens Kalnder contient trois articles stir Ia Soci6et de
Saint-Vincent-de-Paul, un sur I'nstitut de la Mission, un autre sur la
Mission de Costa Rica.

Almanaco,

9Ipp.

Chieri, Casa della Pace. 8o pages.

La direction des Missioni Esteri Vincenziane a compris, elle aussi,
l'utilitd de l'Almanach. Celui qu'elle nous donne est compose avec
beaucoup de goit : les illustrations, le choix et la vari6t0 des sujets, le
charme des r6cits, tout concourt & le rendre int6ressant et utile. S'il
n'6tait trop lard, nous lui dirions, comme t celui de la province d'Allemagne : a Bonne annee! Que la lecture de tes pages suscite des vocations et incline les personnes g6nereuses i tendre la main, et une main
pleine, vers les Missions nicessiteuses! ) Mais nous sommes i une
epoque de I'annie oi I'on ne feuillette plus les almanachs; r6servons
ce voeu pour celui de I'an prochain.

Chanoine R. DE THOMAS DE SAINT-LAURENT.

Saint

Vincent de Paul(Collection: Ames de saints). Avignon,
Aubanel, 1927. In-8, 80 pages.
L'auteur est un admirateur de saint Vincent de Paul. Son intention
n'a pas etC de donner une biographie, mais seulement un apergu d'ordre
psychologique. L'opuscule contient quatre chapitres : La conduite de
la Providence; L'homme d'ceuvres; Tresors de bont6; En esprit d'oraison. Ce n'dtait que justice de r6serrer une place i saint Vincent de
Paul dans une collection intitulCe : Ames de saints; mais il eut etE
pref6rable de confier le soin de composer cette plaquette & an.connsissear. M. le chanoine de Saint-Laurent est vraiment trop novice dans
le sujet qu'il traite.

Chanoine A. PREVOST. Saint Vincent de Paul et ses
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institutions en Champagne miridionale. Bar-sur-Seine,
1928. In-8, vl-313 pages.
Pour donoer use ide g6enrale de cet ourrage, empruntons la plume
mime de son auteir : a Saint Vincent de Paul est un des saints francais les plus populaires. Son influence a et4 si 4tendue, ses aeuvres si
multiples, son devouement aux classes laborieuses si parfait!
a Pour apprendre du nouveau, il faudrait d6pouiller les archives des
localitcs oi le heros de la charite a passe, oh ii a 6tabli ses missionnaires, accepte la direction des grands on des petits saminaires, charg6
ses filles da service des malades et de I'education des enfants du
peuple. Or, la Champagne est une des provinces oh ces institutions out
&et les plus nombreuses. Mais, pour les 6tudier, ii fallait se livrer a
des recherches fort longues. C'est ce qu'a entrepris avec une rare
patience M. le chanoine Privost. En s896, il avait trace une ebauche
de ce que le diocese de Troyes doit a Vincent de Paul. Ce resume trop
succinct ne pouvait etre definitif. Le champ des recherches s'est etendu
sur tous les points de la Champagne meridionale. Leur publication,
retardee par la guerre, est enfin terminde. Elles remplissent un volume
compact que termine une table de tous les noms cites au cours de
l'ouvrage.
I Le livre traite de. l'Ntablissement de la mission i Croncels par saint
Vincent, puis de la fondation du grand skminaire de Troyes. Les
Lazaristes ont laisse dans les campagnes, lors de leurs missions, des
souvenirs qu'il importait de tirer de 1'oubli. IIs ont lutt6 contre 1'enseignement jansaniste dans une contree qui en ressent encore 'influence
aussi nefaste que tenace. Ils ont etabli, dans les paroisses rurales, des
Charit6s en faveur des pauvres, i une 6poque oil les secours manquaient d'organisation. Presque en meme temps, les Scours de Charit6
ctaient appelecs k sevir les malades des h6pitaux, alors plus nombreux
qu'aujourd'hui; c'est dire les incalculables services qu'elles out rendus.
L'instruction primaire etait negligee. D'ordre de leur fondateur, elles
lirent l'cole et apprirent aux enfants les el6ments des connaissances
convenables i leur Age ct a leur condition.
a Le siecle dernier a vu creer des reunions de charite en faveur des
indigents: ce sont les Conferences qui portent le vocable de Saint.
Vincent. II fallait embrasser toutes ces ceuvres, sous peine de n'ttre
pas complet. II fallait aussi chercher les monuments qui les rappellent
et qui tous n'ont pas disparu. Its viennent agreablement illustrer le
volume, au nombre d'une vinglaine, et en augmentent la reelle valeur.
Nous en recommandons la lecture a tous ceux qui desirent connaitre
davantage notre histoire locale et I'histoire de la charite parmi nous. a
Nous ne pouvons que remercier M. le chanoine Privost d'avoir consacr6 son activite k notre saint Fondateur et a ses oeuvres. Nul n'htait
mieux pr6par6 que lui pour traiter ce vaste sujet.
(C et 1i, nous eussions desire une methode plus serr.e et plus scientifique. 11 est des 6crivains qui n'ont aucune autorit6 personnelle, soit
parce que leur ouvrage resume simplement un ouvrage ant6eieur, soit
parce qu'ils nont fait aucune recherche, mais oat pris la plume simplement pour prdsenter le sujet a lear manibre. De Broglie, Bougaud et
beaucoup d'autres biographes rentrent dans ces deux categories. Le
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devoir de l'historien srieux est done de les negliger pour s'appuyer
sur d'autres bases. M. le chanoine Prevost n'a pas suffisamment pris
garde i cet ecueil. Donnoos un exemple. * Mme de Gondi. ecrit-dl i
la page 3, voulant fonder des missions dans ses terres, oflit les
i 6oo livres dont elle disposait dans ce but. au Dans son Saint Vincent
de Pauajoute-t-il en note, E. de Broglie dit x 5oo livres. Quoi qu'it en
soit, on ne doit pas oublier que, e c. n
SCe que dit Abelly nous imporle beaucoup plus, sur ce point, que ce
qu'a pu 6crire de Broglie. Ouvrons done Ie premier biographe (ed. de
189, 1. I, chap. viii. p. 60o; nous y verrons que la somme pvroloee
montait k 16 ooo livres; et comme aucun document n'est veau le contredire, c'est & ce ehiffre que nous devons nous arrater.
L'ouvrage est, daillrurs, si plein d'excellentes qualilts que rtous
nons en voudrions d'insister sur ses drfauts. Une question toutefois
avant de finir. La collection Saint Vincent de Pasd en x4 volumes s'est
terminde en a925; pourquoi M. le chanoine Prevost ne cite-til jamais
que les huit premiers et, pour les autres, se refere-t-il toujours I I'edition si imparfaite de x881 ?

Notices sur les Soeurs difuntes, 1929. 172 pages.
C'est avec plaisir que, chaque annee, il nous est donn6 de parco rir
uo nouveau volume de notices Cdfiantes. Peu de livres atahent les
Filles de la Charite & leur vocation autant que ce recueil annuel. Ce
qu'eiles y voient, ce ne sont ni de pieuses femmes du monde, ni des
Carmelites, ni des Benedictines; c sont des filles de saint Vincent de
Paul comme elles, soumises aux mames regles, auujetties aux memes
voeux, entrainees par le courant d'une meme vie. Elles s'y eiLrouvent
elles-memes, on plut6t elles y Tetrouvent ce qu'elles devraient #ire.
Ce n'est pas seulement en France que, cette annie, comme lesannees
pr6cedenaes, la saintet6 a produit ses fruits, c'est en Italic, eo E-pagne,
en Aunriche, en Angleterre, en Turquie, en Belgique, en Alterie, en
Perse, en Syrie. Ou plut6t c'est partout; ear partout la grAce eat ft conde
et transforme les ames de celles qui s'adonnent, s'oubliant eiles-m6mes,
au service des pauvres. Si quelques.-nes seulement sont reprrsenties
dansla galerie de portraits, oh, chaque annee, nous sommes mtruduits,
c'est que le nombre de pages limite le nombre de places.

A. HUBRECHT. Les martyrs de Tientsin. P6kin,
Imp. des Lazaristes, 1928. In-3, xxvI-225 pages.
17 illustrations en similigravure hors texte. (En vente
a Paris, chez Mignard, 38, rue Saint-Sulpice.)
L'onvrage a et6 annonce en ces termes par I'auteur lui-m6me: a Voici
un ouvrage de nature i interesser vivement ceux qui se passionnent
pour les recits des Missions lointaines et 'histoire sanglanme de ses
martyrs; il redit le drame lugubre du 21 juin i870, qu'on appela cette
heure a une hecatoimbe encore inouie dans les annales du christianissme
en Chine s,et dans lequel succomberent deux pretres de la. Mission,
dix seurs de saint Vincent de Paul. le consul de France, son chancelier,
plusieurs residants europeens, plusieurs chrtiens indigenes.
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m La vie de M. Cbevrier, ardent raissionnaire, domine cette histoire;
nous Ie suivoos dans ses rudes travaux, avant d'aasister & ses derniers
combats et b sa supreme victoire. II commence sa carriire parmi les
steppes de Mongolie, dont ii est P'explorateur et 'ap6tre; conduit k
Tientsin, le centre le plus actif du nord de la Chine, cett ville ne pent
suf6re aux aideurs de son zcle; il se lance dans la plaine, infatigable chasseur d'Ames; ii attire les cceurs epris de verit6 et jette les bases
d'une mission aujourd'hui flurissanie

a Non moins admirables soat les saurs de saint Vincent. Etablies,
depuis peu d'annaes, en cette mcme ville, elles y avaient ouvert un
refuge a tons les maux et b toutes let miisrtes; leur tenure charit6 ne
regut pour recompense sur terre que I'injure et la haine, quand une
inconcevable perversit6 porta la population paienne & soupqonner en
ces belles ames les instincts les plus inhumains, les accusant d'ensorceler les enfants pour leur arracler les yus et en distiller les remddes
magiques.
u De ces atroces calomnies est nB 1'effroyable massacre de Tientsin.
En relisant ses preludes et ses horrrurs, on croit feuilleter un roman;.
c'est pourtant un r&cit authentique, recueilli aux sources les moins
suspectes, par un missionnaire de Chine qui a vecu sur les lieux qu'il.
decrit...
K.Quiconque vent connaltre les Missions catholiques trouvera, en cet
ouvrage, I'image vivante et passionnee d'une epoque tout illuminee
par le souvenir des courageux pionniers de notre influence en ExtremeOrient et celui surtout des vaillants missionnaires qui bravaient les
dangers et la mort pour convertir & Ia foi cette immense contree, si
defiante l'egard de ceux-l1 memes qui venaieat la sanver.

Eugene SOL. Le veinrable Alain de Solminihac.
Cahors, Delsaud; 1928. In-8, IX-442 pages.
On connait les liens d'anriti6 qui unissaient saint Vincent de Paul et
l'.výque de Cahors. Nous ne saurions done laisser passer I'apparition
de cet ouvrage sans le signaler ici. De routes les biographies de l'austbre
prelat, c'est assuriment Ia plus comple et la plus documentie. Ces
temps derniers, la Cause d'Alain de Solminihac a fait un grand pas;
esp-rons que bient6t seront franchies les etapes qni le sdparent encore
de la batification. M. Pabbe Sol pourra se rendre cc tCmoignage qu'il
a 4et pour quelque chose dans ce resultat, si, comme nous 1'esperons,
le procks se poursuit activement.

Abb6 HUMBERT. Franfois-Joseph de La Rochefoucauld, 4v6que de Beauvais. 1772-1792. Compiegne,
1927. In-8, 176 pages.
I'abord, un grave reproche k l'auteur; il a oubli6 Ia table. Ceux qui
oat A ridiget des comptes rendus sent naturellement de mauvaise
humear quand 'is ne peuvent d'un seul coup d'ceil embrasser le contenu
d'un ouvrage, et cette mauvaise humeur risque de compromettre l'impartialit6 du jugement que V'on eat appel6 &porter..
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Nous ne serons pas svesre pourtant. Si nous signalons ici ce livre,
c'est qu'il y est longuement question d'un de nos confrres les plus
recommandables du dix-huitikme sikcte : Jean-Francois-Henri Grillet,
ancien supzrieur du grand sdminaire de Beauvais, vicaire capitulaire du
. 1'abb Humbert reptte ici k pen pres, sur le
diocese de 1793 & 1802.
r6le de ce paztre 6minent, ce qu'il avait deja ecjit dans un autre
ouvrage : Histoire religieuse du dio~se de Beauais. Nous Ic remercions
vivement d'avoir ainsi mis en relief cette belle figure, qui miritait de
sortir de l'obscuriti.

D. Corrado Favari (1898-1926). Piacenza, Collegio

Alberoni, 1928 (Collection : Caritas). In-8, 53 pages.
Vie touchante et edifiante d'un clerc du s6minaire interne de Chieri,
mort en 1926, 1 1l'ge de vingt-huit ans, aprbs avoir etW elere an
collige Alberoni, soldat, vicaire et professeur. II avait desirk les Missions etrangeres; Dien s'est contente de sa bone volont6; i la compagnie des paiens, il lui a pr6feir celle des anges.

Le Tavole difundazioxe del Collegia Alberoai presso
Piacensa. Piacenza, Tipogr. del Maino, 1928. In-8,
134 pages.
Les documents riunis dans ce volume montrent que la situation
juridique faite depuis i868 an collbge Alberoni par le gouvernement
italicn ne r6pond pas & l'organisation pr6vue par le fondateur et
approuv6e par des actes pontificaux.

J.-M. PLANCHET. Les Missions de Chif e et du Japoit,
1929. P6kin, Imp. des Lazaristes, 1929. In-I8, XVII764 pages.
Au point de vue de la statistique religieuse dans le. diffirentes
Missions de Chine, it n'est pas d'ouvrage comparable A celui que,
chaque annie, avec un admirable souci d'ordre, d'exactitude et de
pricision, nous donne M. Planchet statistique des personnes, des
ueurrcs, des fruits spirituels, des livres, des articles, des revues, des
ivenements religieux survenus dans 'annee. De nombreuses gravures
illustrent ce beau livre. Nous souhaitons vivement que t93o et les
annies suivantes continuent la s~rie des volumes dija paras.

Jean MELIA. Chez les chritiens d'Orient. Paris, Fasquelle, 1929. In-8, 215 pages.
Dans cet ouviage, un chapitre de 26 pages est consacre & notre beau
college d'Antoura. L'auteur ecrit sur les missionnaires avec une sympathie marqute, dans le dessein de montrer 'utilite de leur action et la
grandeur de leur inilCie. II a poise aux bonnes sources ce qu'ii
Ccrit; on le sent parfaitement renseigne.
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La privilegiata di Maria : Suor Caterina Labourd
(Collection : Caritas). Piacenza, Collegio Alberoni.
In-8, VIII-I79 pages.
Ce petit volume est le premier d'une nouvelle collection, intitulie
Caritas. A Ia veille du centenaire des apparitions de la rue du Bac, il
fera connaitre au public italien la voyante de 183o. Puisse.t-il repandre
la devotion en 1'humble Fille de Ia Charit,, provoquer la confiance en
son intercession, susciter des priires et obtenir de Dieu les miracles
necessaires pour le succes de sa Cause.

Angelo CAMPANALE. La Medaglia Miracolosa nella
storia e xella teologia cattolica. Turin, 1928. In-8,
126 pages.
Le titre indique nettement let deux parties de l'ouvrage, I'une historique, I'autre theologique. L'auteur remarque que ia M-daille Mira.
culeuse a cu pour in: de preparer la definition dogmatique de l'lmmacul6e Conception; de reveillex dars les esprits endormis la croyance
aux principales vrites de la foi; de raviver dans le peuple la pratique
de la vie chretienne par I'association des Enfants de Marie et par la
pieuse union des Enfants de Marie Immaculke sous la protection de
sainte Agnes, vierge et martyre; enfin de rdpandre la doctrine de Ia
Mediation universelle de Marie.

Charles-F. JEAN. Contrats de Larsa (tomes X et XI
de la collection : Textes cunkiformes). Paris, Geuthner,
1926. 2 vol. in-4, 250 colonnes.
II faudrait etre spkcialiste pour lire et apprecier des textes cuneiformes.II est toutefois des signes exterieurs qui permettent i un profane
de formuler un jugement. Ces volumes font partie d'une collection
editee sous le patronage de notre grand Musee national du Louvre,
c'est-k-dire de savants spicialistes de premiere valeur. II est tout
naturel de penser qu'ils se sont adresses, pour ce travail, & des erudits
d'une competence indisculable. Et c'est un honneur pour notre Compagnie que M. Jean sit dt P'un des elus. I trouve dans ce choix la
juste recompense de longues annees d'efforts continaus pour arriver i
deviner lea secrets de langues vieilles de quelques milliers d'annees.

Joseph ALOUAN. Cours graduc

de traductionpour les

classes supirieures, dans les deux langues franfaise et
arabe. Beyrouth, 1928. 3 vol. in-i2 en 4 parties. 91,
96, 168, 239, 192 et 176 pages.
Chaque partie se decompose en deux livres : celui du mattre et celui
de Plevae.
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Le troisibme volume, qui rcnferme la troisieme et la quatribme
partie, a pour sous-titre : a Sujets litteraires et oratoi.es. *
II convient de fliciter M. Alouan du zole qu'il diploie pour faciliter
i ses compatriotes l'itude du frangais. 11 connatt lui-meme fort bien
l'une et l'autre langue. II semblait tout design~ pour composer ces
manuels, auxquels nous souhaitons, sans pouvoir, hilas! les apprecier
i ieur valeur, un rapide et legitime succ&s.

Filippo TRUCCO. San Tommazo d'Aquino, poeta della
Santissima Eucarestia. Sarzane, 1928. In-8, loo pages.
Comme le sous-titre l'indique, M. Trucco a voulu nous donner une
etude historico-critique et littiraire sur la poesie de saint Thomas,
avec version italienne de meme rythme et commentaire ascetique et
dogmatique n, et il a, semble-t-il, parfaitement reussi. II faudrait etre
quelque pen specialiste pour dire ce que son livre apporte de neuf au
sujet, qui a deji ett maintes fois traiti avant lui. M. Truccoacertainement
fait ceuvre personnelle et originale; il n'aurait pas 6crit pour rep6ter
simplement ce que d'autres ont 6crit avant lui.

a

Dom LUonce GRENIER.. Une dme ri•aratrice. Dona
Eugenia da Camara, oblate benidictine (1870-1924).
Paris, Giraudon, 1929. In-8, Ix-99 pages.
La vie de cette noble et pieuse dame de l'aristocratie portugaise nous
int6resse k plusieurs titres, car elle fut enfant de Marie, dame de la
Charit6 et la dirigee de nos confr6res. Nous lisons, p. 27: a Sea intimes
n'ignorent point qu'elle retrouva la paix grace k son obeissance parfaite
au directeur eclaire que Dieu lui fit rencontrer, vers 191o, en la
personne de M. Villette, alors procureur gen6ral de la Congregation
de ia Mission, qu'elle vit plusieurs fois et qui la guida par correspondance durant quelques annies. Avant lui, un autre pretre de la Mission
avait commenc6 cette ceuvre d'apaisement, que la moit ne lui permit
point d'achever; c'6tait M. Fragues, confesseur de la reine. a
La direction par correspondance ne peut evidemment suffire; il faut
un directeur sur place. Dona Eugenia donna sa confiance P'un de nos
confreres de Saint-Louis-des-Francais. Ce dernier i'1tudia, lui decouvrit
la voie qui lui convenait et l'orienta vers l]areparation v. Elle fut une
victime; N.-S. 1'etendit sur sa propre croix et l'y garda jusqu'i la mort.
Ce que furent ses souffrances, tant physiques que morales, il serait
difficile de le comprendre; mais sa patience et son esprit de foi etaient
au mtme niveau. Puissent ses pribres, rendues plus puissantes par ses
reparations, contrbuer au relevement de notre province du Portugal,
qui sort i peine de ses cendres!

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
i. Pelegrino (Louis), coadjuteur, 26 novembre 1928,
Lecce; 72 ans d'age et 46 de vocation.
2. Pauwels (£mile), pretre, 3 d6cembre, Lyon; 33, 3.
3. Hernandez (Francois), coadjuteur, 23 novembre,
Tacubaya ; 76, 52.
4- Carena (Guillaume), pretre, 6 d6cembre, Chiavari;
57, 40.
5. Rouchy (Leon), pretre, 8 d6cembre, Maison-Mere;

83, 61.
6. Kozlowski (Michel), coadjuteur, 14

decembre,

Jezierzany; 53, 24.

7. Aplenc (Jean-Nepomucene), coadjuteur, 20 d6cembre, Ljubljana; 75, 44.
8. Jung (Henri-Alexandre), pretre, 3 janvier 1929,
Maison-Mere; 82, 55.

9. Weiser (Jean), coadjuteur, 8 janvier, Maison-Mere;
84, 54.
to. Koury (Georges),pretre, II janvier, Maison-Mere;
77, 54.
Il. Jougla (Etienne-Silvain), pretre, 4 janvier, Salonique; 74, 52.
12. Calleri (Charles), pr&tre, i janvier, Petropolis;

64, 36.
13. Colette (Leopold), coadjuteur, 12 janvier, Rio de
Janeiro; 73, 40.
14. Weingartner (Joseph), coadjuteur, 16 janvier,
Schleiden; 83, 44.
15. Dequene (Leon), pr&tre, 4 fevrier, Maison-Mere;

77, 55.

-

488 -

16. Stella (Henri), coadjuteur, 5 f6vrier, Sarzane;
76, 54.
17. Durmarque (Prosper J.-B.), coadjuteur, 7 fevrier,
Maison-Mere; 74, 49I8. Obein (Jules-Emile), pr&tre, 8 fevrier, Nice; 68,43.
19. Kahl (Joseph), pretre, 6 fevrier, Graz; 83, 47.
20. Haasbach (Robert), coadjuteur, Ix f6vrier, MaisonMere; g9, 59.
21. Rouge (Emile), pretre, 13 fevrier, Maison-Mere;
81, 57.
22. Slominski (Gaspard), pr&tre, 13 f6vrier, Poznan;
60,42.
23. Elder (Joseph), pretre, 8 f6vrier, Baltimore; 72,49.
24. Nickes (Henri), pr&tre, 16 f6vrier, Paderborn; 69,

35.
25. Artigues (Pierre), coadjuteur, fevrier, Figueras;
79, 5i.
26. Arambarri (Joseph), pretre, 27 f6vrier, Madrid;
74, 57.
27. Tabasso (Charles), pretre, 8 mars, Turin; 6o, 43.
28. Kang (Barnabe), pretre, 6 mars, P6kin; 5o, 22.
29. Pertl (Isidore), pretre, 14 mars, Salzbourg; 96,46.
3o. Pirc (Francois), pretre, 2 mars, Groblje; 45, 25.
NOS CHeRES S(EURS
Germaine Vermeulen, &Montolieu;
tion.
Louise Louvel,

29 ans

d'age et 4 de voca-

a Paris; 73, 51.

Pauline Bressand, Le Tr6port; 67, 38.
Angiola Lagioia, a Naples; 54, 3o.
Catherine Madden, a Saint-Louis (ltats-Unis); 69, 49Anne Luntz, a Budapest; 56, 38.
Anne Privat, a Nimes; 80, 54.
Florentine Puls, a Wilmington (Ittats-Unis); 88, 65.
Josephine Dimauro, a Aquila (Italie); 54, z6.

B6atrice Zappile, A Carbonara (Italie); 75, 51.
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Marie Friedrichs, A Cologne; 36, 17.
Maria Reyes, a Santiago; 75, 41.
Jeanne Pourciou, A Marianna (Bresil); 63, 44.
Jeanne Albenque, a Trevoux; 62, 38.
Marie Lemaire, a Alexandrie (Egypte); 78, 55.
Catherine Doumergues, a Cartagene; 90, 7i.
Therese Muela, a Barcelone; 41, 20.

Catherine Bachalard, a Douera (Algerie); 70, 45.
Catherine Anfossi, a Turin; 62, 36.
Milanie Locatelli, a Fossano (Italie); 66, 41.
Therese Sanguinetti, a Grugliasco (Italie); 88, 69.
Laura Limazzo, a Forino (Italie); 63, 43.
Cerina Bonuccelli, A Lucques (Italie); 76, 36.
Jeanne Krones, A Lankowitz (Autriche); 49, 28.
Francisca Vazquez, a La Havane; 74, 48.
Maria Matos, a Teran (Espagne); 48, 23.
SMarie Palau, k Rafelbunol (Espagne); 73, 46,
Julie d'Olalde, a Paris; 78, 59.
Ludivine Chevalier, a Condom; 93, 74.
Marie Banteignies, I Roubaix; 67, 35.
Marie Mathellier, i flancourt; 64, 41.
Adelaide Sdguin, a El Biar (Alg6rie); 92, 69.
Marie Delhez, a Vis6 (Belgique); 33, 7.
Mary Little, i Boston (Etats-Unis); 79, 55.
Marie Strauss, a Dult (Autriche); 28, 9.
Thdrese Buchas, a Lankowitz (Autriche); 65, 42.
Jeanne Gado, a Turin; 62, 32.
Eulalie Castagna, a Turin; 81, 49.
Maria Cavalliere, a Naples; 32,

12.

Frangoise Kaminska, i Poznan (Pologne); 27, 7.
Angdlique Michinska, a Varsovie; 84, 58.
Agnbs Rossmann, a Rozdol.(Pologne); 57, 33.
Therese Baliko, a Piliscsaba (Hongrie); 57, 40.
Therýse Champeau, A Paris; 86, 64.
Maria Doublet, Le Havre; 70, 31.

Anna Leplat, a Boulogne-sur-Mer; 63, 36.
Ldonie Beauju, a Bordeaux; 83, 6i.
Catherine Piana, i Montauban; 77, 55.
Marie Soviche, a Paris; 57, 33.
Carolina Acclavio, a Somma (Italie);8o, 42.
Rosa Varino, A Sienne; 82, 62.
Catherine Phelan, i Emmitsburg; 9g1 66.
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Catherine Kervick, a Chicago; 75, 56.

Josefa Aranzabal, a Valdemoro (Espagne); 27, 8,
Francisca Arauete, A Cuenca (Espagne); 6o, 37.

Rosa Altimiras, a Valladolid (Espagne); 71, So.
Maria Delgado, a Gualeguaychu (Argentine); 88, 72.
Louise Juin, a Montolieu; 29, 7.
Marie Huvenne, a Montolien; 78, 58.
Juliette Roger, a Montolieu ;41, 20.

Marie Gras, a Boisguillaume; 51, 22.
Marie Defaux, Le Coteau; 86, 64.
Anne Shve, a Paris; 83, 62.
Alexandra Mackiewiez, a Cracovie; 79, 59.
Pdlagie Lipinska, a Sroda (Pologne); 27, 5.
Rosalie Lupo, a Agrigento (Italie); 74, 49.

Caroline Vacca. a Turin (Italie); 63, 42.
Maria Caresa, a San Benigno (Italie); 75, 57.
Maria Lusso, k Turin (Italie); 8r, 58.
Maria Putignano, a Naples (Italie); 55, 29.
Marie Barluzzi, a Rome (Italie); 59,35.
Marie Mazzantina, a Rome (Italie); 75, Sr.
Mary Keavy, a Emmitsburg; 82, 6i.
Leontine Dechaux, a Chitillon-sur-Seine; 83, 58.
Marie Boudet, a Alger; 65, 44.
Marie Chabrol, a Lyon; 89, 6s.
tlisabeth Duplouy, a Cadouin ; 72, 48.
Josephine De Bruchard, h Ismailia (Egypte); 42, 20.

Marie Hennequin, a Paris; 71, 49.
Maria Tort, a Madrid; 72, 49.
Amelie Tardy, a Smyrne; 6o, 37.
Anne Boyer, a Thiers; 75, 58.
Ludovie Tardieu, a Muret; 6o, 41.
Maria Espinosa, a Madrid; 53, 32.
Cayetana Andueza, a Valdemoro (Espagne); 70, 49.
Ana Suarez, a Valdemoro (Espagne); 38, 78.

Regina Guerrico, a Elgoibar (Espagne); 75, 52..
Marceliana Abaurre, a Benavente (Espagne); 44, 25.
Maria Font, a Cadiz (Espagne); 71, 51.
Valentina Solinis, a Santander (Espagne); 47, 17Cerisa Pozzi, a Forli (Italie); 51, 28.
Catherine Larnovsky,

a

Budapest; 65, 37.

Bertina Bakan, h Eger (Hongrie); 37, 19.
Jeanne Wagner, A Graz; 37, 6.
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Augusta Brunet, a Villemur; 67, 41.
Aline Billouez, Dijon; 75, 5x.
Marie Alias, a Shanghai; 75, 56.
Jeanne Bonnin, *'Lalande;71, 46.
Nicole Fournadet, k Bordeaux; 72, 5i.
Marie Fillion, a Musinens; 77, 56.
Anne O'Connell, a Mill-Hill; 69, 46.
tmilie Madelenat, a Lima; 73, 52
Antoinette Delcros, a Clichy; 79, 51.
Anne Braet, a Gand; 8r, 59.
Marie Rigal, au Berceau; 85, 67.
Jeanne Joannon, a Aix; 83, 57.
Anna Bender, A Emmitshurg; 41, 17.
Innocente Biassoni, a Turin; 65, 44.
Anne Hofbaner, a Koszeg (Hongrie); 49, 27.
Marie Limax, A Graz; 6s, 39.
Euphrosine Aigner, A Salzburg; 46, 25.
Anne Baiiz, a Salzburg; 69, 46.
Anna Schipflinger, h Salzburg; 53, 33.
Th6rese Bauer, a Schwarzarch (Autriche);66, 36.
Juana Garaiccechea, N Madrid ; 81, 59.
Narcisa Matabosch, a Gerone (Espagne); 52, 16.
Vicenta Salellas, a Gerone (Espagne); 77, 15.
Josefa Laquidain, a Burgos (Espagne); 80, 61.
Cecilia Perramon, a Valdemoro (Espagne): 57, 3o.
Thierse Rovira, i Tolede(Espagne); 70, 50
Francisca Martinez, a Tolede (Espagne); 78, 54.
Marie Sarrailh. a Bordeaux; 77, 5i.
Louise Rochat, a Clermont-en-Argonne; 78,55.
Marie Saint-Hilaire, a Fougeres; 84, 58.
Augustine Lefebvre, A Stains; 66, 43.
Marie Renault, a Constantinople; 58, 34.
Marie Charbaut, a Valparaiso; 69, 48.
Marie Gayrard, A l'Hay; 82, 54.
Marie Rumpler, a Marseille; 74, 45.
Emma Shriver, a Emmitsburg; 78, 56.
Mary Callahan, A Nouvelle-Orlans (Etats-Unis); 75, 52.
Marcella Moran, a Milwaukee (Etats-Unis); 46, 1g.
Josepha Mello, a Bahia; 66, 49.
Euginie Kalina, & Marianosztra (Hongrie); 26, 8.
Madeleine Pap, a Oradea (Roumanie); 23, 2.
Josephine Cannon, a Darlington (Angleterre); 41, 12.
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Marie Balloni, a Anzio (Italie) ; 78, 54.
Madeleine Canoville, a Paris; 35, 14.

Marie Begue, a Nice; 65, 36.
Marie Le Nost, a Montolieu; 82, 61.
Marie Manteau, a Quito; go, 65.
Jeanne Holohan, h Glasgow (Angleterre); 75, 45.
Mathilde M4chin, a Vertus; 70, 45.
Marie Mardchal, a Orthez; 94, 68.

Fran!oise Pfifferling, a Vienne (Autriche); 29, 5.
Josepha Erbler, a Budapest; 85, 66.
Josefo Ogrizek, a Vojniku (Yougoslavie); 65, 39.
Antonia Mantuani, k Ljubljana (Yougoslavie); 65, 45
Francisco Vosnjak, a Ljubljana (Yougoslavie); 63, 44.
Lucie Chen, k Peking; 66, 41.
Lucy M. Nulty, a El Paso (Etats-Unis); 70, 5o.
Mary Bohan, A Nashville(Etats-Unis); 71, 47.
Margaret Burke, a Norfolk (Etats-Unis); 61, 31.
Teresa O'Farrell, a Buffalo (ltats-Unis); 79, 55.
Carmela Augusto, a Naples (Italie); 39, 19.
Maria Gamarra, a Mondovi (Italic); 73, 41.
Giuseppa Nevi, a Grugliasco (Italie); 74, 52.
Caroline Bertonazzi, a Somaglia (Italie); 67, 46.
Mercede Buttafava, a Turin (Italie); 3o, 7.
Cesira Balducci, a Jesi (Italie); 33, 8.
Marie de Ruytz, a Sienne; 89, 72.
Marie Gori, a Sienne; 78, 58.
Maria Melian, h Santa Cruz de Tenerife; 25, 2.
Susana Aiguera, i Madrid; 89, 46.
Maria Elorz, a Madrid; 33, i2.
Severina Muruzabal, h Madrid; 81, 56.
Catalina Razquin, a Madrid; 27, 6.
Micela Sarobe, AValdemoro (Espagne); 77, 57.
Josefa Martija, a Valdemoro (Espagne) ; 74, 52.
Encarnacion Mir, a Valdemoro (Espagne); 66, 38.
Elena Pefulo, AValdemoro (Espagne); 8o, 49.
Teresa Castellano, a Baeza (Espagne); 40, 2o.
Maria Churio, k San Sebastian; 63, 37.
Maria Salvador, a Vejer; 7o , 44.
Sarah Flanagan, a Wilmington (Etats-Unis); 74, So.
Marie Millet, a Puteaux; 67, 45.
Le Grant : J. DUMOULIN.

Imprimerie J. DUMOULIN,

i Paris.

LA BEATIFICATION
DE SAINT VINCENT DE PAUL
Le 13 aoit prochain, deux cents ans se seront 6coud1s depuis la beatification de saint Vincent de Paul
par le pape Benoit XIII. Cette reconnaissance officielle d'une sainteti qui s'etait manifestee avec tant
d'&clat n'Wtonna, personne; elle 6tait prevue depuis
longtemps.
Dhs 1656, Henri de Maupas du Tour, 6evque
d'1vreux, s'estimait heureux de preparer la canonisation de saint Francois de Sales et d'avoir connu intimement un autre saint (il avait en vue Vincent de
Paul), qui serait un jour, disait-il, reconnu tel par
l'Iglise.
Un autre contemporain, Loret, terminait par ces vers
le r6cit d'un service funebre c6lbre, le 23 novembre
1660, a la demande des membres de la Conf6rence des
mardis, dans l'6glise de Saint-Germain-l'Auxerrois:
En vdrit6, si c'dtait moi
Qui fus le Pontife de Rome,
Je canoniserais cet homme.
En contribuant A la composition et a la publication
de la vie de son pr6d6cesseur par Abelly et en recueillant ses 6crits et ses discours, M. Alm6ras posa, on
pent le dire, les bases de la future b6atification.
M. Jolly ne semble pas s'&tre prboccup6 de pr6parer
l'enqu&te pr6alable. L'initiative des demarches est due
a l'Assembl6e g6ndrale de 1697. Quand la motion fut
pos6e a la r6union du 18 aoft, ce fut a L'unanimit6 et
par acclamations qu'on l'adopta.
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Ce vceu r6pondait pleinement aux d6sirs du nouveau
supirieur g6n6ral, M. Pierron. Par sa circulaire du
26 octobre 1697, il fit appel a la collaboration de tons
ses confrbres: a Je vous prie, Monsieur, de vous informer secritement et comme de vous-meme, par maniere
d'entretien, tant des personnes de notre Congr6gation
que des Filles de la Charit6 de vos quartiers, s'il y en
a, et d'autres personnes externes, de ce que dessus
qui pourrait servir a notre dessein, et de me mander
ce que vous aurez d6couvert, sur quoi nous puissions
faire fond... I1 nous faut proceder en tout ceci &petit
bruit et sans 6clat. »
Il y avait trente-sept ans que Vincent de Paul 6tait
mort. Les rangs de ceux qui avaient eu le bonheur de
le connaitre s'Cclaircissaient de plus en plus. Parmi
les survivants, sept ou huit 6veques seulement pouvaient dire qu'ils l'avaient approch6 de prbs: Bossuet,
de Meaux; Guillaume de la Brunetiere, de Saintes;
Tristan de la Baumide-Suze, d'Auch; Francois de
Nesmond, de Bayeux; S6bastien de Qu6madeuc, de
Saint-Malo; Victor-Augustin Mliand, d6missionnaire
du siege d'Alet; Francois de Laval, d6missionnairedu
siege de Qu6bec. Ces prl6ats d6clarbrent & M. Pierron
qu'ils itaient pr6ts a t6moigner en faveur de sa saintet6.
Mgr Bottini, promoteur de la foi, s'int6ressait a la
cause; il conseillait de ne pas tarder plus longtemps.
a Un t6moin direct, disait-il, vaut mieux. que dix
temoins indirects. )
M. Pierron mourut sans que la cause eut d6passi la
phase priliminaire, celle des preparatifs. II 6tait
donn6 a son successeur, M. Wattel, de voir s'ouvrir
le procis de l'Ordinaire. M. de Ces, pr&tre de la Mission, fut nomm6 postulateur; I'un des vicaires g6n6raux, M. Francois Vivant, pr6sident du tribunal; et
deux docteurs en theologie, assesseurs.
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La premiere s6ance se tint le 5 janvier 1705, en
presence, du cardinal de Noailles, archeveque de
Paris. Les premiers t6moins pr&etrent serment le
1o f6vrier. Sur les 299 personnes entendues, il y eut
40 pr&tres de la Mission, 49 Filles de la Charit6,
16 Visitandines, une dame de la Charite, des repr&sentants des communautis qu'avait aidies saint Vincent : Filles de la Providence, de !a Croix, de l'Union
chr6tienne et de Sainte-Agnis d'Arras, un jeune
homme 6lev6 a l'hospice des Enfants-Trouv6s, 4 midecins, 13 agriculteurs et d'autres encore, choisis principalement dans le clerg6 et dans les communaut6s
religieuses.
Pour 6viter aux t6moins de la banlieue et de la province, la plupart vieux et infirmes, la fatigue d'un
voyage a Paris, un juge leur fut envoy6, accompagn6
d'un notaire; c'6tait Jean Genest, docteur et abb6
commendataire. Il quitta la capitale le 16 juin et alla
droit a Valpuiseau, d'ou il continua sa tourn6e dans
Ie diocese de Chartres, passant par Villars, ]tampes
et Chartres. De retour a Paris, le 5 juillet, il en repartait, le 14 aoft, pour les dioceses d'Arras, de Verdun,
de Laon, de Soissons et de Meaux. Son absence se
prolongea jusqu'au 8 novembre. Et l'infatigable juge
reprit son b&ton de pelerin, mais cette fois sans quitter le diocese de Paris; on le vit a Lagny, Palaiseau,
Juvisy, Asnieres, Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers, Clichy, Lagny, ou il termina le 16 janvier 1706.
A la suite de commissions rogatoires, des enqu6tes
semblables furent faites, par ordre des Ordinaires,
dans les dioceses de Toul, Metz, Rennes, Sarlat, Alet,
Angers, Avignon, Boulogne, Lyon, Bayeux, Verdun,
Lescar, Saint-Flour, Meaux, Dax, Montauban, Cahors,
Poitiers, Clermont, Autun, Nancy, Blois, Troyes, Ch&ions et Reims.
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Claude de la Salle, pratre de la Mission, ouvrit la
serie des t6moins le 20 f£vrier 1705. La deposition la
plus longue, la plus document6e et la plus solide est
celle d'un frere coadjuteur, Pierre Chollier, secretaire
de M. Pierron et archiviste de la Congrigation. Nous
nous en voudrions de ne pas mentionner les noms de
quelques t6moins de marque. Signalons tout d'abord
cinq pr6sidents an Parlement de Paris : Louis Fontaine, Gaspard de Langluse, Jean Izally, ChrdtienFrancois de Lamoignon et Claude Le Pelletier, ancien
ministre d'etat, et encore Pierre Daullier, secrbtaire
et conseiller du roi; Francois Joysel, docteur en theologie, qui joua un rl6e important dans la condamnation des cinq propositions jansinistes; Claude de
Rochechouart de Chandenier, abbe de Moutiers-SaintJean; Jean Bonnet, plus tard sup6rieur g6neral de la
Congr6gation de la Mission; Nicolas Gobillon, cure
de Saint-Laurent et vicaire genaral de Paris; Jean
Masson, cur6 de Clichy; Jeanne-Anne de Croze, supbrieure du seminaire de l'Union chritienne; Emmanuel
Langlois, libraire de Paris.
A Verdun, l'enquete prit plus d'ampleur que dans
les autres villes de province. Les convents de religieuses, si charitablement secourus par saint Vincent
pendant la famine qui d6solait la Lorraine, furent largement mis a contribution : on convoqua quatre Carmilites, sept Clarisses et cinq religieuses de SaintMaur. Les communaut6s de religieux de cette ville ne
fournirent que deux t6moins : un Jesuite et un Capucin.
Les t6moins n'6taient pas tous entendus que dija
commencait un autre procks, dit de non-culte, tendant
a prouver, par de nouvelles depositions, finspection
des reliques et des locaux, que les honneurs d6cernes
au serviteur de Dieu-ntaient restbs dans les limites
autorisees par l'Pglise pour ceux qui n'ont pas
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encore recu officiellement le titre de Bienheureux.
Les onze t6moins convoques 6taient des habitues de
Saint-Lazare, dont ils connaissaient bien l'eglise et la
maison. II y avait Jacques-Charles Brisacier, superieur
du seminaire des Missions 6trangires; Francois l'Eschassier, sup&rieur du seminaire de Saint-Sulpice; les
cures de Saint-Jean-en-Grive et de Saint-Louis-enl'Isle et quelques chanoines de Paris.
Le procks-verbal des visites faites, ý cette occasion,
1'6lglise de Saint-Lazare,
la sacristie, a ses
annexes et a ]a chambre dite de M. Vincent, est plein
de renseignements curieux. Les membres du tribunal
virent la pierre sepulcrale, placie au milieu du choeur,
puis, dans une piece au-dessus de la sacristie, le cceur
d'argent dans lequel Atait enferme le coeur du grand
bienfaiteur des pauvres. La chambre de M. Vincent
leur montra ensuite ses tr6sors : un chapeau et une
barrette, proteges par une enveloppe de papier; un
b6nitier en plomb; des instruments de p6nitence: cilice,
crinieres, ceintures et cordes; trois chapelets; un baton
de voyage, dont on allait bientbt faire don an duc de
Toscane; de vieux souliers, des sandales, un rideau
de lit en laine, des vetements noirs, des chemises
blanches, du linge, les deux 6ponges dont 'infirmier
s'etait servi pour nettoyer le corps apres la mort, un
diurnal et un breviaire. Les visceres, extraits en m&me
temps que le coeur, se trouvaient li, partie dans un
coffret, partie dans une ampoule en cristal.
On avait place an meme lieu d'autres souvenirs,
moins precieux sans doute, mais qui avaient leur prix.
C'6tait vraiment la chambre de M. Vincent, car on
apercevait le saint partout : on le voyait peint sur deux
tableaux, dont 1'un mesurait deux pieds de haut et
I'autre un pied; on le voyait, dix-sept fois, finement
ciselk en relief.
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Une autre oeuvre d'art, en relief 6galement, attirait
les regards. Dans le haut, le Pere et I'Esprit Saint
sous forme de coiombe; plus bas, la Sainte Famille;
plus bas encore, c'6tait lui; et au-dessous de son image
se lisait cette priere : Oremus, Excita, q•aesumus,
Domine, in Congregatione Missionis spiritum cui famulus tuus Vincentius a Paulo servivit : ut nos, codem
repleti, studeamus amare quod amavit et opere exercere
quod docuit. Per Christum Dominum. Amen. Ce qui se
traduit : " Seigneur, nous vous en supplions, donnez
a la Congregation de la Mission 1'esprit dont votre
serviteur Vincent de Paul etait animt, afin que, remplis du meme esprit, nous nous efforcions d'aimer
ce qu'il a aime et de mettre en pratique ce qu'il a
enseign6. n
On retrouvait aussi I'aimable figure de Vincent de
Paul en tete de deux theses dedi6es a sa m6moire,
soutenues: ia premiere,en Sorbonne, le 8 f6vrier 1664,
par Denis Charon; la seconde, chez les J6suites de
Cahors, en 1666.
C'6tait encore son portrait que l'on retrouvait dans
les quatre volumes places IA sous la main, mais un
portrait d'un genre different : sa vie en franqais, en
italien, en espagnol et en polonais.
Tout bien examine, le cardinal de Noailles declara
dans le procis-verbal n'avoir remarquA aucune infraction aux rbgles canoniques qui visent le culte religieux.
Pour que la cause pOt etre introduite en cour de
Rome, une autre formalit6 s'imposait : les lettres postulatoires. La baatification d'un serviteur de Dieu
doit rrpondre a un vceu collectif; ainsi I'exige l'lglise;
elle ne veut 6tudier une cause qu'apres avoir entendu
nombre de personnages 6minents, des 6veques surtout,
declarer que cette cause est digne d'interet.
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Le postulateur n'eut pas de peine a se procurer les
lettres postulatoires dont il avait besoin. Le recueil
officiel publi6 A Rome en 17og en contient soixantedouze; elles sont toutes signees du nom de hauts personnages, laiques ou eccl6siastiques: le roi de France,
le roi et la reine d'Angleterre, le duc de Lorraine, le
duc de Toscane, la R6publique de Genes, I'Assembl6e
g6n6rale du clerg6 de France, le prev6t des marchands
et les ichevins de Paris, le chapitre de I'Eglise metropolitaine et celui de Saint-Germain-l'Auxerrois. huit
cardinaux, trente-trois &veques de France, parmi
lesquels F&nelon et Bossuet, six d'Italie, cinq de
Pologne, deux d'Espagne, un d'lrlande, les sup6rieurs
generaux des Ben6dictins de Saint-Maur, des Dominicains, desMinimes, des Carmes, de la Doctrine chr6tienne, de l'Oratoire, des Premontr6s, des chanoines
de Sainte-Genevieve, des Antonistes du Dauphine, le
vicaire general de la Merci, le provincial des Capucins de la province de Paris, I'abb4 de Grandmont, le
sup6rieur du s6minaire de Saint-Sulpice.
Quelque considerable que soit le nombre des lettres
postulatoires, on est surpris de n'en pas compter
davantage : trente-trois signatures d'6veques francais,
seulement; c'est peu pour un temps oh la France
comptait cent vingt-sept sieges 6piscopaux. Quelques
abstentions peuvent s'expliquer par les tendances jansenistes de certains prelats; peut-etre aussi plusieurs,
parmi ceux qui firent partie de l'Assembl6e g6ndrale
de 1705, penserent-ils que la lectre collective de

1'Assembl6e les dispensait d'une lettre particulibre.
Nous savons, an reste, que toutes les lettres postulatoires n'ont pas 6et publi6es; on chercherait vainement dans le recueil celles du roi d'Espagne et du
grand-maitre de Malte, que M. Watel signale pourtant
dans sa circulaire du 9 f6vrier 1708.
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Faut-il expliquer 6galement par omission et non par
abstention le silence du superieur du s6minaire des
Missions ltrangbres et celui du sup-rieur g6neral des
J6suites?
Ce fut le IS aoit 17o6. toutes les formalitis preliminaires 6tant remplies, que M. de Ces preta serment,
devant le cardinal de Noailles, de porter fid~lement t
Rome la copie du proces preparee sp6cialement pour
la Sacr6e Congregation des Rites. Son r6le dans le
proces prit fin l'annwe suivante; il fut nomm6 sup6rieur de la maison de Sedan et.eut pour successeur
M. Couty. Ce dernier, parti de Paris dans les premiers
jours de l'ann6e 1708, arrivait a Rome, aprbs divers
arrets, le 24 mai, jour octave de l'Ascension.
Le dimanche suivant, f&te de la Pentec6te, Clement XI lui accordait audience et le dispensait gracieusement du dicret r6cent qui exigeait un intervalle
de dix ans entre le jour ou le proces de l'Ordinaire
6tait remis a la Sacr6e Congregation des Rites et celui
o) il 6tait ouvert. Toutefois, le dossier, porte, le
3o mai 1708, chez Mgr Inghirami, secretaire des Rites,
y resta ferm6 plus de neuf mois, par suite de la mort
du greffier et des circonstances politiques, qui tetarderent la nomination du successeur, les troupes du
pr6tendant imperial ý la couronne d'Espagne ayant
envahi les Etats du Saint-Siege. Ce temps perdu,
M. Couty l'employa de son mieux. II revit Clement XI
le o1 juin et lui presenta huit lettres postulatoires
d'6veques. Le 8 juillet, le cardinal de la Tremoille,
charg6 d'affaires de France, qui allait etre nomm6, le
14, ponent ou rapporteur de la cause, remettait au
Pape la lettre de Louis XIV.
Le 22, M. Couty avait sa troisieme audience; il
pr6senta au Pape, sur un bassin de vermeil, plus
de cinquante lettres postulatoires. t Quoi! s'ecria
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Clement XI, ravi, un bassin plein de lettres! Je vous
les rendrai, apres les avoir lues, ajouta-t-il, pour vous
permettre d'en prendre copie et de.les imprimer. "
Le dossier fut enfin ouvert le 9 mars 1709. La traduction, la revision et la double copie des quatre mille
pages qui formaient le proces de l'Ordinaire prirent
les mois de mars, d'avril et de mai. Le mois de juin
et trois semaines de juillet furent necessaires pour
preparer l'extrait, le sommaire et 1ecriture sur la
validit6 du proces.
Apres etude du dossier, le promoteur de la foi pr6senta ses objections; il en avait de deux sortes : sur
le fond et sur la forme.
Sur le fond, la principale fut provoqube par les
relations de Vincent de Paul avec l'abb6 de SaintCyran, telles qu'elles sont rapport6es dans un libelle
anonyme intitul : Dtfense de feu M. Vincent de Paul...
contre les faux discours du livre de sa vie publile par
M. Abelly. Cette brochure, citee par un t6moin,
Antoine Durand, pr&re de la Mission, avait attire
l'attention du pro-promoteur de la foi, Prosper Lambertini, le futur Benoit XIV. II y trouva des armes et
s'en servit. M. Vincent et I'abbe de Saint-Cyran,
declare l'auteur de la brochure, etaient unis par les
liens de 1'amiti. Ils s'ftaient rendu de mutuels services. Si le premier avait gagn6 son proces pour la
possession du prieur6 de Saint-Lazare et obtenu de
Rome l'approbation de sa Congregation, c'est au second
qu'il le devait. La reconnaissance de celui-ci s'etait
manifest6e quand la lourde main de Richelieu s'appesantit sur le malheureux abbe : il n'avait pas denonc6
ses erreurs, bien qu'interrog6 officiellement, mais, au
contraire, les avait cachees; il lui avait indique la
maniere de r6pondre au juge sans se compromettre
Et quand I'accuse sortit de prison, il 1'avait visit6,
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console, felicit6. A la nouvelle de sa mort, il s'6tait
pr6sente a lamaisonmortuaire, avait jete de 1'eau blnite
sur son cadavre et, dans la suite, avait dispos6 de
I'abbaye de Saint-Cyran en faveur de son neveu.
M. Couty montra sans peine que Vincent de Paul
avait cherche A ramener son ami a des idles plus
saines et avait combattu, toute sa vie, la doctrine jans6niste. II ajouta que le libelle invoqu6 n'avait aucune
valeur : c'6tait un livre anopyme, jans6niste, tendancieux, compos6, on le savait, par Barcos, neveu de
l'abb6 de Saint-Cyran, et rempli d'erreurs faciles A
constater.
La r6ponse 6tait habile. Le pro-promoteur n'eut rien
A r6pliquer. II est pourtant certain que, sur les points
mis en avant par Prosper Lambertini, Barcos ne
trompait pas. M. Vincent et l'abb6 de Saint-Cyran
avaient v6cu en amis, mais avant que ce dernier n'eut
d&couvert ses uouveautes doctrinales. II est vrai que
le premier avait, au cours d'un interrogatoire, cherch6
&ne pas compromettre le second devant le juge, pour
lui 6viter une condamnation A mort; il est vrai 6galement qu'il alla jeter de l'eau benite sur le cadavre
quand il apprit sa mort; mais quel mal A cela? Le jans6nisme n'existait pas encore comme h6r6sie, car les
condamnations de Rome sont post&rieures; et les
devoirs de charit6, de reconnaissance et meme de
simple convenance engageaient Vincent de Paul a ne
pas tremper les mains dans le sang d'un ancien ami.
La reponse de M. Couty, dont la bonne foi est
incontestable, manquait done d'exactitude. Si le propromoteur s'en 6tait aperqu, le postulateur aurait pu
ais6ment changer ses positions et sortir victorieux de
la lutte.
Le debat sur la validit6 du proces de I'Ordinaire ne
fut pas completement A l'avantage de M. Couty. Celui-ci
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dut abandonner avec regret trente petits proces,
auxquels manquait quelqu'une des formalitis essentielles requises par le droit. II obtint gain de cause,
le 6 septembre, pour huit proces sur les vertus et, le
5 octobre, pour le proces de non-culte. Le proces
principal, celui de Paris, &tant approuvi, on pouvait
marcher tranquille. Mais la voie qui conduit a la biatification est bien longue.
Le moment &taitvenu d'entamer le proces in genere.
Ce procks, d'une importance secondaire, tend a
prouver que la r6putation de saintet6 du serviteur de
Dieu n'a subi aucune atteinte depuis le proces de
l'Ordinaire. M. Couty avait esp6r6 l'viter, bien qu'on
n'en dispensit jamais pour les causes des confesseurs;
il fut d6cu.
Les lettres remissoriales furent dblivrees le 5 octobre;
elles nommaient, pour constituer le tribunal, le cardinal de Noailles, archeveque de Paris; Artus de
Lionne, 6veque de Rosalie, et Humbert Ancelin, ancien
eveque de Tulle; elles requeraient la presence d'au
moins deux d'entre eux aux seances et enoncaient les
seize articles sur lesquels les t6moins auraient a
r6pondre.
M. Couty 6tait A Paris le 14 decembre, et, le 31, les
juges tenaient leur premiere seance. Il y eut du retard
pour la seconde, car, pour se servir des lettres remissoriales, il fallait Iaautorisation du Parlement, et
celui-ci, avant de donner ses lettres d'attache, voulait
s'assurer que le document de Rome ne contenait rien
de contraire aux libertes de l'gglise gallicane.
II se prononqa le 22 janvier 1710 et, d&s lors, put
commencer le d&fil des quatorze temoins convoquss :
dix au nom du postulateur, quatre au nom du souspromoteur. Le tribunal entendit, entre autres, le cardinal C6sar d'Estries; Francois Bochard de Saron,
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6veque de Clermont; Nicolas Boutillier, principal du
college de Beauvais; Jean-Baptiste Chevalier, conseiller et sous-doyen de la grande Chambre du Parlement; Pierre Saulier, secretaire du roi. Tous furent
d'accord pour affirmer que la b6atification ne d6plairait
qu'aux jans6nistes.
Ce proc:s, porte a Rome par le chevalier Chappe,
fut reconnu valide au mois de d6cembre.
De'j, le 9 janvier 171o; Rome avait sign6 d'autres
lettres r6missoriales permettant aux trois juges d'instruire, dans les six mois, le proces in specie, ne pereant
probationes, proces ainsi nomm6 parce qu'il a pour but
de recueillir au plus vite les depositions detaillkes des
vieillards et des malades, dont on pourrait craindre la
disparition avant le veritable proces apostolique in
specie sur les vertus. Les six mois partaient du jour
que portait la date des lettres; or, elles furent ouvertes
en avril; il ne restait done que trois mois, temps
notoirement insuffisant. A la demande de M. Couty,
un d6lai de six mois fut accord6.
Soixante et un t6moins, Ages de soixante a quatrevingt-dix ans, deposerent sur les articles et l'interrogatoire.
Nous voici arrives a I'ann6e 1711. La Sacree Congregation des Rites accorda, le 12 mars, les lettres
r6missoriales et compulsoires, a l'effet d'informer,
dans le delai d'une annie, sur la saintett de vie, les
vertus et les miracles in specie du serviteur de Dieu.
Ce proces s'ouvrit a Paris le 28 mai. Cinquante-quatre
temoins entendus au proces de l'Ordinaire 6taient
morts. Les autres, pour la plupart, avaient comparu
au proces in specie,ne pereantprobationes;ceux que l'on
convoqua pour le nouveau proces vinrent presque tous
deposer sur des miracles.
Les t6moignages recueillis, on compulsa quelques
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lettres de Vincent de Paul et d'autres documents apport6s par le frere Chollier, les d6positions faites au proces de l'Ordinaire par les cinquante-quatre t6moins
d6cod6s et les regles communes de la Congregation
de la Mission.
Le programme trac6 par les lettres de la Sacrte
Congregation des Rites comportait aussi l'examen du
corps de Vincent de Paul et de toutes ses parties
d6tach6es, enquelquelieu du diocese de Paris qu'elles
fussent, avec ordre de remettre toutes choses en l'Ftat
oi on les avait trouvies, de n'admettre a cette visite
que les temoins necessaires et de garder le secret le
plus absolu, jusqu'i la cl6ture du procks, sur ce qui aura
et6 constat6. L'excommunication latae sententiae etait
port6e contre quiconque se permettrait d'ajouter a ce
qui etait dans la tombe ou d'en extraire quoi que ce fft.
L'inspection du tombeau, fix6e d'abord au 12 fevrier
1712, puis retard6e a cause de la mort de la dauphine,
duchesse de Bourgogne, eut lieu le I9,. en presence
du cardinal de Noailles, de l'ancien 6veque de Tulle,
des deux sous-promoteurs de la foi, de deux m6decins,
de M. Bonnet, de M. Couty, de M. Pellegrino de
Negri, visiteur de la province de Rome,.de trois frires
coadjuteurs, n6cessaires pour le travail mat6riel, et de
neuf t6moins officiels.
Le cercueil fut place sur une estrade. Les coeurs
battaient fort. Ily avait un demi-siecle que le corps
6tait l, d6rob, a tousles yeux. Dieu l'aurait-il pr6serv6
de la corruption? On ouvre. Tout le monde regarde;
et que voit-on? Ecoutons un t6moin, M. Dusaray, procureur genaral : a J'ai eu la consolation de voir son
corps entier et uni t toutes ses parties, qui n'ont
aucune mauvaise odeur. Ila dix-huit dents : neuf Ala
michoire d'en haut et neuf en celle d'en bas, qui lui
restaient lors de son d6ces. II a les bras, les mains et

les doigts en chair et en os, a la reserve des bouts des
doigts de la main gauche, qui sont un pen d6charn6s.
Ses cuisses sont entieres, et apparemment les pieds

aussi, ce qu'on ne peut voir, les bas n'ayant point ete
tires. La soutane, avec le collet et les quatre boutons,
sont presque comme si ou venait de les y mettre, et
moi-meme, avec quelques autres. ayant voulu essayer

d'en tirer quelque morceau, il ne fut pas possible d'en
avoir. D'ailleurs, on nous fit en ce moment la lecture
du bref du Pape, qui d6fend de rien 6ter dans ces
occasions. Le m6decin et le chirurgien qui 6taient
presents dirent qu'il ne se pouvait pas naturellement
que les choses fussent comme on les trouvait, apris
cinquante et un ans passes. )
M. Dusaray se trompe sur un point: il y avait dixneuf dents, neuf en haut et dix en bas; c'est ce que

nous apprend le procks-verbal de l'examen qui suivit
la beatification.
M. Dusaray a ajout, dans une autre lettre t II n'y
avait que les yeux et le nez de consumes... Comme on
ne voulut pas le mettre hors de la biere de crainte que
les os ne se disloquassent, et qu'on ne toucha point a
la soutane, on ne put pas bien voir toutes les parties
du corps, qui semblaient 6tre encore en chair et en os.
On leva seulement une palette de l'estomac, qu'on
avait ouvert quand on tira le cceur et les entrailles.
Ceux qui s'approcherent de pres et y virent mieux que
moi assurent qu'ils ont vu le foie encore tout vermeil.
Pour moi, je maniai son bras et sa main droite, qui est
en os et en chair, mais dessech avec les ongles. Ce
qui est bien certain, c'est que les vers n'ont jamais 6et
dans son cercueil, puisque la soutane paraissait
humide et onctueuse sans avoir aucune odeur et 6tait
aussi forte que quand on le mit dans le cercu'eil de
plomb. )
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a Les habits, dit un t6moin, semblent sortir de chez
le marchand. » Et, le cardinal de Noailles, froissant
la soutane entre ses mains, ajouta tout souriant :
a Elle est de bonne 6toffe. ,
Le 3z mars 1712, tout 6tait fini. M. Couty arriva, le
21 juillet, a Rome avec le dossier. A I'audience qui
lui fut accord&e'le 26, il pr6senta au Pape deux
lettres : I'une de I'Assemblie du Clerg6 de France;
l'autre des dames de ]a Charit6; et, de la part de ces
dernieres, une belle 6tole brod&e d'or, que Clement XI
porta dans les grandes c6remonies. Les dames recurent
en remerciement une indulgence pl6niere et perptuelle; le bref qui la leur accordait fut expos6, richement encadr6, dans la salle ou elles tenaient leurs
reunions.
Ce meme jour, M. Couty remit au cardinal de la
Tr6moille deux lettres du roi de France recommandant la cause : une pour lui, I'autre pour le Pape. II
vit aussi le cardinal Ottoboni, protecteur de France,
auquel le roi 6crivait 6galement.
Apres que le Pape eut permis, le 27 aoft 1712,
d'ouvrir le procks, commencerent les travaux de traduction et de copie. Tout bien examine, la Sacr6e
Congregation d&clara, le r" juillet 1713, que le proces
apostolique 6tait valide.
Ce rssultat 6taft prdvu. Six mois plus t6t, dans sa
circulaire du nouvel an, M. Bonnet 6crivait A ses
confreres : c J'avais pri6 M. Couty, A son depart, de
nous mander, lorsqu'il serait a Rome et qu'il aurait
sond6 le gu6, combien a peu pros de temps cette
affaire pourrait durer, et il me manda d'abord que,
selon le train ordinaire, elle durerait bien cinq on six
ans. Depuis, il m'a 6crit qu'il y a lieu d'espirer qu'elle
ira beaucoup plus vite, parce que, dans le d6pouillement du proces, il parait 6videmment que les grandes
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oeuvres du serviteur de Dieu, ses vertus hiroiques et
ses miracles sont plus que prouv6s par les timoignages authentiques requis suivant les regles de la
Sacrie Congregation des Rites, en sorte que ce sera
une des plus belles causes qui aient &t6 depuis longtemps a ce tribunal; joint a cela que Notre Saint-Pere
le Pape et Nosseigneurs les cardinaux sont fort pr6venus d'estime et de ven6ration pour ce grand serviteur de Dieu. n
La Sacr6e Congregation d6clara, le 21 avril 1714,
que l'examen de 376 lettres du serviteur de Dieu et
des reglements faits pour les pretres de la Mission,
les Filles de la Charit6 et les confrbries de la Charit6
n'avait rien r6vWl qui pit mettre obstacle a la continuation du procis.
Et les mois s'coul&rent sans que vint en discussion
la question principale : c Le Serviteur de Dieu a-t-il
pratiqu6 au degr6 hiroique les vertus tant thkologales
que cardinales? , M. Couty, peu habitue aux lenteurs de la Cour romaine, sentait 1'ennui l'envahir. Le
sup6rieur gen&ral aurait r6pondu a ses disirs en le
rappelant a Paris et en le d6chargeant de l'office de
postulateur; mais l'intr&t de la cause primait tout.
a Connaissant cette affaire aussi parfaitement que
vous la connaissez, lui ecrivait M. Bonnet le 8 septembre 1714, vous tes tout pr&t pour r6pondre aux
objections que l'on peut faire d'un moment a l'autre.,
Et il ajoutait cet autre motif : a La bonne issue de
cette affaire d6pend beaucoup de l'affection des juges
et du Souverain Pontife, lesquels vous aiment, vous
6coutent et vous favorisent volontiers. ,
M. Bonnet avait raison. Pour luttervictorieusement
contre le redoutable avocat du diable, il fallait un
postulateur qui fit parfaitement bien renseign6 sur le
fonds du dbbat, et nul ne l'6tait plus que M. Couty.
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Le d6cret sur l'heroicit6 des vertus suppose toujours
trois Congregations, dites ant6priparatoire, pr6paratoire et genirale. La premiere se tient dans le palais
du cardinal ponent, en presence des consulteurs et des
maitres des c6r6monies; la seconde, dans le palais apostolique, devant les memes officiers et tous les cardinaux; la troisieme, devant le Pape.
Le 22 janvier 1715, jour de la Congregation ante-

pr6paratoire, Prosper Lambertini d6ploya contre la
cause toutes les ressources de sa dialectique serree.
On revint sur les 6crits de Vincent de Paul; de nouvelles recherches furent demand6es et toute latitude
fut laissie au cardinal ponent de choisir les examinateurs.
Cette derniere d6cision faisait tomber les illusions
que pouvait avoir encore M. Bonnet sur la rapide issue
du procks. II r6pondit, le io mars 1715, a M. Couty,
qui la lui avait communiquee :
(( J'ai trouv6 un recueil compili des m6moires de
quelques missionnaires, soit clercs, soit frbres, qui
rapportent ce qu'ils disent avoir entendu dire a notre
Venerable Vincent dans les entretiens publics, et il
est dit, au commencement de ce recueil, qu'il y en a
aussi quelques morceaux qui ont 6t6 pris sur des
manuscrits de M. Vincent. L'examen de ce recueil,
6pais de 4 1 5 pouces, effrayerait le plus infatigable commissaire. Et aprbs toutes ses peines, que
pourrait-il tirer de lU? Ne sommes-nous pas en droit,
s'il y a quelque chose de contraire a la cause, de dire
que ces personnes n'ont pas bien pris les pensees, ni
retenu les paroles du serviteur de Dieu? Et s'il y a
quelque chose de favorable, I'avocat du diable ne
peut-il pas dire qu'il n'est pas du tout certain que cela
soit de lui? Et comment le prouverions-nous? D'ailleurs, si 1'on nous demande de tels recueils et que nous

-

510 -

soyons obliges de donner ceux-lk, pourquoi ne le
serions-nous pas aussi de donner ceux qui ont &t6faits
pour les Filles de la CharitY, qui sont de pareils ou
meme de plus gros volumes? Enfin, qui peut jurer que
ce sont la les extraits dont il est parl dans la vie de
M. Vincent? Nous ne connaissons pers'onne qui soit en
6tat de faire cela.
C 20 Par votre lettre du 1 fevrier, il semble superflu d'aller prendre une copie du recueil fait a la Visitation de Saint-Denis, puisque vous y dites que le
commissaire s'y transportera d'office et le demandera.
Cependant je ticherai d'en avoir une; mais ce sera au
commissaire a demander a la sup6rieure 1'attestation
comme elle ne connait pas d'autre recueil.
a 30 Je viens d'6crire aujourd'hui pour avoir, s'il se
peut, le livre compos6 et imprim6 pour les Filles de
la Charit6 qui allaient a l'H6tel-Dieu; mais pourquoi
demander celui-lk plut6t que les six autres composes
pour les Filles de la Charit6, dont il est aussi fait
mention dans le neuvieme livre de la vie du serviteur
de Dieu? ,
Ce fut l'abb6 Vivant, chancelier de I'Universit6 de
Paris, qui fut d6sign6 pour la recherche et l'examen
des &crits. , Nous lui remettrons en main, 6crivait
encore M. Bonnet, les collections que nous avons, qui
comprennent 800 pages in-folio, nos rggles du s6minaire, qui comprennent les deux rgglements faits par
M. Vincent pour les missions et une attestation de la
superieure et des officieres des flles de Sainte-Marie
de Saint-Denis, qui d6clarent qu'elles n'ont aucune
collection des conf6rences en forme, mais seulement
un recueil abr6ge de petits avis coup6s, donn6s en faisant la visite, a mesure que les fautes qu'il voyait lui
en fournissaient la matiere. Or, elles ne sont point
dispos6es i communiquer ce recueil de leurs petites
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fautes. Nous verrons ce que dira a cela M. le chancelier.
4 Pour ce qui est de la cinquieme piece, a savoir : le
petit livret fait pour les dames qui allaient donner la
collation aux malades, il ne nous a pas et6 possible
d'en trouver ici, ni d'en recouvrer d'ailleurs aucun
exemplaire. »
Tandis que les thbologiens cherchaient une fois de
plus si l'orthodoxie du serviteur de Dieu donnait
prise a quelque critique, les postulateurs et les avocats
de la Cause pr6paraient leurs r6ponses au promoteur
de la foi.
Le temps passait. A Paris, on 6tait impatient
d'aboutir. L'Assemblie du Clerg6 de France se fit I'interprkte de tous en 6crivantau Papele 22 octobre 1715:
acTres Saint-Pere. Nous portons de nouveau et pour
la troisieme fois a Votre Saintet6 les instantes prieres
du clerg6 et les voeux trbs ardents de toute la France,
et nous avons la confiance qu'elle ne d6sapprouvera
pas ce zele,excit6e la fois par le motif de la gloire de
Dieu et l'utilite du peuple i nous confi. Bien plus,
quand meme il ne pourrait echapper a quelque soupcon
d'importunit6, il ne saurait d6plaire au vicaire du
Christ, qui sait que le Christ lui-meme n'accorde rien
qu'Ii ceux qui lui demandent avec importunit6 et qu'il
ouvre volontiers a ceux qui frappent frequemment.
Aussi, ce que, dans les deux dernieres Assemblies du
Clergi de France, nous avons demand6 instamment A
Votre Saintet6, a savoir : qu'elle daignit inscrire au
catalogue des saints Vincent de Paul, instituteur
et fondateur de la Congregation de la Mission, homme
qui a si bien merit6 de la religion et de l'Eglise, nous
osons le demander aujourd'hui avec d'autant plus
d'ardeur que le long et s6evre examen de sa vie, tres
innocente et tres sainte, fournit des preuves plus
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illustres et moins ambigues de toutes ses vertus. ,
Apres un bref expos6 des vertus et des ceuvres du
Serviteur de Dieu, la lettre continue: u Tels sont,
Tres Saint-Pere, les graves motifs qui demandent, pour
cet homme si bien miritant, les mimes honneurs que
nous rendons a ceux qui sont compt6s parmi les enfants
de Dieu et dont le partage est entre les saints. Comme
toutes ces choses, r6pandues dans toute la France,
ont d4ja concili6 au fondateur de la Congregation de
le Mission la reputation de saintet6, on n'y attend
plus que votre jugement pour lui donner le titre de
saint et lui rendre un culte religieux. Qu'il soit permis
au clerg6 de France de se promettre cette grace de
Votre Saintet6, laquelle, en abattant r6cemment 1'erreur, a d6ja procur6 un si grand honneur a la religion. ,
Cette lettre resta sans r6sultat; car le procks suivit
son cours avec la meme lenteur. Des theologiens examinirent les &critsenvoy6s de Paris, a savoir: quelques
fragments d'exhortations, les regles du s6minaire
interne, celles des missions, les recits et procks-verbaux des visites canoniques des monasteres de la
Visitation de Saint-Denis. Sur avis favorable, la Sacr6e
Congregation reconnut, le 12 juin 1717, que rien,
dans ces ecrits, ne s'opposait au progrbs de la cause.
Le grand d6bat devait s'engager dans la Congregation pr6paratoire du 18 d6cembre 1717. Prosper
Lambertini se montra rcdoutable. Vincent de Paul
sortit bien noir de ses accusations. Le terrible promoteur rappela les experiences d'alchimie sur terre
barbaresque, experiences prohib6es, disait-il, car
I'alchimie est une science diabolique; les rapports
amicaux avec l'abb6 de Saint-Cyran; la brouille avec
les B6nedictins de Saint-MWen, brouille marquee par
des incidents tragiques tournant au scandale; la trop
grande facilit6 avec laquelle le cure de Clichy et de
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Chitillon avait abandonne ses paroissiens, apres quelques mois de s6jour au milieu d'eux. A I'entendre, le
serviteur de Dieu avait envoy6 ses pretres a Madagascar de son propre mouvement, s'6tait fait ordonner
sous-diacre et diacre la meme annee sans dispense de
Rome, ne croyait pas A I'infaillibilit6 du Pape et
n'avait pas recu le saint viatique avant la mort.
Le promoteur ne connaissait, heureusement, la vie
de Vincent de Paul que par 1'ouvrage d'Abelly et les
dires des timoins. S'il avait su que Vincent de Paul
s'attribuait cinq ans de moins qu'on ne lui en attribuait
commun6ment, restait cure de Clichy quand il entra
chez les Gondi. et prit possession de la cure de Chatillon, avait accept6 un prieur6 dans le diocese de
Langres, une stalle de chanoine, avec obligation de
resider a Pcouis, en Normandie, et cela au meme temps
ou ses paroissiens de Clichy avaient encore des droits
sur sa personne; s'il avait su tout cela, il n'aurait pas
manqub de donner de nouveaux assauts et de compliquer la tiche du postulateur.
On a dit que Vincent de Paul prisait et que le promoteur sut tirer habilement parti de cette immortification pour faire 6chouer la cause; " le postulateur,
ajoute-t-on, eut la bonne fortune de decouvrir l'ordonnance m6dicale qui prescrivait au saint, pour raison
de sant6, l'usage de priser k; et devant ce document,
Prosper Lambertini aurait retire son objection. C'est
1l une 16gende imagin6e de toutes pikces. Les difficult6s soulevees par 1'avocat du diable nous sont toutes
connues, puisqu'elles out Wt6 publi6es, et cette derniere n'est signalee nulle part.
M. Couty d6molit une a une toutes les objections
du promoteur, si bien que l'h6roicit6 des vertus fut
reconnue. Toutefois, deux consulteurs demanderent &
etre plus completement renseign6s surl'affaire de Saint-
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Meen et sur la foire de Saint-Laurent, qui dependait
du prieur6 de Saint-Lazare, et on leur communiqua
plus tard les documents qu'ils disiraient.
II semblait que la Congregation g6enrale ne tarderait
pas; on l'attendit dix ans. Le jans6nisme faisait alors
d'effrayants ravages dans les rangs du clerge de
France. Le cardinal de Noailles prktait son appui au
parti et M. Bonnet lui-meme, victime de certaines
calomnies, passait en haut lieu pour ne pas agir avec
assez de vigueur contre les partisans des idbes nouvelles. Dans ces conditions, on comprend que Rome
n'eft aucun d6sir d'etre agreable ni a l'archeveque de
Paris ni au superieur g6enral.
M. Couty souffrait plus que personne de cette longue
attente. Il resolut d'aller a Paris pour 6clairer le cardinal sur le sens de la Bulle Unigenitus, qui laissait
toute liberti aux thomi'tes de rester thomistes; il est
meme vraisemblable qu'ii rebut, a cet effet, une mission officielle, car le Pape lui donna I ooo ecus pour
le voyage.
Le succes couronna ses d6marches. Malheureusement, des difficult6s d'un autre genre surgirent: le cardinal ponent mourut; Clement XI disparut, a son tour,
le 19 mars 1721 ; Innocent XIII eut un pontificat tris
court; Benoit XIII, lu en 1724, voulut que la preference fit- donn6e aux Causes de canonisation sur les
Causes de b6atification. M. Couty, revenu a Rome
apres son voyage de 1720, se vit oblige de reprendre
le chemin de Paris pour assister a l'assemblee g6nerale du i" aout 1724, sa fonction d'assistant lui en
faisant un devoir. II laissait - Rome son confrere,
Guillaume Vieillescases, pour le supplier, pendant
son absence, dans le r6le de postulateur.
La charge de cardinal ponent, vacante par le dices
du cardinal de la Tr6moille, puis par celui du car-
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dinal Antoine Paulucci, passa, en 1726, au cardinal de
Polignac.
On s'apercut bien vite que la cause itait en bonnes
mains. Sur les instances du nouveau cardinal ponent,
le roi et la reine de France envoyerent au Pape
deux lettres distinctes, les 8 et 16 dicembre 1726, pour
le presser de hater la solution.
Huit mois s'6coulerent encore avant la Congr6gation
gendrale. Ce fut a l'unanimit6, apres cinq heures de
d6lib6rations, que, le 16 septembre 1727, ses membres
reconnurent l'h6roiciti des vertus du serviteur de Dieu.
Le 22, Benoit XIII ordonnait de publier le dicret.
Le passage le plus difficile 6tait franchi, mais on
n'6tait pas encore au terme de la route. On avait consult6 les hommes; ils avaient parl6; tous les timoins
avaient proclami la saintet6 de Vincent de Paul. Et
maintenant, il restait a 6tudier un autre t6moignage :
celui de Dieu lui-meme. On disait qu'il avait, lui aussi,
affirm6, par des miracles, la vertu hbroique de son
serviteur. Etait-ce vrai ?
Pour une cause de b6atiication, il faut, en principe,
quatre miracles; mais, quand il s'agit de fondateurs
d'ordres ou de communauths, si trois seulement sont
6tablis, I'rglise dispense du quatrieme.
Vincent de Paul n'eut pas besoin de cette faveur.
Sur les vingt et un miracles proposes, an choix fut
fait. Huit seulement furent retenus pour la discussion;
c'6taient buit gubrisons subites. Les miracul6s s'appelaient : Claude-Joseph Compoin, ro.ans, cecit6; MarieAnne Lhullier, 8 ans, mutisme et paralysie depuis la
naissance; Antoine Greffier, quelques mois, 6pilepsie
accompagn~e de surdit6 et de c6cite; GenevieveCatherine Marquette, 4 ans, paralysie de naissance;
sceur Mathurine Guirin, Fille de laCharit6, ancienne
sup6rieure, ulcere canc6reux &la jambe; Jacques Grou,
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39 ans, flux de sang; Michel Lepin6, 40 ans, ulckre
au foie; Alexandre-Philippe Le Grand, 7 ans, paralysie.
La congregation ant6pr6paratoire sur les miracles
se tint le 1" f6vrier 1729. Quelques jours apres,
M. Vieillescases 6tait recu par le pape Benoit XIII.
Ecoutons le r6cit qu'il nous a lui-m&me.trace de cette
audience : ( Dis le premier abord, Sa Saintet6 me
demanda ce qu'il convenait de faire pour notre cause.
Je repondis a Sa Saintet6 que notre sort etait entre
ses mains et que j'6tais venu pour lui rendre compte
de la maniere dont la congregation antepr6paratoire
s'6tait passee. - Je le sais, je le sais, me r6pliquat-elle. - Je supplie done Votre Saintet6 de faire
intimer la congregation pr6paratoire du 5 avril prochain, jour et fete de saint Vincent Ferrier, afin que,
durant cet espace de temps, nous puissions repondre
aux animadversations de Mgr le Promoteur. - Je n'y
serai pas, me r6pondit Sa Saintete. - N'importe,
Saint-Pere, car il n'est pas n6cessaire que Votre Saiptete soit pr6sente a cette congregation pr6paratoire.
- Non, cela est vrai, me r6pondit le bon Pape; et,
sans autre facon, il mit, proprio pugno, sur 1'6tiquette
de ma supplique : M. le Promoteur de la Foi, rassembles la congrdgatioan prparatoireau 5 avril prockain.
J'eus l'honneur de porter a Mgr le cardinal de Polignac le rescrit de Sa Saintet6 et Son I1minence 1'envoya a Mgr Cavalchini. Mais, comme je craignais que
cela ne ffit pas execut6, je priai Son Eminence d'en
renouveler le souvenir 4 Sa Saintet6, le 15 f6vrier,
dans la congregation g6nerale sur les miracles du
v6nerable martyr Fiddle Sigmaringen, capucin. 11 ne
fut pas cependant n6cessaire; car, des que Sa Saintet6 vit entrer Son Eminence, Elle fit appeler mondit
seigneur Cavalchini et lui dit qu'Elle voulait abso-
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lument que la congregation pr6paratoire fit ledit
jour, 5 avril, afin qu'aussit6t apres son retour de
B6n6vent, on pit intimer la congregation gin&rale
en sa presence, pour finir cette glorieuse cause. n
Aucun incident d6sagr6able n'empecha la r6alisation de ce plan. La congregation generale se tint le
12 juillet. Les consulteurs et les cardinaux donnerent
librement leurs avis, puis Benoit XIII demanda
quelque temps pour implorer le secours divin avant de
prendre une decision. L'attente ne fut pas longue. Le
surlendemain, aprbs avoir cel6br la messe dans la
chapelle de saint Pie V, il declara que la preuve 6tait
faite pour quatre guerisons miraculeuses : celles de
Compoin, Lhullier, Le Grand et sceur Mathurine
Guerin. Quatre gu6risons 6taient done rejet6es. Ainsi
et l'avocat du diable et i'avocat de la Cause avaient
chacun leur part de la victoire et une part Agale. Mais
ce dernier se consola facilement de sa demi-d6faite,
car quatre miracles, c'ktait plus que suffisant pour la
beatification.
Apres vingt-quatre ans d'enquetes et de discussions,
Vincent de Paul venait de gagner son procks. Le
jans6nisme, son iternel ennemi, s'etait encore trouv6
devant lui pour lui barrer la route; une fois de plus,
malgr6 l'eloquence et la dialectique de Prosper Lambertini, il en avait triomphe.
Le bref de b6atification parut le !3 aoft. Le 21, la
vaste basilique vaticane fetait le nouveau Bienheureux.
La c6remonie se deroula comme elle se deroule
d'ordinaire, avec les memes d6corations, les memes
rites, le m6me apparat. Trois grands tableaux repr6sentaient Vincent de Paul : on le voyait, dans I'un,
monter au ciel, soutenu par des anges; dans un autre,
jouir de la gloire des saints au milieu d'anges qui
portaient les attributs de son sacerdoce et de ses
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vertus; dans le troisieme, descendre des regionis
c6lestes pour gubrir des infirmes.
En France, la maison de Saint-Lazare fut la premiere i le feter. Le dimanche 25 septembre, en presence de Mgr de Vintimille, archeveque de Paris, le
cercueil qui contenait les restes du Bienheureux fut
ouvert. Les chairs 6taient a presque consumees ,; les
habits i, en partie git6s ,.

Cette alt6ration pouvait

s'expliquer soit par l'entr6e de I'air lors de la premiere
ouverture, en 1715, soit par les infiltrations qu'avaient
provoquies deux fortes inondations. Ces restes 6taient
maintenant des reliques. L'usage voulait que des
ossements fussent extraits pour etre distribuds en
cadeaux. On enleva les phalanges et les trois premiers
os du mitacarpe de la main gauche. Un ossement 6tait
r6serv6 au Pape, un autre a l'archeveque de Paris. Le
sup6rieur g6niral eut les dents; la superieure des
Filles de la Charit6, une fausse c6te; le cardinal de
Fleury, un petit osselet; le duc de Noailles, la princesse d'Armagnac, la mar6chale de Grammont, Mlle
de Beauveau ne furent pas oubli6s.
Le cercueil fut ensuite fermi et scillM; six pretres
de la Mission, en surplis et en 6tole, le prirent et le
portrrent processionnellement, accompagn6s de l'archeveque et du clerg6, sur l'autel de la chapelle des
Anges, d'oi on le retira, dans la nuit du lundi au
mardi 27, pour le deposer, au milieu du chaeur, sur
une estrade 6lev6e, soutenue par quatre pilastres couronnes de ch6rubins en bronze. Les 27, 28 et 29 sep-

tembre 6taient les jours fixes pour le triduum. Les
c6remonies se deroulbrent avec pompe et majest6,
prisid6es, le premier jour, par 1'archev&que de Paris;
le deuxieme, par l'archeveque de Bourges; le troisime par l'archeveque de Bayeux. On eut recours,
pour le premier sermon, i un jesuite de grand talent,
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le P. Tournemine. La police fut confibe a trente
soldats, venus des Invalides, sous la conduite d'un
officier. Pour rehausser l'6clat de la fete par le bruit
des petards et des canons, ces braves gens se firent
accompagner de pieces d'artillerie. Le vent et'la pluie
contrarierent les illuminations pripar6es sur la terrasse. Malgr6 le mauvais temps, l'eglise fut pleine de
fiddles pendant et entre les offices.
Les couvents de la Visitation de Paris et de SaintDenis eurent leurs fetes. Partout oh se trouvaient les
pretres de la Mission et les Filles de la Charit6, partout ou Vincent de Paul avait passe, comme B Dax, a
Clichy, A Chktillon-les-Dombes, furent c6lebr6s des
triduums de prieres, d'offices religieux et de r6jouissances. Des &vequesappelants eux-m&mes se laissirent
entrainer par le courant et unirent leurs louanges A
celles que, de tous c6t6s, recevait le Bienheureux.
Mais, pour M. Bonnet, superieur general, il y avait
un gros point noir: la note A payer. Ces vingt-quatre
ans de procedures furent vingt-quatre ans de grosses
depenses. Des 1708, M. Watel commencait s'effrayer.
Le proces n'etait ouvert que depuis trois ans etdeja il
avait fallu verser au greffier, pour lui personnellement, la somme de 3 2oo livres. Un appel fut adress6,
par voie de circulaire, , a la bonne volont6 et A la
devotion n des missionnaires. Trente-six maisons de
France et deux d'Italie envoyerent leur obole; toutes
les autres s'abstinrent, en sorte que Saint-Lazare fut
oblig6 de couvrir la plus grande partie des frais.
M. Bonnet prit un moyen plus inergique : il imposa
chaque maison, le 22 janvier 1712, proportionnelle-

ment A ses ressources; la taxe fix6e 6tait annuelle et
devait durer autant que durerait le proces. ( Nous
voila, concluait-il, a la veille de la decision de cette
grande affaire, et nous n'avons d6pens6 jusqu'ici que
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15 534 livres, io sols, 9 deniers, et je ne crois pas que
ce qui reste a faire puisse nous coiter encore autant.
Piusieurs particuliers, tant du dedans que du dehors
de la Compagnie, ont contribu6 a la dipense pr6ecdente, et j'espere qu'ils contribueront encore plus
volontiers a celle qui reste a faire. n
M. Bonnet voyait les choses trop en beau. La
c veille de la decision n) etait encore loin et les
5 ooo livres allaient 6tre largement d6passies,
puisque la seule cirimonie de la beatification lui
cofitera 5oooo livres ou davantage.
La taxe ne put etre maintenue. A l'approche du
grand jour, il renouvela son appel et Dieu lui vint en
aide, sinon par le moyen de ses confreres, qui n'avaient
que de modestes.ressources, du moins par de ginereux
bienfaiteurs du dehors. Les mains des riches s'ouvrirent liberalement pour aider a la glorification de
celui qui n'avait jamais cess6 d'ouvrir les siennes
pour subvenir aux misires des pauvres.

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

CHAPITRE X. SOMMAIRE. -

M. BoRl, Superieur gineral (Suile)

M. Bord et la Maison-Mere. - M. Fiat, assistant

de la Maison-Mbre. assistant. -

De 1874 a 1918

Ce qu'etait M. Fiat avant d'6tre
a Glinat.

Sa naissance, son enfance

Nous avons dit, dans le chapitre pr6ecdent, quelles
furent les preoccupations de M. Bore par rapport a
la Compagnie en g6neral; nous allons maintenant
6tudier quelles furent ses relations avec les diffirentes
provinces et maisons et nous retracerons ainsi l'histoire de la Congregation sous M. Bor6.
Nous commencons aujourd'hui par la Maison-Mere.
Le sup6rieur general est, d'apres les constitutions,
sup6rieur particulier de la Maison-Mere: il en exerce
les fonctions autant que sa charge de superieur general
le lui permet. M. Bor6 prisidait fiddlement tous les
exercices de la communaut6.: I'oraison, le chapitre,
I'examen particulier, la conference du vendredi. II
chantait souvent la grand'messe, particulibrement aux
fetes les plus solennelles et il ne se m6nageait gurre
sur ce point, puisque habituellement il chantait tons
les offices de la Semaine sainte, depuis le dimanche
des Rameaux jusqu'au jour de Paques. Cet exces,
comme nous le verrons, occasionna sa mort.
M. Bore n'6tait pas trbs fort pour le chant et, malgr6
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les rep6titions que venait lui donner Ie prechantre
d'alors, qui devait lui succkder dans sa charge de
sup6rieur, son chant n'6tait guere harmonieux, pas
meme juste.
M. Bor6 recevait tous les confreres a 1''poque de la
retraite et il profitait de cet entretien avec chacun
d'eux pour se tenir au courant de leurs emplois et pour
leur dire franchement et sans d6guisement ce qu'il y
avait de r6prehensible en leur conduite.
Nous aurons occasion de voir ce qu'il a fait pour les
itudiants, les s6minaristes et les freres coadjuteurs de
la Maison-Mere.
M. Bore s'absentait souvent de la Maison-Mere et i
un aimable reproche que lui ft une fois, a ce sujet,
M. Fiat, M. Bor6 r6pondit qu'il se devait & toute la
Compagnie et qu'il n'6tait pas superieur general seulement pour la Maison-Mere, mais aussi pour tous les
confreres et toutes les maisons.
En son absence, il 6tait remplac6 par M. Fiat, assistant de la Maison-Mere, qui fut pour M. Bor6 un
assistant devou6, zl66, un pr6cieux auxiliaire. Mais
avant de parler de ce que M. Fiat fat pour la MaisonMere, comme nous rencontrons pour la premiere fois
ce nom appel6 a jouer un si grand r6le dans 1'histoire
de la Congregation, il est convenable de dire ce qu'il
a &et avant d'etre assistant, et l'on nous pardonnera
de le faire avec quelque detail.
Antoine Fiat naquit le 29 aout 1832, au moulin de
Savoie, dans la commune de Gl1nat, canton de Laroquebron, arrondissement d'Aurillac, departement du
Cantal. Le d6partement du Cantal forme ce qu'on
appelle la Haute-Auvergne, pays montagneux et.pitto
resque. Nous ne chercherons pas, comme les historiens modernes, a 6tablir des relations entre ce pays
et celui dont nous racontons la vie; ce serait nous
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lancer dans des suppositions ou ce que l'on dit de l'un
pourrait et devrait etre dit de tous. Nous nous contenterons seulement, a l'occasion, de rappeler de 1'Auvergne ce que le P. Fiat en a dit dans le cours de
sa vie.
Le petit village de Gl6nat est tout a fait i l'ouest
du departement; ce n'esi pas la r6gion des monts
6lev6s, des vieux volcans 6teints, des Plombs et des
Puys qui atteignent i Soo mhtres et qui rappellent, a
s'y m6prendre, les paysages de la lune, disent les g6ographes; non, la montagne s'est inflichie, les plateaux
de moins en moins rev6tus de matieres volcaniques,
de coulees basaltiques, se sont abaiss6s a I 5oo, 1 2oo,
i ooo, 8oo, 6oo metres. Glenat est sur les premiers
contreforts ouest du Massif central. C'est le climat
continental cependant, assez rude en hiver, quoique
moins froid qu'4 Mauriac, Saint-Flour et Murat,
agr6able et chaud en &t6.
La population de Gl6nat comptait alors six cent
soixante-dix-sept habitants, tous catholiques pratiquants. 4,Glenat est une ancienne chitellenie ayant eu
autrefois grosse tour et foss6s. On y trouve des chitaigniers, de grands champs, quelques prbs maigres,
terminus par d'arides fougeres. Dans chaque haie
poussent des genivriers, dont on respire le parfum
acide, et sur les collines se balancent des bouleaux au
feuillage paresseux et trainant. , (Durif.)
Antoine Fiat naquit de parents pen aiss. Son pere,
Pierre Fiat, 6tait ni le 26 fivrier 1798. Sa mere,
Jeanne Vabre, vint au monde le 22 avril 1792; c'6tait

une femme d'une foi vive, d'une pi6t6 profonde, dou&e
d'un grand esprit d'ordre et d'economie. Six enfants
naquirent de ce mariage. Les trois premiers furent
des filles, qui moururent en has age. Le quatribme,
Pierre Fiat, naquit le 23 d6cembre 1827; il eut trois
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enfants, dont l'un devint frere des tcoles chritiennes,
sous le nom de frere Victor, et mourut en Espagne,
le 23 avril 1go9. Le cinquieme enfant, Arsene Fiat,
naquit le 17 juillet 183oetmourut le 21 novembre 1909.
Le sixiime et dernier fut notre Antoine Fiat: (Je m'appelle Fiat, disait-il un jour a Dax, et je ne suis jamais
si heureux que lorsque je puis dire : Fiat. ) Antoine
Fiat avait un oncle qui s'appelait Antoine comme lui
etqui vint s'itablir &Paris, oi il mourut le 3oaofit 1909.
M. Fiat l'aida dans des circonstances difficiles et fit
pour lui des demarches A la pr6fecture. II s'interessa
aussi a une petite cousine qui se trouvait a Paris dans une
situation tres modeste; et une compagne de cette cousine, qui devint plus tard religieuse du Saint-Coeur de
Marie, a d6clar6, A 1'heure de la mort, combien elle
avait &t6 edifiCe de voir ce vn&erable sup6rieur des
missionnaires et des soeurs ne jamais d6daigner de
montrer a tous qu'il 6tait le parent de cette pauvre
enfant.
Cependant, s'il faut en croire un pretre du diocese
de Saint-Flour, qui a relat6 le fait dans une lettre a
soeur Veyrinas, sup6rieure de I'infirmerie Marie-Th6rese, il aurait rougi, un jour, d'un de ses parents,
comme saint Vincent:
u Voici un trait qui s'est passe a Saint-Lazare, o il
6tait directeur des novices, raconte ce pr&tre. C'etait
le chapitre ou la coulpe. Chacun s'accusait de quelques
fautes. Quand ce fut le tour du P. Fiat, il dit : " J'ai
tt commis un pich6 d'orgueil; un parent A moi, ayant
((gravement manqu6 & son devoir civil, je me disais :
c si la Communaut6 savait cela, quelle honte pour
(a moi!
Tel est le ricit que nous avons lu dans la lettre
mentionn6e plus haut. Ce r6cit, toutefois, appelle
quelques reserves. D'abord, M. Fiat n'a jamais 6t6

-525

-

directeur des novices; ensuite, aucun des v6nirables
confreres de la Maison-Mbre, de ceux qui connaissent
bien les traditions des temps passes pour les avoir
entendu raconter dix ou douze fois, comme cela se fait
dans les Communautes, n'a jamais rapport6 ce trait.
De plus, on ne s'accuse jamais au chapitre de fautes
intirieures, ni d'une facon aussi prolixe. Aussi y a-t-il
lieu, croyons-nous, de n'accepter ce trait qu'avec plusieurs points d'interrogation.
Le jeune Fiat fut baptis4 le lendemain de sa naissance, le 3o aout 1832, et on lui donna le nom d'Antoine. Le saint qu'il choisit comme son patron, parmi
les Antoine, fut Antoine l'ermite ;il ne prit, plus tard,
Antoine de Padoue que pour des raisons extrinskques,
et il garda toujours, dans le fond du crur, saint
Antoine 1'ermite comme son vrai patron; et le* ames
qui lui 6taient plus intimes ne manquaient pas de lui
souhaiter la fete pour le 17 janvier.
11 aimait beaucoup tout ce que le Breviaire dit de
saint Antoine 1'ermite et il s'efforga toujours de le
mettre en pratique. La sainte pauvret6 d'Antoine, qui
se depouille de tout pour atre parfait, lui tint toujours
Scour et, toute sa vie, il fut fiddle observateur
et pr6dicateur intripide des prescriptions de cette
vertu.
Comme saint Antoine, qui avait le disir d'imiter ce
qu'il tiouvait debon chez les autres, M. Fiat fera ses
d6lices de lire les vies des saints, les notices de nos
confreres, surtout la vie de saint Vincent, et il aura
toujours la preoccupation de reproduire les exemples
de son bienheureux Pere; et l'on a pu dire de lui, sans
exag6ration, qu'il a Rt6 un des Sup&rieurs generaux
qui ont le plus exactement imit6 saint Vincent,et souvent cette parole s'est &chapp6ede la bouche de jeunes
Mais, le Tr4s Honor6
novices, d'ames candides - :
'9
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Pere, c'est tout a fait saint Vincent, tel que nous le
montrent ses biographes! n
Le Briviaire vante la continence, la modestie, la
douceur, la misiricorde, l'humilit6, le travail, l'etude
des divines Ecritures de saint Antoine 1'ermite. Ceux
qui ont bien conna M. Fiat reconnaissent, danE ce
tableau, un portrait du v6niri Supkrieur. Sa puret6 et
sa modestie itaient admirables.; il avait les dilicatesses, les saintes pudeurs, les chastes rougeurs des
ames toutes pures. Sa misericorde fat grande, tres
grande, trop grande, diront quelques-uns. Son humilitU etait profonde et ravissante; son travail, incessant;
et, s'il avait fait le vceu de saint Alphonse, il n'auraitpas travaille davantage. Son 6tude de la Sainte Ecriture etait continuelle, et il a puis6 dans ce livre, qui
etait vraiment son livre de chevet, des apernus qu'on
ne trouvait nnlle part et qui rendaient ses conferences
si pleines d'onction et de force.
II n'est pas jusqu'aux luttes 'fameuses de saint
Antoine avec le demon qui ne marquent un autre point
de ressemblance avec M. Fiat. Le bon PNre voyait facilement le diable partout; il accusait souvent le diable
d'etre l'auteur des ennuis qui lui arrivaient; il redoutait le diable; mais aussi, comme saint Antoine, il se
moquait de lui, et en triomphait, comme son patron,
par les mortifications, les prieres, ia pauvreti, la'
misericorde, l'humilit6 et surtout un ardent amour
pour Jesus-Christ.
La renomm6e d'Antoine l'ermite etait si grande que
l'on se recommandait de partout a ses prieres; celle
de M. Fiat,de son vivant, 6tait telle que beaucoup ont
attribu &i ses prieres des grices merveillenses et,
depuis sa mort, cette renommme n'a pas diminue et,
si toutes les gmes qui lui sont redevables de graces
voulaient les signaler par icrit, nous aurions, je
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crdis, un beau chapitre pour la fin de cette bistoire.
Des son jeune age, le petit Antoine Fiat puisa sur
les genoux de sa mere une grande pikte. II a racont6
souvent que sa mere lui faisait rciter tous les jours
une pri&re extraite d'un cantique :
Souviens-toi, chritien,
Que tu as aujourd'hui
Un Dieu I glorifier,
Qui t'a cr66 pour 1'aimer;
Un Jdsus a imiter;
Un enfer &eviter;
Un ciel a gagner.
Tous ceux qui l'ont connu petit enfant nous ont
vant6 sa tendre piet& et nous n'avons pas a suspecter
ces t6moignages sous pr6texte qu'ils portent sur un
pass6 deji lointain, car, si l'on juge du grain par
1'6pi, du germe par 1'arbre, la maturite et la vieillesse
de M. Fiat ayant 6t6 d'une pi6te qu'on pouvait encore
appeler ang6lique, il n'y a pas de doute que les temoignages sur son enfance sont fideles.
Tout jeune, il alla a l'&cole chez demoiselle Marie
Dubois, qui lui enseigna la lecture, l'6criture, le calcul,
le catEchisme. On ne restait pas alors de longues heures
sur les bancs de l'6cole; la classe avait lieu seulement
le matin; les enfants aidaient leurs parents 1'aprbsmidi. Le petit Antoine gardait le troupeau de brebis
de la famille. Ce souvenir lui donnera, toute sa vie,
un attendrissement particulier, et pour les brebis qu'il
rencontrera, et pour cette expression qu'il aimait a
commenter : Agneau de Dieu..., qui lui rappelait ses
premieres occupations. II a done commenc6 par 6tre
pasteur d'animaux avant d'etre pasteur d'Ames et, dans
ses petites allocutions aux enfants, il aimait a rappeler
les exemples d'Abel et de David, qui avaient gard6
les troupeaux.
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Pendant que le petit Antoine remplissait son office
de guide et de gardien des brebis,.il apprenait son
catechisme, il lisait quelque livre et, s'il faut en croire
certains timoignages, il exergait deji les talents oratoires que la nature lui aurait donnas, contrairement i
l'adage : funt oratores. II parait qu'il r6pitait d6ji les
sermons de M. le curt avec force gestes et mouvements, prbludant a ces incomparables conferences qui
devaient, pendant tant d'ann6es, faire le charme des
missionnaires et des soeurs, aussi bien par la soliditA
du fond que par le ton de la voix, la mimique du visage
et les gestes.
Mais le petit Antoine s'occupait 6galement a faire
des bas, pendant qu'il gardait ses troupeaux; sa mere,
qui etait une grande fileuse et tricoteuse, lui avait
appris son m6tier et iui recommandait fort de tricoter
beaucoup de bas, chose si utile en ce pays. En apprenant ce detail de la bouche de ceux qui avaient
entendu parler de l'enfance d'Antoine-Fiat, nous comprenions pourquoi M..Fiat, Sup6rieur general, affectionnait fort, dans une maison de soeurs, une statue
qui repr6sente la sainte Vierge filant, et pourquoi il
la regardait toujours avec complaisance et la proposait
invariablement aux orphelines comme le module admirable qu'elles devaient imiter. Cette insistance nous
avait frappes ; ne pourrait-on pas sans invraisemblance
croire que le souvenir de ses occupations d'enfance
lui faisait aimer d'une facon particulire cette Vierge
filant et travaillant comme il 'avait fait autrefois?
Une autre occupation de ses longues apres-midi
consistait & tresser de la paille, afin d'en faire des
chapeaux pour son pare et ses deux freres.
Cette vie a la campagne, dans la solitude de ces
regions aux vastes horizons, porte a la m6ditation, a la
reflexion, fait travailler l'esprit, et un gbographe a pu
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dire que le Massif central est une terre classique
de marins et de missionnaires par les id6es et les imaginations qu'il eveille, par la trempe d'Ame que le
climat codmmunique.
Quoi qu'il en soit de ces theories, qui sont aujourd'hui dans les geographies et dans les vies de saints,
on ne peut nier que cette vie au milieu des pierres,
des plantes et des animaux n'ait fourni plus tard &
M. Fiat, comme a saint Francois de Sales, une foule'
de comparaisons qui n'6taient pas toujours scientifiques, mais qui 6taient toujours charmantes. Ces comparaisons venaient sur ses lIvres, surtout dans les
conferences qu'il n'ecrivait pas, dans les petites allocutions qu'il improvisait. Nous avons recueilli dans
ses discours des applications tres nombreuses empruntees aux nids d'oiseaux, aux abeilles, A I'agriculture,
aux sources, aux fruits, aux guepes, au lait, A l'orage,
A la moisson, etc., etc., toutes choses qu'il po6tisait
et qu'il surnaturalisait surtout d'une maniere ravissante pour le plus grand bienspirituelde sesauditeurs.
M. Fiat a eu souvent occasion de parler de son
Auvergne; car, inevitablement, dans les seances que
l'on organisait en son honneur, soit dans les ecoles
apostoliques du Berceau et de Wernhout, soit dans les
orphelinats de sceurs, il 6tait question de 1'Auvergne
et des Auvergnats, et comme on savait que le bon
Pere ne s'en formalisait pas, on usait et, quelquefois,
on abusait-4e ce thime; et alors revenaient la bourrie,
dans6e avec des sabots, les bourriols et leur farine de
blW noir, la truffado, les salaisons, les fromages de
la-bas, la cabjetie, cette outre mystbrieuse avec son
corsage de velours, d'oi sortait une musique aigue et
chevrotante, les malles Acouvercle de poil, la musette,
l'ins6parable couteau de poche, les tranches de pain
noir, 1'6cuelle de lait caille, le patois auvergnat, avec
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ses finales et ses syllabes chuintantes; tout cela rejouissait le vieux P. Fiat; tout cela prQvoquait des r6miniscences. II supportait qu'on parlat des dbfauts des
Auvergnats, mais il parlait surtout de leurs*qualites:
il vantait leur amour du pays qui les faisait a remonter n
Sla .petite patrie,quand ils avaient gagn6 un peu
d'argent a Paris ou a Madrid; il louait 1'amour du travail des Auvergnates; il parlait avec :motion de leur
esprit de foi, de leur endurance, de leur sobriete.
Le jeune Antoine Fiat eut une enfance attrist6e; il
perdit son pere en 1842, alors qu'il n'avait que dix ans.
Ce fut alors la pauvrete. la gene dans la (famille.
L'ain6, Pierre, ktaittrop jeune pour continuer l'exploitation du petit domaine; il n'avait que quinze ans; la
mere dut mener de front 1'inttrieur et l'exterieur.
D'autre part, le pere avait eu des difficultis, par
suite de manque de travail; des dettes avaient kti contract6es,qu'il n'avait pa rembourser. La pauvre mere,
mince par le chagrin, par les embarras da moulin,
par le souci des dettes Apayer, tomba malade et bient6t
elle comprit que c'6tait la fin et qu'il ne lui restait plus
que quelques jours A vivre.
L'abb6 Dubois, n6 a Glknat et alors vicaire de la
paroisse, vint lui administrer les derniers sacrements,
qu'elle recut avec grande pi6t6 et parfaite soumission
A la volont6 de Dieu. Toutefois, une peine venait
s'ajouter aux autres, celle de laisser ses enfants
orphelins. , Jer ais mourir, dit-elle A l'abbe Dubois,
apres qu'elle eut recu les sacrements. Que deviendront
mes enfants? Pierre et Arsine, mes deux ainis, pourront se tirer d'affaire; ils sont un pet grands; mais
Antoine, comment fera-t-il, le pauvre enfant, si-jeune
encore? ».

M. Dubois, extrnement attendri de ces paroles,
prononcees avec tant de coeur, s'efforca de consoler le
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mieux qu'il put cette nmre mourante et il I'assura que
la Providence y pourvoirait. Et la Providence y pourvut,
et le jeune Antoine, t6moin de cette scene, y puisa
une devotion A la Providence qui fut tqujours une de
ses caractiristiquesles plus prononc6es et qui joua
un grand role dans son administration de la double
famille de saint Vincent.

Quand le vicaire fut parti, Mme Fiat fit a ses
enfants cette recommandation supreme : r Mes
enfants, coutez et mettez en pratique mes dernieres
paroles, mes dernieres volont6s. N'oubliez jamais de
servir le bon Dieu; n'abandonnez jamais la pratique
de la religion. A toi Pierre, Atoi l'ain,, je recommande
le jeune Antoine; tu seras un pere pour lui; tu l'aimeras
comme je l'ai aim6; tu auras soin de lui; je compte
la-dessus, mon enfant. n Presque aussit6t apres ces
paroles, elle rendit le dernier soupir; c'etait le 26 septembre 1843.
M. Fiat a parl6 souvent de sa mere; il l'a fait avec
tout son coeur. Une ann6e, c'etait en 1890, parlant
aux sceurs du s6minaire et se reportant sans doute a
la scene que nous venons de rappeler, il leur dit : a Une
mere, c'est la joie de la famille; quand la mort a
frapp6 la mere, tout est sombre, noir. Notre-Seigneur
a si bien compris ce besoin que nous avons d'une mere,
qu'il a fait la sainte Vierge mere de tous lea catholiques. Vous avez quitt6 votre mere; vous avez fait,
en la quittant, un grand sacrifice. )
Et Dieu, en prenant la mere d'Antoine Fiat, lui
imposa un grand sacrifice. Mais la Providence, en qui,
d&s lors, Antoine se confia, lui suscita une autre mare
dans la personne de sa tante Jeanne Fiat. Elle ne
s'etait pas mari6e; elle s'6tait faite seur de SainteAgnes; il y en avait quelques-unes A Glinat; ce
n'ktaient pas des religieuses vivant en communaut6;
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c'itaient des personnes pieuses formant une espce
de confrerie ou association; elles portaient un costume
particulier, surtout une coiffe qui ressemblait a celle
des seurs du p6minaire; aussi, quand,.chaque annie,
le jour de l'Immaculke-Conception, aprbs avoir chanti
la messe a la communaute, selon l'usage, il allait voir
les smurs du s6mjnaire, ii leur parlait souvent de leur
coiffe qui lui rappelait celle de sa tante, et sans doute
a cause de cela, il trouvait la coiffe des petites scurs
tres gracieuse, tres belle.
M. Fiat a racont6 un jour les details suivants : c Ma
mere etant morte lorsque j'Atais encore fort jeune,
je fus confit6
ma bonne tante qui etait menette de
Sainte-Agnes. Menette est un mot patois qui vient
peut-etre de moinesse; elles itaient huit dans le village
et, pour leur f&te patronale, elles avaient une messe
spociale, ý heure fixe; elles mettaient leur belle coiffe
bien repass6e avec un petit capot noir par-dessus; et,
dans ce costume, elles allaient offrir une dinde bien
grasse a M. le cure pour f&ter la Sainte-Agnes. n
Cette bonne tante fit le sacrifice de son petit patrimoine pour relever les affaires de la succession; elle
afferma le moulin pour deux ans, jusqu'A l'6poque oit
Pierre.serait en age de prendre la direction.
Ce fut alors qu'Antoine fit sa premiere communion,
le 24 mars 1844. II a racont6 en 1888 qu'il obtint alors
une grice de componction qu'il consid6rait comme une
des plus grandes graces de sa vie. Est-ce le jour de
sa premiere communion que l'appel de Dieu se fit
entendre & son ame? C'est probable, car il fit alors
connaitre a sa tante une pens6e qui le poursuivait et
qu'il ne pouvait chasser ni le jour ni la nuit : c Je veux
6tudier le latin et me faire pr&tre; c'est ma vocation;
je m'y sens pouss6 par une inclination intime et forte. "
Le d6sir 6tait bien difficile a realiser,dans la situation
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actuelle de la famille. Comment suffire a de nouvelles
depenses avec si peu de ressources? La tante fit part
a M. l'abb6 Dubois de cette d6termination, a laquelle
on ne s'attendait pas. L'abb6 Dubois r6pondit : < Je
m'en charge; je lui apprendrai les principes du latin;
qu'il vienne d&s demain au chiteau et nous commencerons les 6tudes. »
II y avait alors, au chateau de Glenat, une famille
honorable, appelbe B6sairie. M. B6sairie 6tait mort
tres jeune, laissant A sa veuve trois garcons A elever :
Jules, Leopold et Urbain. Mme B6sairie avait confi6
l'dducation de ses enfants A l'abbe Dubois, vicaire de
la paroisse, et celui-ci obtint de Mme B6sairie de faire
partager ces lemons a Antoine Fiat, ainsi qu'a deux
autres enfants: Jean-Baptiste Darses et Louis-Mestries;
ces deux derniers sont devenus prktres comme Antoine.
M. l'abbe Dubois poussa Antoine Fiat jusqu'g la
troisibme. II a rendu t6moignage que son l66ve avait
et6 pieux, travailleur, ob6issant. Aussi lui voua-t-il
une profonde affection et labb6 Lamartinie a racont6
que, I'abbe Dubois 6tant devenu cure de Pas et revenant quelquefois A GlInat, on parlait toujours de lui;
et lui, c'6tait Antoine Fiat; et on le faisait avec une
telle admiration qu'un confrere, lass6 un jour de ces
eloges, se mit A chanter tout bas :
On parlera de sa gloire
Sous le chaume bien longtemps;
ce qui ne dimonta pas le bon M. Dubois.
Si le professeur garda excellent souvenir de son
6eIve, I'~61ve se montra toujours reconnaissant, et il
parait que son intervention ne fut pas 6trangere 4 la.
nomination de l'abb6 Dubois comme chanoine honoraire, et I'abb Dubois disait plaisamment: « Me yoili
chanoine par la volonte de mon Ordinaire et la bina-
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veillance du bon P. Fiat, par la grace duquel j'attends
un bon accueil dans la maison du Pare Eternel. ,
Nous avons nommi l'abbA Lamartinie; c'6tait le
frere de la Tres Honor6e Mere Lamartinie, qui fut
superieure de la communaut6 des Filles de la Charit6
de 1893 a 1899. Cette coincidence des deux superieurs
de la communaut6 qui se trouvaient etre du meme
pays, du meme village, amena souvent dans les
reunions intimes, a l'occasion de la f&te de la Tres
Ilonor6e Mere, de petites confidences sur la vie
d'Antoine Fiat et de Marie Lamartinie a Gl6nat.
Le 13 juin 1893, on venait de nommer superieure
g6nerale la Mere Lamartinie. M. Fiat dit, entre autres
choses : (c Pour etre Auvergnate, elle n'en est pas
moins digne de respect. Il y aAuvergnats et Auvergnats.
Je la connais depuis longtemps; elle etait bien jeune
quand j'allais dans sa maison voir son frere qui voulait
entrer an s6minaire. Je n'ai jamais oubli6 l'edification
que j'ai recue au sein de cette famille patriarcale, oh
des freres et des sceurs bien unis entouraient un pere
et une mire des plus respectables. Oh! combien nous
6tions loin alors, la T. H. Mere et moi, de penser
qu'un jour nous serions si pris l'un de 1'autre. Le 15 aofit 1894, on avait fait une piece de vers sur
le Brougnon. ( Cela me rappelle, dit le P. Fiat, un
pHlerinage oh, tout petit enfant, je suis allh bien des
fois. La T. H. MBre y est all6e aussi. De bon matin,
sons la conduite de notre digne cure, nous partions
avec un fromage d'Auvergne dans notre poche; nous
allions sur l'herbe tendre prendre notre dejeuner.
Quand nous arrivions, bannieres d6ploy6es, les cloches
sonnaient k toute volCe. Le Brougnon est un sanctuaire
d<odi6 la sainte Vierge; on y prie bien. La, ce n'est
pas comme A Paris; on trouve que c'est beaucoup de
mnettre un son ou deux dans le tronc. Les malades y
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viennent avec grande foi; ils font braler des cierges.
En sortant, on rencontre des estropi6s, des aveugles,
qui crient : t Ayez piti6 d'un pauvre aveugle ; un autre
montre sa jambe avec une grande plaie. La, nous avons
appris avec la T. H. Mire a aimer la sainte Vierge.
Votre chanson du Brougnon me r6jouit. Brougnon
veut dire ruche. Il y a lt une lemon : les abeilles sont
laborieuses, ob6issantes, bien unies. )
L'abb6 Lamartinie est d'accord avec I'abbe Dubois
pour constater que le jeune Antoine Fiat fut le modele
du village.
Ce ne sont pas seulement l'abb6 Dubois et I'abbe
Lamartinie qui attestent les qualites du jeune Antoine.
Nous avons un t6moignage du cure de la paroisse,
l'abb6 Belaubre : ( Voil& un enfant admirable, r6p6tait-il souvent; un enfant qui fait ma consolation; un
enfant chez lequel je n'ai pu trouver un seal defaut
tant soit peu r6pr6hensible; en un mot, autant que
l'humanit6 peat etre parfaite, elle l'est dans cet
enfant. n
Dieu b6nissait le petit Antoine et accordait deja a
sa pribre des graces insignes. Un jour, Antoine 6tait
en classe au chateau, lorsqu'on vint lui dire : a Va vite,
Antoine, ta tante est trbs mal; monsieur le cur6 vient
de lui administrer les derniers sacrements. ) Antoine
part aussit6t et, passant par 1'6glise, il s'agenouille
aux pieds d'une statue de la sainte Vierge, et il dit :
" 0 bonne Mire! gubrissez ma tante. )) La pribre du
cceur pur fut exaucte et la tante se remit imm6diatement et tout a fait. Antoine recut la confirmation le
2 juin 1844.
Quand les deux ann6es fix&es par la tante furent
pass6es, en 1845, le frire aine, Pierre, alors Age6
de dix-sept ans, prit la direction du moulin de Savoie
et du petit bien de famille, et il se conduisit toujours
I,
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fraternellement et paternellement . l'6gard d'Antoine,
observant fidelement la derniere volont6 de sa mere.
Aussi le jeune Antoine ne manqua jamais de rien.
La sante d'Antoine 6tait robuste; cependant, il y
avait en son corps, a cet age, les germes de deux infirmit6s qui devaient se d6velopper. Son cceur lui interdi,saitd j" les grandes courses tant aimses des enfants;
il a racont6 lui-m6me, alors qu'il 6tait tris ag6 et qu'on
lui recommandait de monter lentement les escaliers,
que, lorsqu'il n'avait que quatorze ans, le m6diecin de
G1lnat lui disait : (Si tu veux voir le PNre tternel,.tu
n'as qu'd courir. »
Ses oreilles commencerent de bqnne heure a annoncer la surdit6 future; M. Fiat a racont6 & celui qui
6crit ces lignes qu'un jour qu'il parcourait la campagne il entendit comme un coup violent qui frappa ses
oreilles; il regarda autour de lui. ne vit rien,mais fut,
pendant quelques instants, avec un bourdonnement
agaFant dans les oreilles; ce fut le premier sympt6me
d'un malaise qui devait s'accentuer beaucoup plus tard,
pendant sa superiorit6, et qui devait g&ner grandement
ses relations avec les personnes du dedans et du dehors
de la double famille spirituelle de saint Vincent.
On a dit de 1'Auvergnat qu'il s'expatrie facilement,
mais qu'il revient volontiers a la terre de ses anc6tres.
M. Fiat revint une fois on deux i Glnat, quand il
6tait professeur a Montpellier. Ce retour lui fut,
parait-il, presque impos6 par son sup6rieur; quoi qu'il
en soit, il Ie regretta toute sa vie a cause de la discipline de la Compagnie sur ce point. Aussi, quand son
ancien superieur de Saint-Flour, M. P6reymond, c616bra ses noces d'or, en 1884, la bont6 d'ime et la reconnaissance de M. Fiat lui avaient fait promettre d'assister A la fete; mais, au dernier moment, il s'excusa et
les confreres comprirent que, Gl6nat 6tant sur le che-
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min, ii craignait d'etre entraine a retourner dans son
pays natal. La crainte de malbdifier l'emporta sur la
charit6; et ce dut etre un grand sacrifice pour lui de
ne pas t6moigner, par une visite, sa reconnaissance a
son ancien maitre et sup&rieur: il avait le coeur si bon!
Si M. Fiat, superieur g6enral, ne voulut jamais
revoir Glnat, il s'interessa cependant i l'6glise de son
bapteme et de sa premiere communion et ii envoya du
linge, des ornements, une tres belle chape en drap
d'or, etc. Jl donna 6galement une somme assez forte
pour prolonger le chevet de l'6glise. Le cur6 de GI&nat ne faisait jamais appel en vain a la charit6 du
P. Fiat et celui-ci signait toujours ses lettres au cur6
de Gl6nat: a Votre paroissien de Paris. )
Edouard ROBERT.

EUROPE
FRANCE

PARIS
4 fivrier. -

Aujourd'hui parait devant Dieu un de

nos v6enrables anciens, M. L6on Dequene, n6 le
9 octobre i851, a Sars-Poteries (Nord). Du grand
siminaire de Cambrai, oi ii 6tudiait la thIologie,,ce
cher confrere passa au s6minaire interne de SaintLazare. Ce fut le 5 octobre 1873 qu'il y fit reau. Son
temps de probation termine, il prononga les saints
vceux; et le Io juin z876, le jeune clerc devenait
pretre.
Vu ses aptitudes pour les sciences sacrees, ses superieurs le destinerent i l'enseignement dans les grands
s6minaires. Trois ans i Montpellier (1876-1879), dix
AAlbi (1879-1889), trois a kvreux (1890-1893), sept
SCurityba (i9o3-Igro), neuf a Petropolis (19io-I919),
dix & la Maison-Mere (1919-1929), ainsi se partagea
sa vie depuis le jour du sacerdoce.
Mgr Beaupin, I'auxiliaire si divou6 de Mgr Baudrillart, ne tarit pas d'eloges quand il parle de son
ancien directeur d'lvreux. Laissons la parole a un
autre de ses dirig6s, aujourd'hui chanoine et aum6nier
dans le diocese d'Albi.

(( La Croix d'hier nous a annonc la mort de M. Leon
Dequene, pretre de la Mission.
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, En cette circonstance, je tiens a vous dire quel
souvenir M. Dequene avait laissi chez les pretres de
mon ige qui le connurent an seminaire d'Albi, et plus
particulibrement tbez ses dirigis.
c Sons ses apparences plut6t rudes, on ne tardait
pas a reconnaitre son coeur ardent et genereux, sa
loyaute parfaite, son esprit de foi profond et aussi sa
science, qu'il entretenait par une etude incessante et
qu'il aurait voulu infuser toujours plus abondante A
ses 6elves.
, Les dernieres annies pass6es ici furent, pour notre
seminaire, difficiles & de multiples points de vue.
D'autres auraient pu en prendre leur parti et s'accommoder d'une situation dont ils n'6taient pas responsables. Pour lui, bien qu'il dft en ressentir le contrecoup, il eut le courage de s'opposer a de basses
intrigues et le bonheur, pour la maison, de les faire
6chouer. C'itait pour nous, s6minaristes ou jeunes
pretres, illustrer de la meilleure facon les hautes
leqons qu'il nous avait donn6es.
( 11 est probable que pen de pr&tres d'ici vous 6criront, parce que, dans le.Midi, on est moins expansif
que ne le pensent les gens du Nord; mais soyez assur6
que les sentiments que je vous exprime an sujet du
regrett6 M. Dequene sont ceux de presque tous les
pr&tres du diocese qui 1'ont connu. , Les expulsions de 1903 furent le prelude de l'exil.
M1.Dequene avait cinquante-deux ans. II n'hsita pas
a traverser l'oc6an et a se fixer dans un pays bien different du n6tre par le climat, la langue et les usages.
Quand la maladie necessita son retour, on le retint
h la Maison-Mere, oh il se rendit utile aux etudiants
en leur apprenant le. droit canon. Son erudition 6tait
vaste; la philosophie, la thbologie, le droit canon, la
liturgie, l'histoire eccl6siastique l'interessaient 6gale-
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ment. Rien de superficiel; il approfondissait les questions, allait v6rifier les textes, avait le sens des preuves
vraies et solides.
Et ce n'6tait pourtant pas un homme sec et aride. II
riait de bon cceur, aimait A plaisanter, taquinait quelquefois. Si nous voulions parler de l'homme de travail,
de regle et de devoir, il y aurait beaucoup a dire. La
communaut6 6tait grandement 6difie quand elle
voyait ce bon vieillard, dans les derniers mois de sa
vie, se trainercomme il pouvait a la salle d'oraison, a
la chapelle ou aux-autres lieux de reunion. Belle leqon
d'6nergie morale! En ayant de tels exemples sous les
yeux, commentn'aurait-on pas honte de pretexter de
ligeres indispositions pour se dispenser de ce qui
coite!
7 fivrier. - Nouveau deuil pour la maison; cette
fois, c'est un frere coadjuteur qui nous quitte,.le frdre
Jean-Baptiste Prosper Durmarque, n6 4 Verpel (Ardennes), le 24 dicembre 1854. Sa vocation datait de
1'annee 1879. De I'h6pital militaire de Lyon, ii 6crivait
au P. Fiat, le Io aoft : a Voici quelques annies que
je suis au service comme infirmier militaire. J'etais fort
peu instruit, surtout de la religion; mais j'ai 6t6
employ6 chez les seurs; elles m'ont appris A lire, A
ecrire et A connaitre la religion. Maintenant, je d6sirerais entrer danrs votre communaut6. Si vous voulez
bien me recevoir comme frere, je ticherai, avec la
grace de Dieu, d'etre bien obbissant A vos ordres; je
serai un fidele serviteur.
La lettre, remise entre les mains de la sceur Derieux,
pour qu'elle la lt et l'exp6diit, recut cette apostille :
, Ilest de mon devoir d'ajouter quelques mots A la
lettre de ce brave garcon, qui a fait tout son service
en qualit6 d'infirmier A l'h6pital militaire; Depuis deux
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ans, ii nous sert d'ordonnance, c'est---dire qu'il sert la
sainte messe, fait les commissions de la communaute
et le gros ouvrage. Nous avons toujours kt6 satisfaits
de sa conduite; il en a 6et de meme de ses chefs militaires. Ce garcon, quoique ayant trbs peu d'instruction,
a le plus grand d6sir de se consacrer h Dieu. II est
pieux; nous lui avons toujours reconnu beaucoup de
droiture, I'amour du travail et un bon caractbre. »
Cette recommandation ouvrit au frbre Durmarque les
portes de la Congregation. II prit l'habit, apris trois
mois de postulat, le 7 d6cembre, et fut requ aux voeux
apres ses deux ans de s6minaire. Partout oi il passa:
a Paris (I883, 1901, 1912), Saint-Walfroy (1895 ) , Loos,
Dax, Figueras, le frbre Durmarque laissa la reputation
d'un frere 6difant, laborieux, toujours pret a se
d6vouer.
Pendant son troisieme -sijour & la Maison-Mere, il
eut a s'occuper de la cave, du calorifere et du jardin.
Si les fleurs de la cour et les poissons rouges du bassin
pouvaient parler, que de belles choses ne nous. raconteraient-ils pas sur la diligence du frire Durmarque,
son lever matinal, qui pr6c6dait souvent celui de la
communaut6, les pracautions qu'il prenait pour les
preserver de la s6cheresse, du froid et de la gelee!
C'est un excellent frere que nous avons perdu en perdant le frere Durmarque.
10, ii et 12 fvrier. -- Triduum d'adoration. C'est
a M. Lesage que revient, cette annie, I'honneur de

prendre la parole en chaire pour nous entretenir sur
Jesus eucharistique et nos devoirs envers lui.
II fivrier. -

La mort nous visite une fois de plus;

aujourd'hui, c'est'pour nous prendre le fr-re Robert
Haasbach, bien connu de tous ceux qui ont habit6 la
Maison-Mere entre 1892 et 1914. Le frere Robert
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au diocese de Cologne le 24 dicembre 1837.

II avait trente-deux ans quand lai vint la pensee
d'entrer dans notre Congregation. Son habilet6 dans
la menuiserie le rendit extremement utile, la MaisonMere surtout, oi1 ii vint en 1892,apres deux ans passes
a Lisbonne.
Sa vie, si on l'ecrivait, pourrait s'intituler comme
celle du frere Ducournau: t-Le miroir du frere coadjuteur. , II rut, en effet, un modile en tout.
La declaration de guerre de 1914 fut suivie de nombreux departs. Un des vides-les plus douloureux fut
celui que laissa le depart di frere Robert pour
Wernhout.
II nous revint en 1927, mais tout rhumatisant et
courb6 sous le poids de ses quatre-vingt-dix ans. Son
plus vif desir etait de mourir a la Maison-Mere, pour
laquelle il avait tant travaill. Comment lui refuser
cette satisfaction? L'infirmerie devint sa demeure; il
en sortait peu. De temps a autre, il allait voir sa menuiserie, qui lui rappelait les beaux temps d'autrefois.
Ce n'etait pas sans ml6ancolie qu'il reprenait ensuite
le chemin de sa chambre. Ses infirmit6s lui itaient
moins penibles que I'impuissance oif elles le mettaient
de manier ses anciens outils.
13 ftvrier. -. A peine venions-nous de conduire le

frere Robert a sa derniere demeure que-l'on nous
annonqait la mort de M. Joseph-Casimir Rouge,
surnomm6 Emile. MalgrC ses quatre-vingt-un ans
accomplis; il etait encore robuste; une congestion
pulmonaire, aggrav6e par quelques imprudences, I'a
terrasse en moins d'une semaine.
Ce cher confrere, nu6 Salvagnac (Tarn), le 28 octobre 1847, 6tait entre au s6minaire interne, a '1'gede
vingt-quatre ans, le 15aolt 1871. Ses etudes achevees,
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il fut ordonun pretre le to juin 1876. La Chine
1'attirait; il la demanda et y fut envoy6. Les Axnales
ne parlent qu'une fois de lui; c'est en ces termes :
c M. Roug6 est le vingt-troisieme Europeen envoye
au Kiangsi, oh il arriva au commencement de septembre 1876. 11 est en ce moment au s6minaire, oi il
6tudie la langue chinoise. a La trouva-t-il trop difficile, ou eut- il peine a se faire aux usages ou au climat?
Nous ne savons. Toujours est-il qu'apris six ans de
Chine, il revint en France.
II fut tout d'abord question de lui confier les
fonctions d'conome au grand seminaire de La.
Rochelle. R6flexion faite, on estima, non sans raison,
que les grands s6minaires ne lui convenaient pas. Ce
fut au petit s6minaire de Nice qu'il se rendit. Apris
avoir pass6 quatre ans dans cette ville et cinq ans a
Kouba, il fut applique a l'oeuvre des missions. Nos
residences de Limoux, Angers, Saint-Walfroy 1'eurent
tour a tour. La Maison-Mere le regut en 1904 et le
garda jusqu'i sa mort.
A la fin de l'ann6e 9go6, M. Roug6, de passage a
Toulouse, tomba gravement malade; il fut porte A
l'h6pital.; les docteurs diagnostiquerent un cancer du
corps thyroide; une operation s'imposait d'urgence;
elle eut lieu. L'operation termin&e, un examen microscopique montra qu'on s'6tait trompe : aucune trace de
cancer. Des accidents infectieux suivirent l'intervention
chirurgicale : congestion pulmonaire intense, troubles
gastro-intestinaux, double phl6bite. Le medecin convenait que l'6tat du malade etait grave, mais u ne
paraissait pas exclure tout espoir de gu&rison ,.
M. Roug6 n'6tait pas aussi pessimiste ; il avait envie
de vivre; la sant6 lui revint et il ne tarda pas &
reprendre ses missions.
M. Rouge a laiss* la reputation d'un original et
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avouons-le, il a tout fait pour la m6riter. Cette
ficheuse tendance nuisait, sans qu'il s'en rendit
compte, au succes de ses travaux; ii semblait s'y laisser
volontairement entrainer, par une sorte de coquetterie,
estimant sans doute mieux reussir par ce moyen.
Ses originalites, qui tournaient parfois en excentricit6s, ne doivent pas cacher i nos yeux ses qualit6s.
II avait bon coeur, se d6vouait volontiers, ne craignait
pas le travail. II ecrivait tous ses sermons, les apprenait,
les rep6tait seul dans sa chambre, les d&clamait meme,
mais assez doucement pour ne pas d6ranger ses
voisins. Et quand il fallait rendre un service, dire
une messe tardive, biner le dimanche, il 6tait 1l sous
la main, tout pr&t a jeuner jusqu'l midi.
La maladie ne l'arratait pas; le d6sir d'etre utile le
rendait imprudent et c'est une de ces imprudences qui
hita sa derniere heure. A l'annonce de sa mort, la
superieure de la rue de Crimbe 6crivait : " Nous
eprouvons une peine profonde de la perte si rapide
du v6n6r6 M. Roug6, que vous nous aviez donn6 pour
la messe du dimanche (Io f6vrier) de nos vieux et de
nos pauvres familles. H6las! quand nous l'avons vu
dimanche, il nous a paru bien fatigue; nous en 6tions
bien 6mues; mais, avec son 6nergie et sa verve ordinaires, il a repouss6 tous les adoucissements que nous
lui proposions et qui n'etaient que trop necessaires.
atonnies d'apprendre, le lenNous n'avons pas 6t6
demain, qu'il avait et6 mis a l'infirmerie; nous voulions
esperer que le bon Dieu aurait prolong6 une existence
qui se devouait encore si parfaitement a son service.
Ce bon pere est tombI sur la breche; c'est bien beau.
Nous prions pour lui avec reconnaissance. n
17 fivrier. - Fete du bienheureux Clet. Ce serait un
plaisir, pour nous, de donner des d6tails inedits surla
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vie de notre glorieux martyr; mais la chronique de la
Maison-Mere est trop charg6e pour nous permettre un
arrEt prolong6. Saluons-le en passant et prions-le

pour notre Mission de Chine, en ce moment bien
eprouvee.
I5 mars. -

Fete de la bienheureuse Louise de

Marillac. La joie des missionnaires se confond avec
celle des Filles de la Charit6. Nous allons tous assister aux offices de leur chapelle. Le nonce pontifle et
M. Thiveny donne le pan6gyrique.
19 mars. -

Fete de saint Joseph, patron du s6mi-

naire interne. Nos deux communaut6s, celle de la rue
de Sevres et celle de la rue du Bac, s'unissent pour les
c6remonies de ce jour, dans la chapelle de la M6daille
Miraculeuse. Elles demandent ensemble & Dieu, par
'intercession du grand patriarchle, de multiplier les
vocations et de donner l'esprit int6rieur a ceux qui se
sentent appeles.
Cet esprit int&rieur, nous l'avons constat6 en
beaucoup de nos ancieiis et particulirement en
M. Salat, notre assistant, quinous a quitfis, ce matin,
pour une vie meilleure.
I1 ecrivait un jour :

(4 Devenir

un homme int&rieur,

un hommre serieux, rfl6chi, voilh, 6 Marie, la grande
r6solution de ma retraite. Je la d6pose entre vos
mains, par 1'entremise de saint Joseph, que j'avais
charg6 et que je charge encore de plaider ma cause.
On vous appelle, saint Joseph, patron de la vie intbrieure; voila pourquoi sans doute, sainte Thirese avait
une grande devotion envers vous. Eh bien! saint
Joseph, je vous le ripete, faites de moi un bomme
int6rieur. n

L'auteur de ces lignes naquit t Brezons (Cantal),
le 14 octobre I855. 11 fut sous la direction de nos

-

546 -

confreres, soit au petit s6minaire de Saint-Flour, soit
au grand siminaire, oit il resta jusqu'i la fin de sa premiere annie de theologie.
Le 13 octobre 1877, le s6minariste de Saint-Flour
devenait s6minariste de Saint-Lazare. On vit rarement
novice plus fervent. C'est ce qu'on remarque en lisant
son carnet de retraites, auquel il a donn6 pour titre:
a Fleurs de mon s6minaire n. VWritables fleurs, en
effet, que ces notes du jeune clerc, dictees par une
piet6 vraiment angelique et un d6sir ardent d'avancer
dans la voie de la perfection.
Une des premieres pages nous dit sa maniere de
prier. Chaque jour, variaient et son intention et le
patron celeste auquel il s'adressait. Le dimanche, il
priait la sainte Trinit6, pour ses parents; le lundi,
saint Vincent, pour les ames du Purgatoire; le mardi,
saint Antoine, les saints anges et ses autres saints pr&ferbs; pour ses amis, les personnes qui s'6taient recommand&es a lui et celles envers lesquelles il 6tait lie par
quelque obligation; le mercredi, saint Joseph, pour la
petite Compagnie, l'iglise et la France; le jeudi,

Jesus eucharistique, pour demander l'amour; le vendredi, le cceur de Jesus souffrant, pour les pecheurs;
le samedi, la sainte Vierge, pour lui-m&me. ( Samedi,
jour delicieux, consacr6 &honorer une bonne et tendre
mire. Je reserve ce jour pour moi, ma Mere, parce
que ce jour vous est d6diA. II me semble que, ce
jour-la, vous 6coutez plus facilement mes prieres, que
vous gu6rirez plus radicalement mes blessures; enfin,
il me semble qu'en ce jour je sens doubler ma confiance
en vous, 6 tendre Mere. ,
Cette devotion en Marie se retrouve presque a

chaque page du carnet. M. Salat argumente avec elle
pour lui d6montrer qu'elle doit lui venir en aide.
c Oh! ma Mere, vous m'aimez plus qu'une mere de la
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terre peut aimer son enfant; vous m'aimez plus que ma
mere et pourtant vous savez, tendre Marie, combien
cette pauvre mere est folle de moi. Eh bien! je vais
vous faire un argument. II est certain, 6 Marie, que si
ma mere de la terre avait connaissance de toutes les
misires qui accablent mon ame et qu'elle pfit les soulager, les guerir, elle ferait son possible; je dis plus,
elle se sacrifierait elle-m8me pour me gu&rir, et pourtant elle ne m'aime que naturellement. Or, 6 Marie,
Mere Immaculke, vous 6tes ma mere aussi et votre
maternite est bien superieure A la maternite naturelle
de ma mere de la terre. Si votre maternit6 est, je dirais,
presque infiniment superieure, votre amour pour moi
doit etre en rapport avec ce titre. Done, vous m'aimez
plus que ma mere de la terre; de plus, vous avez une
connaissance parfaite de ma misere; vous lisez dans
mon ceur; vous savez que ce pauvre coeur est couvert
de lkpre, qu'il est orgueilleux, susceptible, d6sireux
de l'estime des hommes, recherchant meme leur affection, inconstant, qu'il est leger, qu'il ne sait pas
rifl6chir son travail, ses paroles, ses conversations,
qu'il manque d'energie pour observer avec ponc-

tualith les regles. Ma Mere bien-aimbe, vous conpaissez
votre pauvre enfant; vous l'aimez, quoiqu'il soit
indigne de votre amour, parce qu'il est picheur. Ce
monstrueux titre de pCcheur, qui est bien certainement
celui qui me convient le plus, est, en quelque sorte, un
titre de noblesse, de recoimmandation aupres de vous.
Refugium peccatorum. Donc, vous m'aimez; done, j'ai
confiance. n

Ce que M. Salat se reproche le plus souvent dans
ses retraites du mois, c'est la nonchalance, I'irreflexion,
la recherche de lui-meme. tcoutons-le g6mir sur le
premier de ces d6fauts : - 0 mon Jesus, quand vous
me comblez de vos divines et suaves consolations, oh!
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alors, je suis tout feu, tout flammes pour vous aimer,
pour vous promettre, vous jurer amour et fideliti;
mais, hlas ! a peine suis-je abandonn6 i mes propres
forces que je tombe dans le d6couragement et ne puis
faire aucun effort pour secouer la torpeur de ma
pauvre ame; elle s'engourdit d'un sommeil que je ne
sais comment qualifier. >
La pens6e de sa l~6gret6 d'esprit lu- inspire les
Oii en suis-je par rapport au
lignes suivantes :
recueillement? Hl6as! toujours le m&me, distrait
souvent, tris souvent trop facile a suivre ma folle dans
ses lointaines, futiles, vaines, dangereuses perIgrinations. Oh! comme je suis malbeureux d'avoir une
pareille imagination! Le bon Dieu ne me l'a certainement pas donnbe comme cela; c'est moi-meme qui
I'ai git6e en lui passant tous ses petits caprices; et
aujourd'hui pas moyen de la maitriser. La folle sym'pathisetrbs bien avec mon amour-propre ; de A,quand
celui-ci est blesse, la folle arrive bien vite avec son
t6lescope grossissant, agrandit les bagatelles et me
les montre comme des montagnes insuraqontables. o
L'amour-propre, voili encore un de ses ennemis les
plus redoutes. a Tenez, 6 mon Jesus, je me recherche
dans toute ma conduite, dans mes paroles, dans mes
actions, dans mes regards, dans ma d6marche meme.
On dirait que je ne suis mi que par un courant
d'amour-propre, d'estime de ma petite personne. Je
voudrais attirer I'attention de tout le monde, captiver
tous les coeurs; en un mot, je voudrais etre regard6
comme un petit ph6nombne. Je m'aime trop; je veux
etre aimS. 0 bon J6sus, faites que je me deteste; c'est
tout ce que je m6rite. Quoi! me rechercher, me flatter, me complaire; quel aveuglement 1 0 mon ame, y
penses-tu? Te rappelles-tu tes 6garements, tes fautes
si nombreuses, si horribles! Ayez piti6 de-moi, Sei-

-

549 -

gneur; videz-moi de mon amour-propre. Si je pouvais
arracher cet orgueil qui ronge mon ame, il me semble
que je ne craindrais aucune souffrance. Hklas! je le
puis et je ne le fais pas; je manque de courage. Qu'astu qui puisse miriter 1'estime de tes confreres? Des
qualit6s intellectuelles? Non, tu es bete. Dieu I'a
voulu ainsi; que son saint nom soit beni! Pourquoi
done chercher a te pr6valoir des talents que tu n'as
pas? 0 mon Jesus, bi-lez avec vos divines flammes
ces liens trompeurs qui enchainent mon ame; oui, brulez, coupez, aneantissez mon orgueil. ,
M. Salat faisait tres s6rieusement non seulement
les retraites annuelles, mais aussi les retraites du mois.
II s'examinait sur ses d6fauts, ses progres, sa fidelit6
aux resolutions prises. II se mettait en face de sa
conscience et s'appliquait A lui-meme cette parole de
la Sainte Ecriture: " Rends raison de ta conduite. )
Et il se lamentait de ne voir aucun changement. a Les
fetes passent, le temps passe, la grace passe et moi je
reste toujours le m&me. ) Et les resolutions suivaient:
a Je ticherai dorenavant d'etre plus charitable envers
tel confrere; pourtant je dois 6viter avec lui de me
laisser aller a trop de sentimentalitb, etre riserve charitablement. Je lui demanderai pardon de tout ce qui
pourrait lui avoir fait de la peine. Je le ferai pour
humilier mon cceur. » Le lendemain, ii ajouta: t Je

l'ai fait, je suis content. ,
M. Salat proftait de ses communications autant que
de ses retraites; elles le remontaient. , Je viens de
faire ma communication, 6crivait-il un jour. Le bon
Dieu, par I'organe de mon directeur, est venu mettre
les points sur les i. J'en suis tout heureux. Je desire
bien faire et cependant je fais tout tres mal. Il m'a &t6
dit que je prenais mes r6solutions trop dans le vague,
que je faisais mes oraisons d'une maniere superfi-
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cielle. C'est tres vrai. Mon directeur m'a recommand6
d'etre plus pratique et de ne pas trop embrasser a la
fois. II m'a donn6 pour pratique la r6gularite. O
Jesus, b&nissez mes resolutions; vous savez avec quelle
facilit6 je vous trahis; donnez-moi un peu de constance dans mes r6solutions, de r6flexion, de recueillement, de gen6rosit6 dans votre service. Marie, prot6gez votre petit prodigue. Apres chaque communication, c'6tait le meme elan
vers Dieu, la meme conviction que le directeur avait
vu juste dans sa conscience et lui avait recommandi
les bons remedes. tIcoutons encore le jeune seminariste : a Aujourd'hui, j'ai 6t6 en communication. II me
semble, 6 mon Dieu, que je me suis communique simplement. Vous m'avez dit, par la bouche de mon directeur, de bien grandes v6rites. Je ne suis pas assez detache. Je m'efforcerai d'avoir une grande ponctualit6 et
regularite. On m'a renouvel6 ma pratique. Cette pratique, que j'ai depuis longtemps et dans laquelle je
n'ai pas fait beaucoup de progrbs, consiste a vivre uni
au coeur de Jesus, c'est-a-dire agir toujours et en tout
en union avec ce divin cceur. C'est le moyen de sanctifier toutes mes actions, de m'habituer a atre un
homme de Dieu, un homme n'agissant qu'avec Dieu,
en Dieu, pour Dieu. ,
A la retraite annuelle de 1878, M. Salat prit la r6solution de se bien connaitre pour avancer en humilit6.
a Oh I I'humilit., la chore humilit6, voil 1'objet de tous
mes desirs, de toute mon ambition, de toutes les
prinres de ma retraite. O Sauveur, mon Jesus, me
voici arriv6e
la m6ditation que j'aime le plus, a la
vertu que j'estime par-dessus toutes les autres, a celle
que je desire tant... -tant graver, buriner dans mon
coeur. O humilitY, vertu du ciel, vertu qui fais le bon
missionnaire, je d6sire passer.un contrat avec toi,
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m'unir a toi, vivre de toi, me nourrir de toi, trouver
mon bonheur, mes joies, mes dilices les plus pures
dans ta possession. )
L'annie 1878 s'acheve. M. Salat jette un coup d'ceil
sur les-mois 6coulis et se demande ce qu'il doit faire
pour mieux passer I'annee nouvelle. II prend trois
resolutions : fid6lit6 aux petites choses, bien faire
I'oraison, pratiquer I'humilit6.
O mon J6sus, que je
suis loin, bien loin d'avoir fait tout mon possible pour
bien faire toutes mes actions! Je parle trop facilement; je parle par respect humain : on me parle et je
n'ose pas ne pas parler; je parle aussi beaucoup trop en
r&cr6ation. Par rapport au recueillement int6rieur, je
suis toujours le meme, distrait, suivant avec une certaine complaisance tous les caprices, toutes les extravagances de la folle; je ne sais pas r6flchir. Vous me
connaissez, bon Jesus, ayez piti6 de moi. Je suis liche
a vous servir, froid dans mon amour, inconstant dans
mes resolutions, orgueilleux dans mes pens6es, mes
d6sirs, mes sentiments. O coeur de J6sus, je me jette
avec confiance dans vos divines flammes; qu'elles
brflent, qu'elles consument tout ce qui vous deplait
en moi ! )
1879 fut l'ann6e des saints voeux. M. Salat tenait a
s'y bien preparer. La retraite annuelle pr6c6dait justement le jour oh il 6tait appel6 a les prononcer. Sa
ferveur fut grande. Il s'imagina que ses progres dans
la vertu 6taient nuls et se demanda quel etait cet
ennemi terrible qui'arretait toujours dans la voie de
la vertu. c Examinons, 6 mon ame, cherche bien; partons done pour la chasse. Oh! je trouve beaucoup de
mauvais gibier dans ma pauvre terre corrompue. Choisissons la pi&ce la plus importante; quelle est-elle? Je
veux la connaitre pour dresser contre elle mes batteries. » Et voici qu'il la decouvre. a Je suis trop irr6-

-

552 -

fl6chi, superficiel dans toutes mes actions, parce que
je ne suis pas assez int6rieur. , Et il d6plore sa l6ghret6 et il demande &Dieu de le guirir. cc Je voudrais
tant vcus aimer, mon Dieu! Allumez un brasier
d'amour dans mon pauvre cceur, ou plut6t prenez mon
pauvre coeur bless6 et placez-le dans le v6tre. La du
moins, tout en vous, il n'aimera que vous, ne vivra que
de vous. Oui, mon Dieu, je vous donne mon coeur. )
Les r6flexions de cette retraite se ressentent de
1'acte important qui doit la cl6turer. M. Salat kcrivait
l'avant-veille du grand jour : a Saint Vincent, vous
allez devenir mon pere; que fait un pere quand le bon
Dieu lui donne un enfant? II le fait baptiser et lui
donne un nom qui lui soit cher. Quel nom voulez-vous
me donner, grand saint Vincent! Tenez, appelez-moi...
allons! oui... humilite. Ah! humilitY, quel beau nom!
C'est le v6tre propre; vous l'avez gagn6 en pratiquant
I'humilit6; vous me le donnez, a condition que je sois
humble; de grace, aidez-moi, aidez-moi. ,
Le lendemain, M. Salat m6ditait sur la pauvret6, la
chastet6. I'obissance et la stabiliti. Cette derniere
meditation ramena son esprit au temps oi se faisaient
sentir en lui les premiers appels de Dieu. < Quel heureux partage que d'avoir a conduire au ciel les amis
privil6gibs du bon Dieu, ses'pauvres, nos seigneurs!
Quand, dans votre bont6, 6 mon Dieu, vous voulutes
bien venir me prendre au milieu du monde pour me
conduire A la Mission, vous fites sentir a mon coeur
deux pensees : tu as offens6 Dieu, ii faut r6parer le
mal commis; et comment? En te sacrifiant pour le
salut-de tes semblables. Je fis un peu le recalcitrant,
mon Dieu; car mon imagination aimait les 6paulettes;
mais je ne crois pas avoir r6sist6 longtemps; et alors
je vous dis : eh bien! mon Dieu, Sa y est, je veux me
convertir; je veux mourir pour le salut de mes freres.

-

553 -

Et je me disais alors : Quoi, miserable! toi, te faire
missionnaire! toi, petit polisson, oser devenir prktre!
Et j'avais peur et jen'osais avancer. On me dit d'avancer. J'obbis. Heureuse obbissance! O mon Dieu, que
votre volont6 soit faite! Si vous m'appelez a l'oeuvre
des missions en me donnant les moyens n6cessaires
pour faire du bien, que je vous benirai! o
Le dernier jour de l'annee, M. Salat sentit son ame
inond&e de consolations. <t Comme j'6tais heureux! II
me semble que mon coeur a 6t6 gat6 par le bon Dieu.
II m'a envoyi ses 6trennes en me consolant beaucoup,
a l'oraison, a la sainte communion, dans tous mes
exercices pieux de la journee. Je sentais mon coeur
embras6, consum6 d'amour pour mon Jesus. Je l'aimais. O Marie, que j'etais heureux! Je l'aimais en
union avec vous. J'aurais voulu mourir pour voir face
a face mon Jesus, pour l'aimer encore davantage,
pour Taimer sans crainte de voir mon amour s'atti6dir. n
Le lendemain, I" janvier 188o, M. Salat renouvela
sa consecration au Sacr6-Coeur de Jesus et an Coeur
Immacule de Marie et leur demanda de devenir up
homme interieur.
A la retraite suivante d'octobre, il se reprochait son
peu de zlie et son peu de progres. Les reflexions du
huitieme jour sont & lire. « Me voici done arrive an
dernier jour des exercices spirituels. Si j'avais h
recommencer, il me semble, mon Dieu, que je les
ferais mieux que je n'ai fait. J'ai 6t6 trop pr6occup6
de moi, de mon avenir; j'ai medit6 d'une maniere un
peu trop theorique,-cherchant plut6t des id6es, des
considerations que des affections, des regrets; cela
toujours par orgueil, parce que je m'attendais & 6tre
interrog6 & une repetition, et je voulais paraitre. Le
contraire est arrive, puisque j'ai etC embarrasse. Cet
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echec m'a humilii; c'est bien fait. Bonum mihi quiia
humiliasti me. Depuis le jour de ma r6p6tition, j'ai At6
plus heureux, plus pratique, plus ample; je vous en
remercie, mon Dieu. Bien que je me sois efforce de
bien garder le silence, il m'est arriv6 sept ou huit fois
de l'enfreindre. Sans doute, j'avais des raisons, mais
pas si nicessaires que je ne puisse m'en priver. Hier
au soir, M. le Sup6rieur g6naral nous a dit des choses
delicieuses sur la pauvret6. J'ai fait la chasse dans ma
chambre; j'ai mis a la porte certains petits objets, des
livres. J'ai encore beaucoup de bagatelles; je vais
tUcher de les expedier. i
La ferveur que M. Salat avait apport6e k faire son
s6minaire interne ne se refroidit pas aux etudes. II ne
brilla pas par des qualitis exceptionnelles d'intelligence, mais fut quand meme un bon 6elve, tres attentif et laborieux. Saint Thomas d'Aquin itait son maitre
. 11 le consulta sur la maniere d'6tudier et trouva
prf6rf
cette r6ponse : ( Vous me demandez quel est le v6ritable moyen de r6ussir dans vos 6tudes. Ne pas vous
attacher d'abord aux questions difficiles, mais vous 6lever comme par degris. Laconnaissanceque vous pourrez
acquirir des v6ritis les plus simples vous conduira
insensiblement a la connaissance des v6ritis les plus
profondes. Ne vous pressez pas de dire ce que vous
pensez, ou de montrer ce que vous avez appris. Parlez
peu et ne r6pondez jamais avec precipitation. Ne
demeurez jamais en doute sur les choses que vous pouvez savoir avec certitude. Travaillez avec une sainte
aviditi a enrichir votre esprit. Classez avec ordre dans
les compartiments de votre m6moire toutes les connaissances que voup pourrez acquerir. Ne cherchez
pas a p6nktrer ce qui est au-dessus de vous. L'humilit6 et la priere procurent plus de connaissance de
Dieu que de superbes raisonnements. Si vous suivez
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exactement ces conseils, votre vie sera remplie de
fleurs et de fruits. 1)
M. Salat crut constater que les fleurs et les fruits
auraient pu t re plus abondants et en conclut qu'il
n'avait pas la vraie m6thode : c Si je continue a travailler comme j'ai fait jusqu'ici, je n'aboutirai & aucun
resultat. 11 faut digerer mes matieres, apprendre
moins, mais apprendre bien. Ne pas me laisser
entrainer k diverses etudes, parce que je vois les
autres s'y livrer. Eux peuvent le faire; moi, je dois
me borner; c'est necessaire; mes facultes ne me permettent pas d'aussi vastes entreprises. M'humilier
beaucoup dans mes 6tudes. Je ne sais rien; mes
facultes sont tres bornies. Dieu seul peut m'accorder
la grice d'acqu6rir la science licessaire au missionnaire. »
L'ann6e r881 arriva. Elle comptera dans la vie de
M. Salat, car ce fut celle du sacerdoce. Sa retraite
pr6paratoire fut particulibrement fervente. La grande
grace qu'il allait recevoir l'6pouvantait et I'attirait
tout i la fois. II ne trouvait pas en lui la saintet6
qu'exige l'6minente dignit6 du pretre et se sentait
n6anmoins heureux a la pensee qu'il pourrait approcher J6sus-Christ de plus pres, le faire descendre sur
I'autel, le toucher de ses mains, le distribuer aux
fiddles. u 0 mon Dieu, prenez mon ceur, jetez-le avec
amour, avec abandon dans le v6tre; purifiez-le,
lavez-le de plus en plus. O Marie, mettez, je vous prie,
ia derniere main A votre oeuvre, afin que l'onction
sacerdotale ne trouv.e aucun obstacle en moi. C'est
vous, bonne Mere, qui avez donn6 au monde le Pontife
supreme de la Nouvelle Alliance; c'est par vous, en
vous, avec vous que je veux etre formb pour devenir
semblable au pretre par excellence, A Celui dont je
vais tenir la place. n
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Ce fut dans ces dispositions que le jeune clerc
recut le sacerdoce, le I juin 1881. n avait toujours
manifest6 un gofit particulier pour les missions. On
tint compte de ses aptitudes et, a la voix du P. Fiat,
ii partit pour Angers, oi il arriva le 27 juillet.
Le souvenir du zl61 missionnaire est encore vivant
dans l'Anjou. Parlez aux vieux cures du P. Salat; de
suite leur physionomie s'anime et les anecdotes leur
viennent a la m6moire. a 0 mon bon Monsieur, disait
recemment a F'un des n6tres le cure retrait6 de la
Seguiniere, vous ne sauriez croire le bien que le
P. Salat a fait dans ma paroisse: il voulait enlever
toutes mes bonnes femmes pour les conduire au couvent. » Et le m&me pretre ajoutait : a Je l'ai entendu
pr&cher dans une paroisse du canton de Vihiers;
jamais je n'oublierai le sermon de cl6ture de la
mission. )
Le cure de May avait, lui aussi, gard6 un excellent
souvenir de M. Salat. c Qu'estdonc devenu ce bon

-petit Auvergnat? demandait-il un jour. En voili un
qui en valait bien deux. » Le confrere interrog6 fit
semblant de ne pas comprendre. c Deux Auvergnats
ou deux missionnaires? n questionna-t-il. cc Deux
Auvergnats, reprit le cur6, c'est sir; deux missionnaires, c'est encore plus sir. n
Au cours d'une mission donn6e & Longu6 avec un
de ses confreres, M. Salat eut, dans une conference

dialogu6e, A tenir le r6le ingrat de Fincroyant. Les
hommes l'encourageaient, ils lui criaient :. Hardi,
petit! Faut pas avoir peur! »
Le jeune missionnaire n'!pargnait jamais les blasph6mateurs; a chaque mission, il leur repr6sentait la
gravit6 de leur faute. a Si, pour vous, jurer est une
n6cessit6, leur disait-il, je vous le permets, mais a
condition de dire : Sacr6 Salat! Je vous d6fends tout
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aatres; r6petez-le cent fois, mille fois, si cela vous
plait. »
Apres une ann&e de travaux, M. Salat vit arriver
avec plaisir l'6poque de sa retraite annuelle. II s'examina et trouva qu'il avait encore beaucoup a faire
pour aimer les pauvres. Notons quelques-unes de ses
resolutions: chaque matin, le vendredi de preference,
faire le chemin de la croix; ne plus depenser de 1'argent a tort et & travers pour des fleurs; reciter mon
chapelet pieusement, non en m'amusant a arroser des
fleurs ou a regarder de c6t6 et d'autre dans le jardin.
Ce malheureux jardin revient dans les resolutions
des retraites suivantes; sans doute le serpent tentateur y avait itabli son gite. En 1885, la resolution fut
inergique: a Ne pas perdre son temps dans le jardin.
C'est s6rieux cette fois ! » Ce fut si serieux qu'il n'est

plus fait mention de ce d6faut dans la suite.
Lapeine de M. Salat fut grande quand l'obeissance,
I'arrachant A I'Anjou, I'envoya sur les rives de la
Garonne. On Ie sent dans ces lignes : u Me voila a
Bordeaux depuis le mois de septembre 1895. Ce
changement m'avait un pen d6rout:. Je n'ai nullement
murmur&. Content de faire la volont6 du bon Dieu, je
n'avais jamais pens6 & Bordeaux, ni d6sir6 y venir.
C'est bien le bon Dien qui l'a voulu. Done fiat! fiat!
Je regrette les missions de 1'Anjou. Peut-etre m'y
serais-je perdu; voila pourquoi mon Jesus m'en a
retire. Dieu nous conduit toujours par la voie qui
mene au ciel. , /

En ce temps-l, un systeme d'hydroth6rapie etait a
la mode; il nous venait d'Allemagne; son genial
inventeur s'appelait I'abb6 Kneipp; I'engouement
gagna la France; on ne parlait que de gu6risons
opre&es; aucune maladie ne r6sistait a la nouvelle
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m6thode; c'6tait simple; c'6tait 6conomique; de l'eau,
de la ros6e, rien de plus; et les maladies disparaissaient par enchantement. Quand I'effet attendu ne se
produisait pas; quand, au lieu de la gu&rison, c'6tait
une fluxion de poitrine qui venait, la faute en etait
toujours au pauvre malade, qui In'avait pas su
appliquer le traitement. M. Salat eut dans la nouvelle
d&couverte la confiance d'un neophyte; ii en parlait
avec un enthousiasme juvenile. Les infirmit6s apportaient deji des entraves a son zele de missionnaire.
II s'imagina que Kneipp lui rendrait toute son activit6 et se soumit au traitement a la mode. Tout ce que
l'on peut dire, c'est qu'il n'en mourut pas.
Apres Bordeaux, Prime-Combe, puis, I'ann6e suivante, de nouveau Bordeaux. Quand, en goo, il fut question de donner un sup6rieur i la residence d'Angers,
le nom de M. Salat se pr6senta tout naturellement a la
pens6e du P. Fiat. Retourner en Anjou, c'6tait le revej
un r&ve que la crainte de la responsabilit6 g&tait, i!
est vrai, quelque peu. Le bonheur ne dura que trois
ans. La grande 6preuve qui tomba sur la Compagnie
en I9o3 amena la fermeture de la maison d'Angers. La
Maison-MWre recueillitM.Salat, puis, le24 octobre 1904,
le c6da au superieur de la nouvelle r6sidence de
Verviers, d'oh il fut retire, en janvier 9go6, pour etre
donn6, comme directeur, aux Filles de la Charit6 de
ce qu'on appelle .communement la province frantaise
d'Espagne.
Ce poste lui convenait parfaitement. Rarement
directeur sut conquerir, au meme point que lui, I'estime et la confiance des sceurs. I1 avait le don de soutenir, de stimuier, d'encourager; quelques mots de
lui, et les pleurs s&chaient, les blessures se cicatrisaient. A peine ces mots 6taient-ils tomb6s de sa
bouche : ( Allons, ma fille, aimez bien le bon Dieu ,,,
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oun : Bon courage! Ayez confiance ,, que les esprits
les plus abattus retrouvaient de nouvelles forces. Ses
lettres se terminaient d'ordinaire par ces mots : < Je
vous souhaiteun absolu abandon en Notre-Seigneur et
une grande ferveur dans tous vos exercices de piete.,
II aimait a redire : q Voguez toujours sur les ailes de
l'esp6rance et de la confiance en Dieu. n La confiance
ktait son theme favori. ý' Ne voyez-vous pas, 6crivait-il un jour a une sceur, que vous faites de la peine
i Notre-Seigneur en ne comptant pas toujours sur lui;
c'est lui qui vous conduit et vous ne pouvez avoir
un guide plus str, plus 6clair6, plus aimant, plus
.fiddle. n
Sa bont6b son d6vouement ne se lassaient jamais.
Un jour, retenu dans sa chambre par une de ces fortes
crises 'de goutte qui l'immobilisaient des mois entiers,
il apprit qu'une seur, 6prouv6e,voulait se confesser a
lui. I1 se traina comme il put a la chapelle et la seule
vue de son courage releva celui de la sceur qui
l'attendait.
Il semblait lire dans les coeurs, Une sceur, empechee, par son trouble, de lui d6couvrir ce qui se
passait en elle, fut tout 6merveillbe. d'entendre
M. Salat lui dire des paroles qui repondaient parfaitement aux besoins de son ame.
II 6difiait par sa grande pi&td. Au temps oi les
missionnaires n'avaient pas encore leur maison avec
leur petite chapelle, les sceurs avaient remarqu6 la
devotion avec laquelle il faisait son chemin de croix,
se mettant a genoux et se relevant piniblement a
cause de son infirmite.
Que dire desa d6votion a la Reine du ciel? Chaque
annee, le 3i mai, il aimait a presider la c6r6monie
au cours de laquelle toutes les enfants des classes
offraient leur couronne a la sainte Vierge. Sa ferveur
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et son enthousiasme se communiquaient a toute l'assistance.
II ne manquait jamais sa retraite annuelle. La premiere qu'il fit a Madrid fut celle de 1907. Son carnet
nous en apporte quelques echos. t L'an dernier, y
lisons-nous, je dus suspendre ma retraite pour me
rendre A Madrid; il me semble que je la faisais bien.
Sans doute, ce fut cette grace qui me fit accepter le
sacrifice demand6. Cette annie, je la fais tout seul. 11
me semble que je suis trop seul; je in'prouve pas cette
joie, ce contentement que j'ai ressenti autrefois. J'ai
constat6 mon peu de genarosit6 au service du bon
Dieu; et pourtant, je suis appel6 a donner le bon
Dieu, A le faire aimer par des iames qui lui sont consacrtes. Nemo dat quod non habet. Je fais souvent ce
que je reproche aux autres; je ne trouve pas de pi&t6
en moi; je suis une machine qui fonctionne tout naturellement. Mon Dieu, ayez piti6 de ma misere! ,
L'ann6e suivante, memes plaintes: a J'avais un
immense besoin de faire ma retraite pour me retrouver,
me retremper, me purifier. II me semble que plus je
vais, plus je m'l6oigne du bon Dieu. Je me laisse trop
absorber par les affaires extbrieures, par mon ministire et je n6glige le principal. Pourtant les annies
s'accumulent, la mort avance, le jugement est proche.
Je ne me comprends pas. C'est triste de vivre ainsi
sans amour pour le bon Maitre. Je suis sans 6nergie
pour le bien; je manque de caractere, de fermet6.
Concevoir des r6solutions, formuler des bons propos
m'est chose familibre. Mais quel resultat! Le soir, je
constate que j'ai fait le contraire de ce que j'avais
promis. Mon Dieu, ayez piti6 de ma misere! »
M. Salat aimait bien le P. Fiat; il ne manquait
jamais de lui offrir ses vceux le jour de saint Antoine,
leur patron commun. Ii ne cessa pas apris la demis-
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sion. Le P. Fiat lui r6pondit en 1915
"« Vous 6tes
fidele et constant, honorant saint Antoine en son
pauvre pupille. Cela ne pourra pas durer longtemps.
En attendant, je vous remercie des sentiments qui
vous ont inspire votre lettre et vos vceux. Ajoutez-y,
je vous prie, une priece pour m'obtenir une sainte
mort. Je ne voudrais pas trouver la porte fermre,
comme cela arriva aux vierges insenstes de I'Evangile. Vous n'y perdrez rien; car, si je vais au ciel,
comme je le d6sire et je l'espere, je ne vous oublierai
pas, vous qui m'avez &t6 si fid~le. »
Cependant, M. Salat sentait de plus en plus le poids
des ans; ses crises de goutte se r6p6taient et se prolongeaient. Estimant n'&tre plus en 6tat de mener la
vie ambulante qu'exigeait son office, il demanda son
rappel a Paris en 1924.-On donna suite a son d6sir.
La Maison-Mere lui plaisait surtout parce qu'il lui
6tait facile d'y vivre de Ia vie de communaute. Quand
arriva la retraite d'octobre, il engloba dans sa confession g6n6rale les dix-huit ans et demi pass6s en
Espagne. On lit dans son carnet : (cDans neuf jours,
je commencerai ma soixante-dixibme annai. Je veux
changer de vie et riparer le temps perdu, par une vie
plus r6gulibre, plus fervente. J'ai un pied dans la
tombe; mes infirmit6s m'avertissent que je suis au
bout de mon rouleau. A I'ceuvre donc! I1en est temps. )
1927 lui rappelait une des dates principales de sa
vie; il y avait cinquante ans que Dieu l'avait appel6 a
la Mission. A cette occasion, il calcula le nombre des
jours qu'il avait v6cus : 26280; des messes qu'il avait
dites : x6 200. Et ces r6flexions s'echappbrent de son
coeur: " Si j'avais cel6br6 ces messes avec ferveur,
quel riche tr6sor! Hl6as! que me reste-t-il des jours
que j'ai pass6s sur terre! Ce que j'ai fait pour le bon
Dieu; rien de plus. Oh! Seigneur, que ma pauvret 6
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est grande, immense! Seule, votre misiricorde infnie
peut couvrir ma nudit6. .
En venant a la Maison-Mere, M. Salat pensait bien
en avoir fini avec les responsabilites. II se trompait.
Le 26 octobre 1925, M. le Superieur gineral le nommalt membre du conseil domestique. Apres la mort de
M. Dupeux, au mois d'aoait dernier, on jeta les yeux
sur lui pour les charges d'assistant et de visiteur. 11
en fut surpris et atterri. A I'entendre, ii n'avait
aucune des qualit6s n6cessaires pour bien remplir ces
offices; il ne pouvait done accepter. 11 s'ouvrit a des
confreres haut places. On lui dit qu'il n'avait qu'h se
soumettre. Et il se soumit, non sans-avoir formul6 ses
objections, qu'il croyait serieuses et qui ne valaient
rien. C'est a cette nomination qu'il faisait allusion le
.1" janvier, a la salle d'oraison, quand, prenant la
parole, au nom de la communaut6 reunie, pour offrir
les vceux de tous a M. le Superieur geinral, il commenna ainsi: ccPar suite des p6nibles ev'aements de
l'ann6e qui vient de finir, je me trouve dans l'obligation de vous presenter, ce matin, nos meilleurs vCgw
pour la nouvelle annee. ,
Quelques jours aprss, notre cher assistant entrait
l'infirmerie. Il lutta pendant deux mois contre le mal
dont il 6tait atteint. Un moment, nous eumes l'illusion
qu'il en gurirait. H61as! la maladie triompha; elle
triompha le jour de saint Joseph, patron de la b6nne
mort. N'est-ce pas une consolation de mourir ce
jour-la?
20 mars. -

Derniers cas de conscience.

24 mars. - La liste funebre s'allonge; M. Francois
Bourzeix y ajoute aujourd'hui, son nom. Ce venere
confrere, n6 a Saint-Julien, diocese de Tulle; le 4 juln
185o, fut nomm6, en -874, ann6e de son ordination
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sacerdotale, professeur au collbge d'Ussel et aum6nier
de l'hospice dirig6 par les Filles de la Chariti. Quatre
ans aprbs, il &changpait cette aum6nerie pour celle
du pensionnat de Sainte-Marie.
Des son temps de siminaire, avait germi dans son
esprit la pens6e d'entrer en-communaute. Les jesuites
eurent ses pr6ferences; il commenca ses d6marches,
mais dut les interrompre par suite de circonstances
impr6vues, qui ne lui permettaient pas de quitter si
t6t son diocese.

Le temps changea ses idles. Bient6t la figure de
saint Ignace de Loyola disparut derriere celle de saint
Vincent de Paul. Mgr Berteaud, iveque de Tulle, 1'estimait trop pour ne pas multiplier les obstacles sous
ses pas. Un jour, M. Bourzeix recut du pr6lat une
invitation A diner' A la fin du repas, Monseigneur lui
dit

brfile-pourpoint:

- Je pense, Monsieur 1'abb6, que vous avez renonc6
a vos anciens projets.
- Monseigneur, je suis toujours dans les memes
intentions; je sens que Dieu m'appelle a la vie religieuse.
- Comment! mon ils, vous voulez me quitter, alors
que je viens*de vous donner a diner !
L'objection etait inattendue. M. Bourzeix sourit et
continua de prier. Un vicaire de la paroisse, Antoine
Parquet, avait, lui aussi, la pens6e d'entrer i SaintLazare. II sut si bien manoeuvrer que l'autorisation
derandie lui fut accordee. Un court sijour au seminaire interne lui montra qu'il s'6tait tromp6 de direction et le retour a Ussel suivit d'un mois le d6part
pour Paris.
Dans l'espoir que 1'expbrience de la vie religieuse se
terminerait, pour M. Bourzeix, de la meme maniere,
Mgr Berteaud permit enfin a ce dernier de donner

-- 564 suite a ses projets. Le postulant prit immidiatement
la plume pour 6crire au P. Fiat : a Je viens humblement vous prier, Monsieur le jup6rieur g6neral, de
me recevoir au nombre de vos fils spirituels. Ma vocation religieuse a ete mirement rfl6chie et longtemps
4prouv6e. C'est depuis le grand s6minaire que je me
sens attire vers la vie parfaite. Devenu pr6tre et
employe dans le ministire, Monseigneur l'6veque s'est
toujours oppos6 i mon d6part. Enfin, grace a un 6v6nement inattendu, je iiens d'obtenir l'autorisation de
quitter le diocese. M. Parquet revenant du noviciat, Sa
Grandeur me permet d'aller faire la m6me exp6rience
de la vie religiense. Je suis convaincu qu'elle r6ussira
mieux; car, si le retour de mon confrrer me surprend,
il ne me d6courage pas. Daignez, Monsieur le Superieur gen6ral, m'accorder cette grande faveur et je
viendrai avec bonheur occuper la place que son depart
a laiss6e vacante. Voici les renseignements qui peuvent
vous &tre utiles pour statuer sur ina demande. J'ai
trente et un ans. Je suis pr6tre depuis 1874. J'ai passp
quatre ans dans l'enseignement au college catholiqu
d'Ussel, remplissant en meme temps les fonctins
d'aum6nier de l'hospice que dirigent les Filles de
saint Vincent. Depuis 1878, je suis aum6nier du pensionnat de Sainte-Marie. Ma sant6, sans etre robuste,
est assez bonne. Mon attrait pour Saint-Lazare date de
plusieurs ann6es. Enfin, My le sup&rieur du grand
seminaire, mon directeur, declare qu'il trouve en moi
toutes les marques d'une vocation commune et ordinaire
et il ne voit aucun obstacle a mon entree en religion.
Je ne suis pas n6cessaire A ma famille et, au besoin,
mon frere, curi dans le diocese, pourrait lui venir en
aide. J'oserai encore vous dire que je suis l'oncle des
deux soeurs Gaillard, vos flles spirituelles. A moins
d'un avis contraire de votre part, je ne demanderai a
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mes sup&rieurs aucun temoignage a l'appui de cette
demande. Ces t6moignages, j'ose vous le dire en toute
simplicit6, seraient meilleurs, je crois, que je ne le
m6rite. )
Trois jours aprIs, le vicaire gineral du diocese 6cri-

vait, de son c6t6, au P. Fiat : a Sa Grandeur me
charge de vous dire que M. Bourzeix est un excellent
pretre, qu'elle regrette pour son diocese; mais elle ne
croit pas devoir s'opposer plus longtemps a sa vocation religieuse, puisqu'il est possible de le remplacer
dans son aum6nerie par M. Parquet. Vous pouvez
done, Monsieur le Superieur, si vous le jugez bon, l'appeler immediatement & Saint-Lazare. )
L'appel ne tarda pas, puisque cette lettre est du
31 octobre 1881 et que M. Bourzeix fut recu au seminaire interne le 13 novembre. II n'y trouva pas les.
m6mes difficult6s que son compatriote M. Parquet,
parce qu'il avait plus de vertu pour supporter les
inconvenients d'une formation qui s'adressait a de plus
jeunes et aussi parce que sa vocation ntait plus meire-

ment r6fl6chie.
A la fin de l'ann6e 1882, de Paris il passait i Lyon,
oi, pendant dix ans, il ne cessa de donner missions et
retraites avec un zile qu'accompagnait toujours la
benediction du bon Dieu.
Lyon le regretta beaucoup quand, en janvier 1892,
le Sup6rieur gen&ral le nomma sup6rieur de la nouvelle
maison de Toulouse. Cinq ans passent. Le voila sup6rieur & Vichy. Puis vient la fermreture des maisons de
France. M. Bourzeix accepte d'aller fonder et diriger
la nouvelle ecole apostolique de J6rusalem, pour
laquelle il se devoue pendant dix ans. La guerre le
chasse de Palestine'. II vient a la Maison-MWre et
i. On peut lire daus les Annales, annae i915, un int6ressant ricit de
M. Boureix sur son dipart de Jhrusalem et son voyage de retour.
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reprend, pendant huit mois, sa vie active de missionnaire ambulant. Ses travaux consisterent surtout en
retraites: retraites de premiere communion, de jeunes
flles dans les orphelinats, de jeunes garcons dans les
petits siminaires, retraites cantonales de pretres a
Ussel, et autres encore.
A la veille de la grande retraite de igiS, une surprise l'attendait. ecoutons son r6cit: « Notre Tres
Honore Pere me fait appeler et, a mon grand 6tonnement, me propose

a la Maison-Mere un office qu'on

vient de cr6er en faveur des pretres nouvellement
ordonnis et soumis par Rome g'une quatrieme annie
d'6tudes theologiques et priparatoires auxndifferentes
ceuvres de la Congregation. Ce serait l'office de directeur general des missions que l'on voudrait reorganiser. J'aurais surtout pour but de preparer ces jeunes
pretres (une douzaine)

a l'oeuvre des missions, leur

faisant un cours par semaine ad hoc. II faudrait les
exercer a la predication, les aider a composer des inw
tructions pour tons les genres de ministare qu'ils
auront a remplir, les initier a cette oeuvre capitale de
la petite Compagnie, leur en signaler les avantages,
les consolations et les dangers. Je serais charge en
m&me temps de r6gler les travaux, de les distribuer 6t
de veiller a ce que les missionnaires soient 6galement
partag6s selon leurs aptitudes et que les uns n'absor-

bent pas trop, au d6triment des missionnaires moins
capables et moins recherch6s.
c Notre Tres Honor6 Pere me dit encore qu'il d6sire
me confier en m&me temps, d'une maniere particuliere,
la confession des pretres externes qui se pr6sentent
souvent a Saint-Lazare. On voudrait servir dor6navant
Avec plus de zele le clerg6 s6culier, pour lequel saint
Vincent a tant fait.
t A cette double proposition de M. le Superieur
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general, je n'ai pu m'empecher de sourire, tout surpris qu'il eat pens6 a moi pour un office si important.
II m'a repondu que mon Age et mon experience des
missions lui suffisaient, et que Dieu ferait le repte. Je
me suis incline en lui disant que, tout incapable que
j'6tais, je me tenais a sa disposition.
"( Notre Tres Honor6 Pare m'a dit, a ce sujet, qu'il
n'entend pas, pour cela, m'enlever a l'icole apostolique de J&rusalem, qui est mon oeuvre, dit-il, et qu'il
compte bien m'y laisser revenir aussit6t que les 6v6nements le permettront. Je lui fis remarquer que j'y
reviendrai, si telle 6tait sa volont6, mais que j'en ferais
6galement le sacrifice, s'il le jugeait a propos, n'ayant
qu'un seul desir, celui de faire la volont6 de Dieu.
« Me voil& done, tres probablement, oblige de
renoncer a la vie de missionnaire missionnant, que
j'avais reprise depuis huit mois et pour laquelle Dieu
m'a donni de l'attrait et quelque aptitude. ,
M. Bourzeix commenSa ses lecons apris la grande
retraite. II futtres golt-. c Je ne saurais vous exprimer,
dit-il a ses l66ves, combien fut grand mon 6tonnement,
quand M. le Sup6rieur g6enral m'avisa qu'il me conflait un cours si important. II a fait appel &mon experience de vingt-deux ans de missions en France et de
dix ans & Jerusalem. J'ai dii incliner ma volont6
devant la sienne. Je m'efforcerai de vous faire aimer
1'oeuvre des missions, la premiere de la Congregation.
Je l'ai affectionn6e, quittee avec regret, reprise avec
joie, quittee de nouveau avec peine. Ma consolation
sera de contrIbuer a y preparer de jeunes missionnaires. n
Et il montra que la vie de missionnaire 6tait consolante et fructueuse; que Rome avait eu raison d'imposer, dans less6minaires, une ann6e de preparation
aux oeuvres. II inumara les qualitbs du bon mission-

568 naire, puis exposa la m6tbode qu'il entendait suivre :
o Nous nous exercerons a debi'er des sermons que
nous aurons composes nous-m&mes, ou bien a faire
des lemons de catechisme en public, a raconter une
histoire, une parabole, un miracle de Notre-Seigneur.
Je voudrais qu'i la fin de l'ann6e vous ayez chacun
une petite provision de sermons revus, corrig6s et pr&ts
a etre prech6s. Je m'appliquerai a vous donner une
id6e g6nerale des missions, de la marche a suivre, des
recettes a employer pourassurer le succes, ainsi que des
retraites a differentes categories de personnes. Nous
repasserons le directoire et nous nous ferons un petit
coutumier : deux choses bien n6cessaires et bien distinctes en meme temps. )
Les lecons de M. Bourzeix cessbrent avec I'annee
scolaire, car la Maison-Mere n'eut plus de jeunes
pr&tres l'ann6e suivante. Il restait directeur des missionnaires r6sidant a la Maison-Mere et, A ce titre, 6tait
charge de la distribution du travail. A la suite d'olB
servations qui lui furent presentees par M. Louwyck,
vicaire g6n6ral, ii rksolut de les assembler deux on
trois fois 1'an pour leur donner ses conseils.
Une proposition de I'archeveque de Lyon vint
modifier, une fois de plus, le cours de sa vie. a Hier,
4 juillet, 6crit-il, M. le vicaire g6n6ral m'a appel ; ii
m'a demand6 si j'accepterais d'aller i Valfleury, que
le cardinal de Lyon vient de nous offrir. Je me suis
incline devant ce d6sir formellement exprim6 et
M. le vicaire general a paru content de mon acceptation et m'a remerci6. Depuis lors, je suit tout plein de
cette 'pens6e; elle me suit partout. Ce sera un grand
sacrifice pour moi de quitter la situation que j'avais
ici depuis mon retour de Jerusalem. Pas de soucis,
de tracas, de responsabilit6. J'avais refait ma provision de sermons et d'instructions pour toutes sortes
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de pr6dications. Je crois que je faisais quelque bien
dans les retraites et que j'aurais encore mieux r6ussi
dans les missions apres la guerre. Le sejour de la
Maison-Mere est agr6able, a la condition d'y mener
une vie de rggle, de discretion et de charitd. On peut
s'y sanctifier facilement avec tous les moyens qu'on a
pour cela. Je me r6signe a mon nouveau poste. La
solitude et la responsabilit6 d'une paroisse me font
craindre. A soixante-huit anS, on n'a plus le courage
d'autrefois. Tout sera a refaire dans cette maison,
sinon dans la paroisse. Les missionnaires qui en sont
Paris :
partis en I9o3 ont tout vendu ou envoyed
linge, batterie de cuisine, bibliotheque, mobilier. C'est
egal, Valfleury ne m'inspire pas la meme apprehension
que Vichy en 1895, ou Amiens, qu'on m'a propose en
1917. 11 y aura moins de responsabilit6 pour le
ministere paroissial. Valfleury est un lieu de pilerinage tres 6difiant et tres fr6quent6; on peut y faire
beaucoup de bien. La sainte Vierge me sera seconrable, si je la fais aimer et honorer. Puisque Dieu le
veut, je lui fais le sacrifice de ma personne, de ma
tranquillit6, de mes gofts, de mes preferences. Je
dois m'attendre a des difficultes de toutes sortes, a
.des ennuis, a des souffrances physiques et morales.
Courage, 6 mon ame! Dieu le veut; il m'aidera. »
A Valfleury, M. Bourzeix se montra, comme partout,
un homme de devoir, d'une vertu austere et energique,
toujours pret a se mortifier et a se d6vouer. Ses paroissiens 1'admiraient; les pelerins 6taient remu6s par sa
parole pieuse,.chaude et vibrante.
II 6rigea, au bout de l'avenue, une chapelle commemorative des morts de la grande guerre; il y chantait la messe aux jours des grands pilerinages.
I1 commenqa une 6cole apostolique, mais les moyens
lui manquerent pour la continuer.
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Les pauvres et les malades furent ses paroissiens
privil6gibs; ii allait les visiter regulibrement pour les
consoler et les secourir.
Le diabete le minait depuis longtemps. A partir de
1925 surtout, sa sante declina. Il lutta contre le mal
avec une inergie farouche, se refusant tout repos. Le
matin, qu'il eit dormi ou non, il 6tait sur pied i
quatre heuresI a l'oraison, toujours a genoux; ii assurait le service complet de la paroisse et du pMlerinage
sans regarder a la fatigue.
De l'aveu de tous, il fallait I'arrter, si on voulait
I'emp&cher de succomber i la tAche. Et comment I'arreter, sinon en l'appelant & Paris? Quand la lettre de
M. le Sup&rieur g6n6ral vint lui demander de quitter
sa paroisse pour n'y plus retourner, i se r6signa sans
murmurer, bien qu'il ne comprit pas pourquoi on lui
demandait le sacrifice de Valfleury, ot il venait de
passer huit ans, de 1918 a 1926.
A la Maison-M&re, notre v6enre confrere ne restapas inactif, malgrb sa sante delabree. Pr&t6 aux sceus
de Clichy, qui avaient besoin d'un second aum6niet,
il leur consacra ses dernieres forces avec un devouement dont elles seules peuvent mesurer 1'etendue. Ce
saint missionnaire, ce vrai fils de saint Vincent tomba,
6puise, a son poste de travail. 1I revint a la MaisonMere pour y mourit pieusement.
14 avril. - Fete de la Translation des reliques de
saint Vincent. Son 9m. le cardinal-archeveque de
Paris nous fait l'honneur de presider l'office du jour;
et Mgr l'6veque de Viviers, celui de monter en chaire
pour nous parler des vertus de notre -saint fondateur.
Pendant neuf jours, les pelerins viennent, nombreux,
v6nrer le grand bienfaiteur des pauvres, couch6 dans
sa chfsse. Les enfants ne se rendent pas bien compte
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de ce que pdut etre ce corps, expose au-dessus et en
arriere d1a maitre-autel. Quelques petits de l'orphelinat Saint-Louis ont eu des r6flexions charmantes.
it Nous avons 6t6 voir le Monsieur qui 6tait malade,
disait l'un au retour; il dormait; son lit 6tait bien
beau. - Qu'as-tu fait pour lui ? lui demanda la soeur.
- J'ai. rcit6 une dizaine de chapelet. n Un autre
ajoutait : i II a l'air bien malade, ma seur; il faudra
lui envoyer le m6decin; il a l'air si gentil! »
16 avril.-

La neuvaine de la Translation est, helas !

endeuill6e. Ce n'est pas parmi nos vieillards que la
mort va choisir sa victime; elle frappe parmi les
jeunes : M. Gouault, secr6taire particulier de Notre
Trbs Honor6 Pere, succombe, i son tour, apres une
maladie d'un mois. Comme M. Jung, M. Koury,
M. Dequene, M. Rouge, disparus tous quatre depuis
Ie I" janvier, il avait sa chambre an corridor SaintJean-Baptiste. Au mois de mars, il disait : i Notre
corridor se d6peuple; nous restons huit sur douze; a
qui le tour maintenant? , Ce fut le sien.
M. Pierre-Joseph Gouault

6tait n6 a Grez- en-Bouere

(Mayenne), le 8 aofit 1892. Sa tendre pi6t6 se manifesta de bonne heure; elle grandit avec lui et lui procura de douces emotions le jour de sa premiere communion. L'image-souvenir qui lui rappelait ce temps
lointain, porte son nom, la date du grand jour:
i 31 mai igo3 n, et cette courte priere :.

0O Jesus de

ma premiere communion, soyez toujours pour moi le
Seigneur et-le bien-aime ! »
Envoy6 au Berceau de Saint-Vincent-de-Paul, ii y fit
ses 6tudes classiques. Ceux qui l'y ont connu disent
que, s'il n'avait rien de saillant du c6t6 de l'intelligence, il fut toujours des premiers par sa pi6te, sa
sagesse et la douceur de son caractere. 11 poss6dait,
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des lors, ce bel ensemble de qualites morales qui,
jusqu'a la fin de sa vie, lui ont acquisl'estime et I'affection des personnes avec lesquelles il cut des rapports.
1910 marque une date dans sa vie. II rev6tit I'habit
de clerc le ig juillet et entra au s6minaire interne de
Dax le 19 septembre. 11 fut toujours un seminariste
fervent. Quand vint le jourde la repartition des offices,
il apprit qu'on l'avait choisi comme deuxiime balayeur
du seminaire. Chaque office avait son petit reglement:
II copia le sien et ne se separa plus jamais de cet kcrit,
.qui fut retrouvi dans sa chambre apres sa mort. Les
siminaristes ne comprennent pas assez d'ordinaire
combien sont savoureux, pour les vieillards, les souvenirs de la jeunesse et combien il importe, pour ne
pas les laisser fuir, de garder les papiers qui les rappellent. M. Gouault 6tait encore loin de la vieillesse;
il dut, tout de meme, au milieu de ses occupations
absorbantes de secr6taire, 6prouver quelques joies delicieuses en repassant, de temps & autre, ses anciennes
obligations de deuxieme balayeur du s6minaire. .e
reglement lui rappelait les deux statues du fond da
seminaire, qu'il fallait couvrir avant le travail, l'antichambre du directeur et le tambour de devant, d'oit
devait etre chasse le plus petit grain de poussiere, le
corridor Saint-Joseph avec ses deux essuie-pieds. Ah!
ces essuie-pieds, ils lui donnerent bien du mal, car le
troisitme article demandait u de les secouer a fond
sur le parquet du corridor ,, <cen faisant le moins de
poussiere possible ,. II efit &t6 si facile de les secouer

par la fenetre ou sur la rampe de l'escalier, mais le
reglement interdisait cette maniere d'agir, qui se presentait la premiere a l'esprit des s6minaristes.
Par les notes que lui donna son directeur, nous
pouvons juger dans quelles dispositions M. Gouault
passa son temps de s6minaire : ( Notre cher frere
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Gouault est un excellent jeune homme, fidele i ses
devoirs avec une application 6gale. Je crois qu'il n'a
pas de dificult6s particulibres pour se maintenir dans
le bon chemin. Aussi lui souhaiterait-on plus de feu
et d'entrain. II est pieux, r6gulier. Intelligence ordinaire; ne brillera pas, mais sera un bon 616ve, parce
qu'il travaillera. Caractere bon et paisible, voire meme
un peu apathique. Comme confrere, il ne fera pas
souffrir, parce qu'il ne voudra faire de mal a personne.
Sant6 bonne. ,
C'est bien cela. La grace ajouta dans la suite en
l'ame de M. Gouault ce qui lui manquait alors. Ceux
qui l'ont connu a Paris peuvent attester que son caracthre n'avait rien d'ap.athique et qu'il 6tait capable de
feu et d'entrain.
Les obligations du service militaire l'emp&cherent
de s'unir A la Compagnie par les saints vaeux apris
ses deux ans de probation. L'attente ne fut que de
huit mois: le 1I mai 1913, muni de son certificat
d'exemption, il fit le pas decisif avec la joie de ceux
qui voient, dans les engagements sacr6s, des liens de
libert6 et non des liens de servitude.
La guerre ayant r6duit le personnel professoral du
Berceau, force fut de recourir A des moyens de fortune.
On fit appel a la bonne volont6 de M. Gouault, encore
diacre, et il obeit volontiers. Ce fut dans la belle
chapelle de cet etablissement-qu'il reCut le sacerdoce
et dit sa premiere messe.
La classe de sixiime lui fut confi6e. C'6tait la plus
nombreuse. Ses 6l1ves 6taient les plus petits et aussi

les plus espiegles. II aurait fallu, pour les tenir, une
main plus ferme que la sienne. M. Gouault 6tait trop

avare de r6primandes et de punitions; c'est qu'il lui
en coitait enormement de faire de la peine. Dans les

cas les plus graves, prenant son courage Adeux mains,
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il enflait la voix ou s'enhardissait jusqu'a punir; mais

son ccur ne tardait pas a prendre le dessus, surtout a
la vue des larmes qui coulaient, et ii pardonnait
aussit6t Je dilinquant.
C'est ce qui lui valut d'etre appele a Paris, pour
remplir les fonctions de secretaire particulier, quand
la mort du regrettA M. Fayollat laissa la place vacante.
On avait jet6 les yeux, pour ce poste, sur un autre
professeur du Berceau. Le superieur d'alors, qui tenait
A garder ce confr.re, proposa lui-m6me M. Gouault.

II n'a pas ce qu'il faut pour les enfants, icrivait-il,
mais je suis convaincu qu'il riussira comme secr6taire
particulier. ,
Le choix 6tait heureux. M. Gouault 6tait tres bien
dou6 pour cet office: discretion parfaite et meme plus
M'. le Supeque parfaite; attachement inalt6rable
rieur g&niral; caractere doux et conciliant; amour du
devoir. II savait accepter de gaiet6 de cour, sans murmurer ni se lasser, le travail supplimentaire qu'appor-,
taient le premier de l'an et la fete de saint Francois.
II pr&chait fort bien et aurait pu faire an excellent
missionnaire. La tentation eut iti grande, pour tout
autre, de se laisser absorber pat les occupations extirieures. II sut se mettre en garde contre cet 6cueil.
Ce n'est pas qu'il restit sans ministrre. Le temps de
secretaire particulier n'est pas tellement pris qu'il ne
lui reste quelques loisirs. Ces loisirs, il les donnait
aux steurs de Chitillon et de Saint-Michel, qu'il allait
confesser tous les huit ou tous les quinze jours.
Inutile d'insister sur la rigularit6, la piett, la complaisance de M. Gouault. Sur ces points, il 6tait un
moddle. Un confrere disait : , Je cherche vainement
un defaut en lui; je ne vois que des qualit6s. » Du
c6t6 des seurs, comme du c6t6 des missionnaires, sa
disparition n'a laissi que des regrets. II 6tait sympa4(
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thique A tout le monde et cette sympathie 6tait faite
d'estime et d'affection. II est parti, mais ses exemples
restent et ne s'oublieront pas de sit6t.
18 avril. - M. le Superieur g6naral annonce, a
l'examen particulier de midi, que M. Robert est
nommi assistant de la Maison-Mere et M. Touzh secrbtaire particulier, tous deux a titre provisoire, jusqu'a
ce que le temps des vacances permette des mesures
definitives.
SOTTEVILLE-LES-ROUEN
UN DON DE S. S. PIE XI
Tandis qu'on venait de poser, A Sotteville-les-Rouen,
la premiere pierre d'une 6glise d6di6e a saint Vincent
de Paul et destinie a remplacer un mauvais baraquement encore utilise pour l'exercice du culte, un brave
cheminot - en constatant combien il etait difficile de
trouver des fonds pour cette ceuvre - eut I'idee de

signaler directement au Pape ce qui se passait a
Sotteville.

Le Pape accueillit paternellement cette requite et
fit parvenir un cheque de 20000 francs -

souscription personnelle -

comme

A M. l'abb6 Guilan, cure

de la paroisse.

Mgr Maglione, nonce A Paris, fut, avec Mgr de la
Villerabel, archeveque de Rouen, I'intermndiaire de
cette realisation, qui a combl6 de joie les paroissiens
de Saint-Vincent-de-Paul.
(/ournal des Debats, lo avril 1929.)
NICE
S

LA MORT DE M. OBEIN

Ce fut, par toute la ville, un long mouvement de
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stupeur quand, la semaine derniere, se r6pandit ia
nouvelle: M. Obein est mort! Personne ne le savait
gravement malade; le 2 f6vrier, jour de la Purifica'tion, les pretres I'avaient vu, a la f&te du grand siminaire, plein de vie. Le dimanche, il avait chant6 la
messe, prech6, le soir, aux Enfants de Marie; le vendredi suivant il 6tait mort.
II s'alita dimanche soir. Le lundi et le mardi ne
faisaient rien pressentir d'anormal, quand, le mercredi, la temperature, toujours plus 6levee et persistante, commenca a faire naitre des inquietudes. Le
jeudi, il apparut que les soins prodigues devenaient
inutiles : d'heure en heure, l'espoir diminuait. II
rebut avec pi6t6 les derniers sacrements; il mourut,
-entour6 de ses confreres, le vendredi matin, a cinq
heures moins un quart.
Mime apres une semaine, la surprise des premiers
jours reste enti&re : il semble impossible de se rendre
a 1'6vidence. On dit de certains monuments qu'ils font
.comme partie da paysage; M. Obein, qui travaillait,.
depuis quarante-deux ans a Nice, itait, sur notre
horizon, comme un de ces objets familiers dont on ne
. s'est jamais demand6 quand ils y sont venus et dont
.on ne songe pas un instant qu'ils puissent un jour
disparaitre; il 6tait notre vie. a Avec lui, disait tres
justement, pour son Institution, une directrice, c'est
.un peu de 'hotre passe qui s'en va... ) Voili pr6cisement ce qui a rendu si cruelle a beaucoup une mort a
laquelle personne ne s'attendait.
M. Obein etait arrive A Nice en .1887. II ne devait
plus nous quitter. II 6tait n6, en 1860, A Hondschoote,
bourgade de cette Flandre oii la foi a maintenu les
vertus qui font les families fecondes et les bras vigoureux. Ses parents tenaient un commerce de boucherie.
Le pere, M. Benoit Obein, avait fait la campagne de
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Crimie. Il y avait laiss6 une main et en avait rapport6
la m&daille; il aimait a conter en famille ces souvenirs,
qui 6taient sa fierte. 11 6tait surtout fervent chritien,
membre des confrbries du Saint-Sacrement et du
Sacr6-Coeur. La mere, nature affin6e, parait avoir &t6
l'ange de ce foyer, oi elle 6leva quatre enfants :
deux, Jules et Gaston, devaient etre pr&tres; une de
leurs seurs, Fille de la Charit6.
On devine ce que dut etre, sur les genoux de cette
mere, la formation premiere de l'enfant. Le goat des
besognes absorbantes, le souci meme de s'en tailler
parfois, de peur d'en manquer, le jugement, la droiture, la pi&t6 directe, tout cet ensemble de vertus
naturelles que nous avons appr6ci en M. Obein, c'est
a son pere et a sa mere qu'il faut d'abord en reporter
le m6rite. Dans de tels milieux, les vocations iclosent
naturellement. Celle de M. Obein se dicida .vite.
Apres ses 6tudes secondaires au petit s6minaire
d'Hazebrouck, il entrait au grand s6minaire de Cambrai en 1878.
Le grand s6minaire 6tait alors confi6 aux pretres de
la Mission. Sous leur direction, lejeune clerc acheva
d'6baucher ce qui devait 8tre, plus pleinement, sa
physionomie sacerdotale. Nullement un savant, moins
encore un m6taphysicien. 11 ne se sentit aucun attrait
vers ces etudes approfondies, ou sp6cialis6es dont
Leon XIII venait pr6cis6ment de raviver le goat en
rouvrant les sources. Tout ce travail de science, il
l'estimait - il avait fait de -solides etudes et porta
toujours grand respect aux doctes - mais il se dit,
modestement, que 1 n'6tait pas sa voic; et tres t6t,
semble-t-il, il en prit son parti.
Cependant, un autre travail se faisait dans son Ame.
La figure de saint. Vincent de Paul l'attirait, sa spiritualit6 surtout. LU, rien de complexe ni de recherche:
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un elan de toute l'activit6 vers Dieu, qu'il faut aimer
Sa la sueur de son front, i la force de ses bras ,.
Aller a Dieu c bonnement et simplement n, voila qui
plaisait au fils du laborieux commercant d'Hondschoote. Sa vocation 6tait troqv6e. Il refi6chit cependant plusieurs annies. II pria. Enfin, en 1885, deji
sous-diacre, il se pr6sentait a la Maison-Mire des
pr&tres de la Mission. Il y fit son noviciat, y acheva sa
tbhologie et fut ordonn6 pretre en 1887. Le Superieur
g6neral le designait, quelques jours plus tard, pour le
grand s6minaire de Nice. Et. depuis cette annee-la,
fait assez rare, il ne nous a pas quitt6s. -I1 a donn ii
Nice toute sa vie de pretre; il vient d'y mourir.
Ses anciens illves du s6minaire, qui emplissaient,
lundi, la cath6drale, ont dfi sentir monter en eux les
souvenirs des annies lointaines qui, de 1887 a 1904, se
partagent la premiere piriode de son ministere. En ces
temps-Ja, au siminaire du Chateau, puis a Cimiez, il
fut, d'abord et avant tout, M. FEconome. Professeurde liturgie et meme de thbodic6e, ce n'est pourtant
pas dans la ligne de l'enseignement qu'il songeait .
se frayer une influence; l'empreinte a donner aux
esprits, il en abandonnait le soin a d'autres de ses
jeunes confreres, dont les cours restent, apres quarante annees, un souvenir bien vivant. Pour lui, a c6t6
des besognes mat&rielles, il s'adjugeait volontiers la
direction spirituelle; il l'aimait beaucoup alors : il
I'aima toujours dans la suite.
Ce travail lui paraissait, avec raison, la tiche par
excellence de ceux qu'on appelle, pricis6ment, les
directeurs; c'est la direction qui faconne le pr&tre, et
M. Obein eut toujours une tres haute id6e du pretre.
Ses fils spirituels, nombreux dans notre clerg6, pourraient timoigner de ce qu'6tait cette direction, surnaturelle, enveloppante aussi et pleine de sollicitude;
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Pere, il pe se serait jamais r6signi & perdre de vue
l'un quelconque de ses ils; rarement aura 6tt plus
exacte la transposition au surnaturel de ces mots
sacr6s qui tiennent ala chair et au sang. C'est ce qui
explique l'attachement que lui ont voue ceux qui
furent ses penitents. L'ordination ne l'a pas entam6.
La vie m&me de ces pr&tres I'a prolong6. It lui
survivra.

Vinrent les annies de persecution. En igo3, les
pretres de la Mission devaient quitter le beau seminaire dont Mgr Balain et M. Perrichon avaient dote
le diocese, et, de ce fait, quitter Nice. Mgr Chapon
eut alors une inspiration : il demanda a M. Fiat,
superieur general, de lui laisser M. Obein comme
secr6taire particulier. La requite dut etre appuyee de
motifs bien puilsants; elle fut a'gr6e. Du reste, ces
ann6es exceptionnelles excusaient, si meme elles ne
I'autorisaient, une situation, exceptionnelle elle aussi.
.Seul de ses confreres, M. Obein nous resta.
A partir de cette date, commence pour lui' une
*deuxiime phase d'activit6, toute diff6rente de la premiere. Elle durera vingt-cinq ans. C'est elle qui va
nous le livrer tel que nous l'avons surtout connu.
II est secr6taire de Mgr Chapon; secr6taire, a vrai
dire, d'un genre un pen &part, car l'6veque met, dans
ses relations avec lui, une nuance d'affectueuse sympathie qui les haus3e jusqu'l I'amiti6. Mais si Mgr Chapon aimait M. Obein, nous savons tous a quel point
M_. Obein v6n6ra Mgr Chapon; il lui fut d6vou6
jusqu'a la mort. M. Obein est reste aupres de
MgrChapon vingt et un ans. Plus encore peut-etre que
ie grand coeur de l'6veque, I'attachement de son secr6taire et son esprit soumis ont fait cette longue et
.ddle collaboration.
ii- n'a cess6 qu'une
Tous les matins, depuis Jors
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semaine avant sa mort - il prenait sa place aux
bureaux du secretariat, A Sainte-Agathe, puis a la
villa Dupanloup. Que de fois nous l'avons vu installU
IA, heureux de sa tache modeste, qui lui permettait de
rester en contact permanent avec tout le clerg6 du
diocese! Cette matinee, c'etait une partie de sa vie.
Peu a peu, ii y avait trouv6 un v6ritable charme,
charme qui 6chappe A l'analyso, mais qui est fait de
l'accoutumance A la meme besogne, dans le m&me
cadre, aux memes heures, au point que, sans elle, il
semble qu'on ne vivrait pas. Renoncer au secr6tariat
eat W6tpour lui un rude sacrifice; il y a, du reste,
rendu de si utiles services! Lequel d'entre nous, par
exemple, avant d'aborder les voies administratives n'a
pas eu, plus d'une fois, recours A ses conseils ou A ses
directives? Nous ne reverrons plus M, Obein au secretariat; mais a son bureau, son souvenir se dressera
devant nous longtemps encore.
Le secretariat occupait chacune de ses matineesl
Or, ce n'6tait l~ qu'une partie, peut-&tre la moindre,.
de son activit6. Ce fils de saint Vincent de Paul avait
garde la nostalgie de sa vie de communaut6, pour un
temps suspendue. II y suppl6ait du mieux qu'il le pouvait; c'est ainsi que, pendant les vingt ans de son
sbjour A l'6vech6, il ne manqua jamais de se lever a
quatre heures; mais c'etait li compensation bien
insuffisante a ses yeux. II s'avisa, tout de suite, d'un
autre moyen: se divouer sans mesure auprbs des
Filles de la Charit6 et des oeuvres dont leurs maisons
sont le centre. Puisqu'il n'6tait plus directeur au s6minaire, c'6tait encore faire l'oeuvre de saint Vincent.
Le champ s'ouvrait vaste a son besoin de minist&re; et
pendant vingt-cinq ans, il n'y a pas failli. Les six
maisons de Nice, celles de Villefranche, Monaco,
Cannes et Menton le revoyaient r6gulibrement pour le
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ministere des confessions et bien souvent encore
entre temps, car il 6tait de toutes le confident et le
conseiller. Elles furent sa portion de choix. La centaine de Filles de la Chariti qui remplissaient, lundi,
la nef de Sainte-R6parate 6taient une preuve bien
6mouvante de cette activit6. Les pleurs qu'elles ont
verses, l'assiduit6 qu'elles ont mise a soigner son mal
et veiller,quatre jours desuite,sa d6pouille mortelle,
montrent assez a quel prix elles estimaient son d6vouement d'un quart de siecle. Sans leur robuste esprit de
foi, elles seraient aujourd'hui desemparees. Elles
mettront longtemps, malgre tout, a concevoir et organiser un monde dont M. Obein ne sera pas.
Car, aupres d'elles, il y a leurs ( Enfants n, presque
aussi 6prouv6es qu'elles. A la Condamine, a Fod6r6,
a Saint-Pierre, M. Obein etait a le Pre o».Ces enfants
avaient raison. Combien de fois l'a-t-on vu, pour elles,
pour leurs reunions, leurs ceuvres, par voies et par
chemins, indifferent i la fatigue, impermeable aux
intempiries! II semblait que ce ministere, d'annie en
ann6e plus charg6, lui conservAt la jeunesse et l'6lan;
les Enfants de Marie avaient rnussi une sorte de prodige : cet homme a qui la parole en public cofta toujours un effortparfois incroyable, s'est astreint jusqu'au
bout, pour elles surtout, a la servitude de la parole.
La conference qu'il leur donna, A Foder, le dimanche
soir, quelques heures avant de s'aliter, est plus que le
dernier acte de son ministere : elle est un symbole.
S11 doit lui plaire d'avoir termin6 par 1U sa journ&e
d'ici-bas.
Aussi, comme elles s'attachaient a lui, ces enfants!
Elles non plus, il ne les abandonnait pas quand, une
fois, il avait accept6 le soin de leur ame. 11 les suivait
jusque par deli leur mariage, qu'il 6tait heureux de
benir; et les annees s'ajoutant aux ann6es, il avait fini
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par voir ses a anciennes , essaimer dans toutes les
directions., C'est a elles surtout qu'il devait d'etre si
connu partout et partout si populaire ; c'est leur nombre
et ce sont leurs regrets qui ont donni a ses funrrailles
leur caractere si touchant.

Parmi ces enfants et ces ceuvres, sera-t-il possible
-sans rendre les autres jalouses - de distinguer la
maison de la Condamine? Au fond, si t le Pere »

semblait avoir 6tabli l son quartier gindral, c'est
qu'il s'y trouvait au coeur de la Vieille-Ville, dont la
physionomie contraste si fort avec la Nice de l'autre
rive; un instinct lui disait que saint Vincent en aurait
fait son lot, de pr6f&rence a tout autre. La, M. Obein
6tait chez lui. I1 se sentait de plein-pied avec ces
simples, avec ces Ames du peuple, si interessantes,
riches et 6toffies quand on se donne la peine de les
travailler. Lui, sut cr6er lIun foyer d'elite qui rayonne
aujourd'hui la charit6 dans tous ces quartiers, sons ses
esplces les plus charmantes; telle, entre autres,
1'euvre de a Louise de Marillac , pour la visite a
,domicile de la vieillesse d6laiss6e.
Samedi, quand il reposait sur son lit funebre, un
ouvrier vint lui rendre ses derniers devoirs. II 6tait en
bourgeron de travail. Soudain, il s'approche et 1'embrasse. Le baiser de cet humble, derniere empreinte
d'ici-bas sur son front deja refroidi, n'est-ce pas ia
consecration la plus haute qu'ait pu ambitionner l'ari
et l'ap6tre des pauvres?
C'est encore parce qu'il aimait les pauvres, qu'il
etait si devou6 aux a Dames de la Chariti ,. II 6tait
leur directeur et tenait beaucoup a leurs reunions mensuelles. Une de ses derniires preoccupations, sans
doute un de ses derniers sacrifices, ne fut-il pas de ne
pouvoir etre lui-meme fiddle a cette messe du premier
mercredi, deux jours avant sa mort? Elles ont associd
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leur deuil 4 celui des Filles de la Charit6 et des
Enfants de Marie, t6moignant, par 1l, que, toute sa
vie, dans le cadre que lui tragaient les circonstances,
M. Obein a voulu faire l'ceuvre d'un enfant de saint
Vincent.
Nous .ajouterions a peine a ce programme d6ja
charge, si nous. inumxrions encore les autres occupations auxquelles il lui plut de faire face. II fut, un
temps, directeur de la Semaine Religieuse. Pendant la
guerre, il accepta, aupres de Mgr Chapon, 1'aum6nerie
,du Parc Chambrun, dans le pavilion particulierement
m&ritoire des contagieux; ii 6tait sup6rieur des Dames
Augustines; il pr.tait volontiers son concours, pour
toutes sortes de minist.res, aux diverses Institutions
de notre ville. Nous ignorerons vraisemblablement
toujours les dernihres ramifications des mille industries
que lui avait inspirees son zele, et dont tel et tel
aboutissant ne nous fut rv61l6 qu'i l'occasion de son
dcics.
Rendu au s6minaire en 1926 par la mort de
Mgr Chapon, il y redevint Monsieur l'4Tconome. Mais il
ne voulut abandonner aucune de ses ceuvres. Et s'il
nous a e6t enlev6 si t6t, peut-6tre le devons-nous k ce
surcroit de travail dont il se chargea pour faire face
a tous ses engagements, ayant voulu maintenir toujours
a son activite le rythme de la trentieme annee.
L'ensemble de ses divers minist.res avait fini par lui
composer une physionomie a part. A vrai dire, on
eprouve quelque difficult6 g analyser M. Obein. De
nature complexe, bien qu'il s'en d6fendit, il s'imposa,
jusqu'au dernier jour, un effort teadu vers la simpliciti; d'autre part, - contraste comme nous en
portons tous, - il allait, d'instinct, aux solutions
simples, aux situations nettes. II affectait, dans les
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milieux oi il pouvait s'ipanouir, une rondeur d'allures •
qu'il aimait a traduire par de familibres brusqueries n'itait-il pas toujours press ? - mais personne ne s'y
trompait, pas m&me lui. Nous avons dit son bon sens;
il lui dut la comprehension exacte de ce qu'il pouvait
et devait etre. Clairvoyant pour lui-meme, il n'ambitionna pas les ministires pour lesquels il ne se reconnaissait pas les aptitudes n&cessaires et, modestement,
il besogna, s'attachant a faire fructifier, dans les
domaines oi il se depensait, les talents que le Maitre
lui avait confis. Et cela pendant quarante-deux ans!
Ainsi il a fait, par ce labeur soutenu, plus que bien
d'autres, mieux douis on plus brillants. C'est qu'il
avait pris au serieux son sacerdoce. Et telle est, en
definitive, la grande lecon de cette vie. Elle explique
tout le reste : ce zble; ces vues d'en haut qui ont surnaturalis6 chez lui tant d'initiatives ou de demarches;
cette discretion, ou il a enseveli tant de confidences;
cette piet6 enfin, volontiers expansive et qui 6taitrest&e, chez ce pretre, si proche du peuple. La place
qu'il occupait ,parmi nous, nous n'6tions pas tentts
d'en prendre la mesure tant qu'il vivait; nous la mesurons maintenant au vide qu'il nous laisse.
On nous a cont6 que, vers 1895, l'idde lui vint
d'apprendre -notre parler nissart; il demanda t un
s6minariste de lui en composer. a grammaire, qu'il se
mit A 6tudier. Mais mieux encore que cet indice
pourtant si rbvklateur, ses quarante-deux ans de
travail A Nice sont des lettres de naturalisation indiscutables. Etc'est parceque Nice le sentait NiCois qu'il
eut des funkrailles si imposantes. Pris de cent trente
pr&tres entouraient sa depouille dans le chceur on le
transept de Sainte-R6parate; d'autres, retenus dans
leur paroisse, s'6taient excuses. Rarement notre clerge
aura mis, dans une aussi belle manifestation, autant de
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spontan6it6. Mgr l'iveque donna I'absoute. Mgr Clement, 6veque de Monaco, avait tenu a assister a ces,
fun6railles. A ce geste de d6licate sympathie, Sa
Grandeur, M. le sup6rieur du s6minaire et ses confreres, le clerge de Nice, ont etC tres sensibles. Que
Mgr de Monaco veuille en trouver ici le respectueux
t6moignage. M. Obein a gagn6 sa derniere demeure,
entour6 de tout ce qu'il avait v6n6r6 et aim6 ici-bas.
Son frere, M. 1'abb6 Obein, et son neveu arriverent
juste a point pour joindre ieur deuil a nos regrets ; ils
purent constater la manifestation de sympathie qui
groupait autour du d6funt, pour un hommage supreme,
tous ceux qu'il avait servis. De la-haut, M. Obein doit
etre content de nous.
Il n'est pas de ceux qui se reposent, meme en
paradis. « Je descendrai ),, disait Ia sublime t petite
saeur ,. M. Obein descendra. II voudra vivre aupres
de nous. Mais il a chang6 pour la gloire nos besognes
terrestres, qu'il aima tant; il veillera sur nous, il
interc6dera pour nous. Avec son exemple et ses legons,
c'est la consolation qu'il nous laisse a nous qui le
pleurons et le pleurerons longtemps encore.
De cet article de la Semaine Religiense de Nice (17 f'vrier),.

rapprochons celii qu'un journal de la ville a consacre au
regrett6 M. Obein dans son numfro du 23.

M. Obein a donnu raison au vieux proverbe : ( Le
bien ne fait pas de bruit. ) Ce pretre aura, au milieu de
nous, pendant quarante ans sans interruption, d6velopp6 jusqu'i son extreme degr6 un zle tout apostolique dans un maximum de silence. Autour de lui,
nul remous. La barque de sa chariti, oi tant d'Imes
trouvaient place et refuge, glissait A la surface de
notre vie sociale sans laisser le plissement que fait un
z6phir A la surface d'un lac. Et quand on apprit sa
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mort, ce fut un soulevement de regrets et de deuils,
puissant comme le soulevement des lames de fond
dans l'ocean aux jours de tempete.
Ses fonctions, sa bont6 native, son zele surnaturel,
son esprit de fils de saint Vincent de Paul, esprit qu'il
cut en plenitude, sa constance a travailler dans le
meme milieu sans nulle volont6 de changement, le
rayonnement que la Providence accorde a toute vie qui
ne veut etre que sacerdotale, meme si elle se cache
dans la plus absolue modestie, toutes ces causes
melerent sa vie a toutes les manifestations religieuses
et sociales de la cite, Comme directeur au grand
seminaire et comme secretaire de Mgr Chapon, il
devint le conseiller et le guide de beaucoup de pr&tres;
comme directeur spirituel des Dames de Charite, il fut
en contact avec la bonne societe, aristocratique et
bourgeoise, de Nice; comme aum6nier des seurs de
Saint-Vincent-de-Paul. ii eut action sur toute cette
foule d'humbles, d'artisans, de malheureux que secourt
constamment le zele toujours 6veillb des Filles de
Saint-Vincent-de-Paul, II fut un des promoteurs de
ces patronages et de ces ceuvres sociales f minines qui
font I'honneur des catholiques de Nice. Et les oeuvres
pour lui, c'itaient toujours des ames individuelles,
telles et telles ames H qui il appartenait, qui avaient
barre sur lui, qui prenaient son temps, son.d6vouement,
d&voraient ses heures de loisir, auxquelles il se donnait
d'ailleurs joyeusement, pensant qu'il n'y a pas de
labeur plus beau que celui qui consiste a secourir une
ame.
Vie sans bruit, mais combien intense; vie sans arret
et cependant sans fievre; vie d'oeuvre et cependant toute

profonde. Ah! ii fut bien de notre siecle, cepretre
dont Ie visage, aux traits anguleux, semblait detache
du porche d'une cathidrale moyen•geuse:
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II fut bien de ce Midi tumultueux, cet homme n& du
la
Nord, mais qui portait au coeur un soleil dont
chaleur &clataiten ses yeux. II appartenait a son temps,
1I
a ceux qui l'entouraient et provoquaient sa bonte.
C'itait
passe.
le
sur
ne s'attardait jamais en regrets
chez lui une maniere de r6alisme, et qui lui fit rejoindre,
dans le sens de I'opportuniti, son maitre, Mgr Chapon,
conduit par 1'id6alisme a cette m6me comprebension
des hommes et des choses de son temps.
fait
Sa m6taphysique 6tait celle de la charit6, qui se
qui
sort,
qui
toute A tous, qui ne discute pas, qui aime,
des
a
trouve dans une bonte pratique une solution
difficult6s oit la sp&culation 6chQuerait.
II serait difficile de d6couvrir quelqu'un qui ait,
saint Vincent de Paul;
plus que lui, ressembl6e
mais
comme saint Vincent de Paul, fils du peuple,
combien fin, sachant distiller ses penses et mesurer

ses paroles, repondant par des gestes, par des sourires,
par des haussements d'6paules, des clignements d'yeux
dire
chaque fois que par lI il pouvait se dispenser de
un mot; et, par ce moyen, faisant entendre plus qu'un

mot n'eitt fait entendre, puisque le mot limite toujours
et avec
Ia pens6e; se trouvant A I'aise avec les grands

pour
les petits,. ni intimid6 par les uns, ni intimidant

le coeur
les autres, ayant la confance parce qu'ayant
des uns et des autres; judicieux, discret, ferme,,tenace,
courant
bon et rbalisateur. Press6 comme nous tous,
ne pas
pour
toujours
toujours, ayant une excuse
que
autant
r6flichie
s'arreter, mais celk par volont6

un
par multiplicit6 d'occupations. 11 savait qu'avec

une
regard on avance en affaires souvent plus qu'avec
que
heure d'entretien, et il ne borisculait dix affaires

6tre tout
parce qu'il y en avait une A laquelle il voulait
oui;
exterieure,
vie
la
entier et a loisir. D6vore par
de
tant
a
mais non pas domine par elle; semblable
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grandes ames qui ont eu des vies prodigieusement
occupies et n'ont pas cessi d'etre des ames intirieures.
Et, au fond, il n'y a peut-&tre que celles-lU qui assurent
d'abord en elles la vie spirituelle, l'union avec Dieu,
le recueillement, la priere, la miditation; il n'y a
peut-etre que ces Ames qui vivent d'abord par le dedans,
qui soient capables de faire face a la multipliciti des
devoirs extbrieurs. La force ne vient jamais que du
dedans. Quand il commenqait, chaque jour, son travail
apostolique, M. Obein avait en lui de quoi suffire A
tout appel de la vie, A tout appel des ames et des
teuvres. II avait d'abord mis en lui l'inepuisable v6rit6,
parce qu'il avait m6dit6 et pri6. Son conseil pouvait
etre prompt et rester judicieux. II y avait un rapport
perp6tuellement entretenu entre ses pcnsbes et celles
de Dieu.
C'est ce qui lui permettait de vivre avec intensite,
avec rapidit6. Mais aussi il s'itait compose le tempiramentmoral qui permet de donner la plus large valeur
Sttoutes les formes de son activit6. II avait pris le parti
d'&tre droit, d'aller au but sans detour. II avait pris le
parti d'etre brusque, ce qui est si souvent une maniere
de servir les autres. I1 avait pris le parti d'etre franc
et loyal, toutes complications venant de nos mensonges
conscients ou inconscients, de tout ce que nous
mettons, d'hypocrisie dans nos relations sociales et
quelquefois dans nos relations.avec nous-memes. II
avait pris le parti d'etre simple, sans appret, sans
ostentation, sans nul artifice pour en imposer au
prochain. 11 avait pris le parti d'etre humble, refusant
les honneurs, qui compliquent toujours un peu la vie,
et faisant-le plus de choses possible avec le moins de
mots et avec le moins de gestes. II avait surtout pris
le parti d'etre bon, c'est-a-dire de laisser pencher
toujours son jugement du c6t6 de la pensed la plus
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bienveillante et sa volont6 du c6t6 de l'action la plus
utile ou la plus agr6able pour autrui. Evidemment,
celui qui s'oublie totalement soi-m&me, celui qui n'a
plus comme programme d'activit6 que de chercher le
bien des autres, a 6limine de sa route bien des obstacles
oh s'embarrassent d'ordinaire les hommes. Des deux
personnages qui remplissent la scene d'une existence
humaine, le moi et autrui, il n'en reste plus qu'un, et
celui devant lequel les. autres ne discutent pas. En
prenant parti pour l'int6r&t des autres, le P. Obein
s'6tait traci une voie triomphale.
II est 6trange comment, sans cesse, pendant que
j'essaye de d6terminer la physionomie morale de
M. Obein, se presente i mon esprit I'image de
Mfgr Chapon. Sous des dehors si opposes, ces deux
hommes se sont, au fond, singulibrement ressembl6s.
Ce n'est pas le'hasard, ni simplement l'estime de l'un
et le d6vouement de l'autrer qui les ont tenus unis. Ils
etaient faits pour se comprendre; ils etaient faits
pour s'entendre. Tous les deux, avec la mn&me pi6t6
sincere et profonde, avec le meme amour passionn6
de Dieu et des Ames, tous les deux ont eu le goat de
cette vertu naturelle dont le culte est i la base de
toutes les grandes admirations et de toutes les grandes
affections : l'honnatet6.
Ils ont 6t6 tous les deux des Ames simplement, profond6ment honnates. Ils le sentaient et cela les rivait
I'un A l'autre.
Mgr Chapon, M. Obein : entre les deux, ce bon et
pittoresque Albert. Tous les trois, hommes de premier mouvement, dont les d6saccords se fondaient en
d'inexprimables harmonies. Nous avons vu leurs
ombres se lever en cette matinee du 11 fevrier, au
milieu de cc cortege 6mu, sanglotant, qui remplissait
les rues de la Vieille-Ville, suivant le corbillard de ce
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pretre tant aimi, tant regrett6. Tout un pass6! Tout
un passe! Et nous songions & taut d'autres que nous
avons vus autour d'eux : le chanoine Nicolas, le chanoine Suque, le chanoine Lions, le P. Bailloud, le
P. Philippe,le chanoine Airaudi. A la mnme heure,
se deroulaient a Sospel les obseques de cet excellent,
de cet humble, z6il, h6roique, saint abbe Fabre. C'est
le passe, mais le pass6 qui fait le present. Les ouvriers
du passe nous avaient conquis, pour que nous lui donnions A notre tour notre d6vouement. cette foule
immense qui deferlait dans les rues a la suite d'ua
humble cercueil.
Mais, nous aussi, lasses de la vie fiivreuse et surmenie, nous aurions presque voula 6tre arraches vite
i la besogne oppressante. Quelle belle fin il eut, ce
pretre! Pas l'espace d'une semaine, son travail ne fat:
interrompu. II ne donna, pour finir,de mal a personneý
II mourut dans, son lit du s6minaire, avec les sacrements, attentif aux pri-res jusqu'au bout, achevant sa
tiche, a simplement et bonnement n, selon une for-,
mule qu'il appliquait i tout.
Qu'il a df trouver bon, ce P. Obein,d'entrer dam
cette bienheureuse 6ternit6, en se disant le mot qu'one sait plus dire sur la terre: u Enfin, j'ai un peu de
temps devant moi... » Du temps qu'il a devant lui, it
profitera, soyons-en sirs, pour penser encore un peg
plus A nous.

ALLEMAGNE
LE FRERE JOSEPH WEINGARTNER
Le frkre Joseph Weingartlmt
n'ýtait conna, dans sl
famille religieuse, que sous le nom de frkre Franozs
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I1 etait n6 a Cologne en 1846. A trente-huit ans, il
entra dans la famille de saint Vincent, qui, pour lors,
vivait en exil, par suite du Kulturkampf, et avait sa
maison centrale a Theux en Belgique. Au souvenir du
Collegium Marianum de Theux est indissolublement
Jie celui du frere Francois, dont les rares talents,
surtout pour la musique,le dessin et la peinture furent
inlassablement mis an service de l'int6ressante jennesse qu'on y formait.
Frere Francois etait un veritable educateur; il
savait, par la parole et l'exemple, entrainer au bien la
jeunesse 6veillke. II utilisait dans ce but les belles
fetes qui venaient de temps en temps interrompre la
monotonie du travail quotidien et dont la preparation
lui incombait tout entiere.
Mais le secret de son action si bienfaisante rCsidait
surtout dans sa vie intbrieure, qui lui faisait chercher
Dieu seul et son service dans le d6vouement a la jeunesse. En 1884, quand il entra dans la Congregation,
un de ses amis de jeunesse, qui 6tait aussi entrk en
religion, lui ecrivit ces belles lignes, qui sont devenues
son programme de vie : a Mon cher ami, a partir
d'aujourd'hui, que -otre ame soit toujours dans l'un

des trois 6tats suivants. Ou bien, avec Marie, asseyezvous aux pieds du Maitre et 6coutez sa parole;
je veux dire : miditez, lisez des livres spirituels,
soyez uni intDrieurement

Dieu.
i
Etant souveht secs

et froids comme bois et glace, nous devons ensuite
servir Dieu dans notre prochain;-je dis servir Dieu,
car Dieu recoit toute charit6 faite au prochain comme
si elle lui 6tait faite a lui-m&me. Cela ne nous reussis-

sant pas toujours, nous devons enfin, nous renfermant
avec Lazare dans la tombe, pleurer nos p6ch6s,
dernander pardon a Dieu- du fond de notre coeur et
nous bien humilier devant lui. II nous faut done tour-
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ner le regard de notre-ceur ou bien vers Dieu avec
Marie, ou bien vers le prochain avec Marthe pour lui
faire du bien. ou bien avec Lazare sur nous-m&mes
pour faire pinitence. n
Qui a vicu avec le frere Francois reconnaitra sans
peine que toute sa vie a et6 la rialisation de ces
belles paroles de son ami. II s'est, avec Marie, place
aux pieds du Maitre en menant une vie de prieres et
d'union a Dieu; ii a servi le prochain avec Marthe, se
dkvouant a la jeunesse; enfin il a exerc4 la vertu sur
laquelle repose toute saintet6: l'humilit6. On pourrait
le prouver par des traits bien beaux et bien 6difiants,
tires de sa vie.
Jusqu'A la fin de la guerrele Collegium MarianUa
fut le theatre de cette vie tranquille et riche en b6nedictions. L',tablissement ayant df etre abandonn6, le
bon frere Francois alla exercer sa meme activiti
f6conde a l'6cole sup6rieure de Neunkirchen et, plus
tard, au Collegium Marianum reconstitu6 a Schleiden,
A quatre-vingts ans, il travaillait encore, professetr
de musique, de chant et de dessin et directeur d'an
choeur de jeunes gens et de jeunes filles. En outre, i:
administrait la bibliothique de Saint-Borrombe. I.
Cantuale de 1927 renferme, page 214, un tres pieut
Adoro te du frere Francois.
Maintenant il est parti devant nous et ii se repose
de ses travaux et de ses fatigues; mais son exemple
continue A porter ses fruits.
(Ss Vinsena, 1929, 20 livraison.)
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AUTRICHE
Letire de la sarur KONIGSEGG, Fille de la Chariti,
a

M. LE SUPERIEUR GENERAL
Salzburg, 22 mars

1929.

MON TRES HONORE PERE,
Votre bUnxdiction, s'il vows plait!
Bien qu'ayant commence hier ma retraite annuelle,
je ne crois pas me distraire en vous ecrivant, d'abord
pour vous remercier de vos lignes si paternelles, puis
pour vous parler un peu de M. Pertl, notre bon Pere
directeur. En vous 6crivant la derniere fois, je ne
pensais pas certes que nous le perdrions si t6t!
II dit encore la sainte Messe le 4 mars, jour auquel
il se coucha pour ne plus se relever; le lendemain il
rebut les derniers sacrements, mais avait encore le
ferme espoir de guerir et d'arriver a ses cent ans, ce
qui itait I'objet de ses d6sirs ! Mais il s'affaiblit de
plus en plus; le mardi 12, il eut un petit coup d'apoplexie qui lui laissa la langue pesante ,puis, la pneumonie s'6tant .dclare; il' s'endormit doucement dans
le Seigneur, le mercredi soir, juste neuf jours apres
notre v6enere soeur Fries. Voilk done nos deux chers
vieillards dans leur 6ternit6, et blen que nous soyons
sfres d'avoir Il-haut deux puissants protecteurs et intercesseurs, leur mort nous laisse un grand, grand vide.
Notre bon Pere avait encore recu toutes les sceurs
de la derniere retraite (14-23 fevrier), en avait confess6 plusieurs, avait preside a notre Conseil du 2.1 £vrier; il 6tait parfaitement au courant de tout ce qui
se passait dans la province. II icrivait souvent aux
s-eurs, surtout A toutes les sours servantes, pour le
jour de leur fate, qu'il savait par coeur, donnant, en
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style t6l6graphique, une foule de nouvelles de famille
qui pouvaient les intiresser."
II avait un grand zele du salut des ames, mais 6tait
tres court dans ses directions. Ilavait un don special
pour calmer les ames troubl6es et agitees. Mais ce qui
frappait surtout en lui, c'itait sa grande piet6 et son
esprit de foi. II priait presque toute la journie, disait
la sainte Messe avec une devotion qui impressionnait,
-tellement on le voyait p6netrb de la grandeur de
l'action et du sens des paroles; mais il n'&tait pas long
pour cela. Sa devotion envers le Saint Sacrement 6tait
remarquable; il en parlait avec 6loquence et faisait
toujours ses g6nuflexions jusqu'A terre &quatre-vingtseize ans! J'admirais souvent sa bont- paternelle et sa
condescendance envers moi, et si autrefois il paraissait
parfois autoritaire, je crois que cela venait de songrand zele et des circonstances oi se trouvait alors la
province. Je me rappelle qu'un jour, ayant contredit
un peu vivement a une proposition que je faisais, ii
m'en fit apres de si humbles excuses que je restai
toute confondue. Toutes les seurs de la province
pleurent en lui un plre aim6 et venere, i qui elles
doivent beaucoup de reconnaissance.
Et maintenant nous prions Dieu, mon Tr-s Honord
Pere, afin qu'il vous &claire et vous assiste dans Ie
choix d'an successeur que nous sommes pretes a
accueillir comme l'envoy6 du bon Dieu.,
,
Permettez-moi d'adjoindre encore mes vceux bien
filiaux pour la belle fete de PAques qui approche et de
vous demander un petit memento au saint autel, I
]'occasion de ma retraite !
J'ai l'honneur d'Atre, mon Tres Honor6 Pere,
Votre fille tres humble et tres obeissante.
Sceur KONIGSEGG,
Ind. f. d. 1. C. s. d. p. m.
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HONGRIE,
LES FILLES DE LA CHARITI

De toutes les Congregations religieuses, aucune
n'6voque aussi vivement & 1'6tranger le visage de la
France que les Filles de la Charit6. Sous la cornette
aux larges ailes blanches, la robe de bure bleue et le
chile noir, il semble, a premiere vue, qu'on retrouve sur
ces routes lointaines des compatriotes.
C'est en 1847, de Gratz en Autriche, que les seurs
de Saint-Vincent-de-Paul font en Hongrie leur entree;
la meme annie, elles s'6tablissent A Pinkafeld, dans
le Burgenland, puis A Budapest. En ioo5, elles ont si
bien prosper6 qu'il faut diviser en deux la province;
en 1914, la Grande Hongrie compte 14o maisons et
2000 sceurs. Mais les trait6s de 1920, en mutilant la

Hongrie, entrainent de nouvelles scissions : la Petite
Hongrie garde 89 maisons et 18oo soeurs; la Grande
Roumanie h6rite de 12 maisons et 200 sceurs, toutes
Hongroises; la Tchecoslovaquie, de 3o maisons et
288 saeurs. En Roumanie, ecoles et euvres souffrirent
beaucoup; en Tchecoslovaquie, le gouvernement,
apres s'etre montre, an debut, assez defiant, laisse
aujourd'hui tranquille la petite province, qui prospere.
La, d'ailleurs, presque toutes les sceurs sont Slovaques.
En Hongrie, les ceuvres des Filles de la Charit&
sent les memes qu'en France : h6pitaux, 22; ecoles
primaires et moyennes, 39; orphelinats, hospices de
vieillards et d'aveugles, etc. 3'ooo Dames de Chariti
sont organis6es en 2o associations, dont 1o a Budapest.
SI ooo enfants frequentent les patronages de jeunesse.
Moins florissantes sont les Unions d'enfants de Marie;
elles ne r6unissent que 120oo jeunes filles, partag6es
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entre 4o sections. Mais c'est qu'en y entrant, on
renonce aux danses et qu'on s'engage a respecter les
prescriptions 6piscopales relatives i la mode. Le
Hongrois ayant la religion de la parole d'honneur,
celles-l& seules parmi les jeunes flles acceptent de
s'engager qui sont rvsolues a tenir leur serment.
Deux ceuvres doivent retenir davantage l'attention :
une kcole normale d'institutrices et deux prisons
d'Etat.

L'6cole normale, dont les cours durent cinq ans,
pr6pare des maitresses qui feront carriere dans les
&coles confessionnelles ou dans celles de 1'tat; le
dipl6me vaut pour les deux ordres. Tous les professeurs sont des Filles de la Charit6, pourvues de la
i<maturit6 )) -

notre baccalauriat -

qui couronne les

6tudes secondaires; les sceurs ont ensuite frequentU
l'Universiti pendant quatre ans, enseign6 durant un
an de stage dans un gymnase, et subi avec succes
1'examen de pedagogie. Formation et frbquentation
dangereuses et que redoutent 6videmment les sup6rieures.
Dans la premiere des deux prisons, ou se succedent
les inculpes, hommes et femmes, dont le delit fait
encore I'objet d'une instruction, les Filles de saint
Vincent de Paul n'assurent que la surveillance g6n&rale et le soin des maiades; mais elles administrententihrement l'autre, Maria Nostra, prison centrale aiu
nord-est d'Esztergom, oi sont enfermies 3oo oui
4oo d6tenues. Ici, la supkrieure, directrice officielle de
l'&tablissement, releve immidiatement du ministre de
la Justice; tout le personnel, pretre, pasteur, rabbin,
femme-docteur, gardes qui assurent les services, avec
6o sceurs, tout d6pend d'elle. C'est un bel et vaste
htablissement, ancienne abbaye des Ermites de SaintPaul, fondke en 13oo par Louis d'Anjou, A proximit6
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d'un sanctuaire tres friquenti de la Vierge polonaise,
Notre-Dame de Czestocbowa.
II serait difficile de trouver un gouvernement qui
t6moigne autant de bienveillance i l'6gard des Filles
de !aCharit6, que celui de Budapest. Lorsque, recemment, le Pere general des Lazaristes vint en Hongrie,
il y fut recu " comme le Pape n. Si les soeurs se presentent dans un bureau de minist&re et surtout A la
police, elles sont imm6diatement entendues, et le motif
de leur intervention mis a 1'6tude, ou rbgl6 sans delai.
Demandent-elles la naturalisation pour leurs soeurs
6trang.res, on se pique de la leur octroyer sans frais
et avec le minimum de formalites: Enfin, des qu'il
s'agit de voyage, il n'est faciliti qu'on ne leur accorde.
Chaque semaine, c'est d'un c6te ou de l'autre une
demande de fondation; la ville de Budapest surtout
se fait pressante: elle voudrait des Filles de la Charit6
pour toutes ses oeuvres sociales; les m6decins des
h6pitaux, meme les protestants, et surtout les juifs,
les r&clament partout. Aussi leur recrutement est-il
insuffisant, bien qu'il se chiffre par un minimum de
cinquante novices par an.
Nous noterons enterminant les liens d'amitii qu'entretiennent entre la Hongrie et la France les Filles de
la Charite. Entre Paris et Budapest, les relations sont
constantes, comme jadis au temps oii les Cisterciens
avaient pour maisons-m&res Citeaux et Clairvaux. A
Paris, une sceur hongroise reprisente, dans le secr6tatariat de la rue du Bac, le royaume de saint Etienne.
A Budapest, la langue francaise est enseignbe a toute
la jeunesse religieuse, qui doit s'exercer a la parler :
c'est assez dire I'accueil que recoit l-bas, dans-toutes
les maisons de Saint-Vincent-de-Paul, le pMlerin fran-

cais.
Ah! si la France connaissait mieux l'auriole que lui

font an dehors les Congregations religieuses, combien
sev6rement elle jugerait les pense-petit qui entravent
de toutes fajons leur diveloppement chez elle!
SPierre DELATTRE.
(La Croix, II avril 1929.)

TCHECOSLOVAQUIE
FONDATION D'UNE MAISON DE MISSIONNAIRES A LADCE

Vu l'anniversaire qu'il nous rappelle, le 25 janvier
semblait un jour tout designa pour I'inauguration
d'une maison de la Mission, la premiere en Tchecoslovaquie. L'aide principale, dans la fondation, est
venue des Filles de la Charit6. Par suite de l'issue, si
malheureuse pour l'Autriche-Hongrie, de la guerre
mondiale, les soeurs de ces r6gions furent s6paries de
leurs maisons centrales de Gratz et de Budapest, et
se virent obligtes de former une province autonome.
C'est alors que le bon Dieu envoya, an moment voulu,
I'homme voulu, en la personne de M. Danielik, pr&tre
de la Mission, homme de prudence, de pr6voyance et
de decision. 11 rbussit, apres avoir surmonte de nombreuses difficultes, a doter les seurs d'une nouvelle
maison centrale.
A Ladce, localite du haut Waagtal, pres de la ville
de Trencin, il acheta, pour un prix relativement
modr6, un vieux chiteau. Apres diverses adaptations,
il en fit une belle maison centrale. Ce qui en fait
i'int&irt, c'est qu'elle se trouve dans un parc magnifique, qui renferme quelques tres vieux arbres, entre
autres deux, qui peuvent bien avoir l'&ge respectable
d'A peu pres deux mille ans! D'apres les indications
de I'histoire, il y aurait eu ici un sanctuaire de 1'an-
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cienne d6esse slave Lada, qui aurait donni son nom a
la localit6, ( Ladce ,.

Ce fut une pens6e tris heu-

reuse d'6tablir en cet endroit une maison centrale pour
les Filles de la Charit6. La position est excellente :
placee au milieu de la vall6e du Waag et d'une couronne de montagnes de moyenne altitude, Ladce reooit
1'air des hauteurs, uni a celui.de la plaine; ce qui constitue an climat tres favorable A la sant6.
On pensa ensuite A une maison pour les missionnaires. Ce dessein, lui aussi, riussit, apres bien des
difficultes. La nouvelle r6sidence fut inaugur6e e25 janvier '1929. Le directeur des sceurs de la province-

slovaque, M. Joseph Danielik, invita a cette fete le
visiteur de la province d'Autriche, M. Charles Spiegl,.
ainsi que M. Florian Riegler, suplrieur de Gratz;
M. Francois Kachar, superieur de Schwarzach, et
M. Leopold Mausser, directeur du siminaire interneo
de Gratz.
M. Danielik nous attendait A la gare de Trencin,
oh nous arrivames de Vienne, apres quatre heures
d'express. Apres les salutations, nous montames dans.
l'omnibus,qui, en quinzeou vingt minutes, nous amena
a Ladce, oui nous attendaient an traineau et une voiture. Quelques minutes encore et nous etions rendus.
De loin, la nouvelle maison de la Mission s'offrait
gaiement A nous. Mais, pour I'instant, nous ne fimes
que passer tout auprbs, pour descendre A la maison
centrale des seurs, oi toute la Communaut6 nous
attendait. On nous mena a la chapelle pour y saluer
le Maitre de la maison, tandis que les sceurs chantaient
le Magnitfcat.

Apres avoir ainsi fait nos divotions, nous visitimesA fond la nouvelle maison de la Mission. Nous ffimes
tons ravis de cette bAtisse,qui est simple et modeste,
selon l'esprit de saint Vincent, mais en m6me temps
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commode et bien adaptbe I sa destination. Le lendemain, a. l'occasion de l'inauguration, devaient avoir
lieu les saints voeux de deux freres du seminaire,
Jean Bosnak et Vincent Faturick, qui sont nes en Slovaquie, mais qui ont fait lear seminaire a Gratz. A
neuf heures, M. Charles Spiegl chanta la grand'messe
dans la chapelle des soeurs. La famille des deux chers
freres etait prisente. Le cur6 de notre paroisse,
M. Simon Gallo, un tres recommandable ecclesiastique, n'avait pas voulu manquer de prendre part i
cette fete. Le chaeur si bien exerc6 des sceurs rebaussait de son chant la beautA de la cer6monie! Ce fut un
moment saisissant quand, apres la communion du
pr&tre, les deux freres s'agenouillrent sur le plus
haut degr6 de l'autel et lurent dans leur langue maternelle, d'une voix haute et claire et non sans emotion,
la formule des voeux.
Apres cette messe, eut lieu l'inauguration de la
maison des missionnaires. Revetu des ornements
sacres, le clerg6 se rendit processionnellement de
l'rglise a la maison. Les seurs formaient, sur I'escalier et dans les allees, une double haie, entre laquelle
le c6lbrant et son assistance passerent pour se diriger
d'abord vers la chapelle. Celle-ci est a l'6tage superieur et a les dimensions d'un appartement moyen;
elle est tres simple, mais tres pieuse. Avant la bendiction, M. le visiteur pronon<a une allocation qui
s'inspirait de la consecration du temple de Salomon et
dont le texte 6tait ces mots de l'Offertoire de la cons&cration des 6glises, dans lesquels David exprime sa
joie des dons que le peuple juif apportait avec taut
d'empressement pour la construction du temple :
S0 Seigneur Dieu, c'est dans la simplicit6 de mon
cceur que je t'offre tout ceci; et c'est avec un grand
bonheur que je vois tout ce peuple t'apporter ses

dons. n II fit allusion A la generosite avec laquelle les
sceurs avaient aide L la construction de la maison.
Apres Dieu, c'est A elles, en effet, qu'est due la r6alisation du d6sir de donner aussi aux missionnaires une
maison. L'orateur jeta un regard sur le passe. Parlant
de la fete de la Conversion de saint Paul, il montra
comment, il y a plus de trois cents ans, a pareil jour,
le grand Vincent de Paul avait jet6 les fondements
d'un autre grand edifice, dans les galeries duquel se
pressent les peuples et les nations : la Congregation
de la Mission, qui, dans les cinq parties du monde,
travaille avec tant de ben6diction au salut de l'humanit6. La nouvelle maison va etre incorporee a la Congr6gation; elle va devenir I'habitation des enfants du
grand ap6tre de la Charite, du pere des pauvres.
Puisse aussi l'esprit de ce grand saint, esprit de simplicit6, d'humilit6, de douceur, de mortification, de
z6le, de charite et de pauvret/:, demeurer continuellement en cette maison! Puisse celle-ci attirer sans
cesse sur ses habitants, presents et futurs, toutes les
benedictions du corps et de 1'ime!
L'orateur parla de la nouvelle maison, qu'il loua fort,
et qui, dit-il, fait honneur a son architecte. Il exprima
le souhait ardent que cette premiere maison de Tch6coslovaquie, agrandie comme il convient, devienne un
jour maison provinciale et donne naissance a maintes
autres fondations!
Le sermon termine, on r6cita les pribres prescrites
pour la b6endiction d'une chapelle et d'une maison.
Apres quoi, l'on aspergea d'eau benite tous les
appartements, toutes les chambres, tandis que les
sceurs chantaient avec beaucoup d'ame le Quis novus
zaelis.

Pendant ce temps, midi 6tait arrive. Un modeste
repas, oh l'on put apprecier cette cuisine de Boheme
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si renommee, r6unit les missionnaires et le cure dans
le nouveau r6fectoire.
Dimanche 27 janvier, quelques 6lRves, qui forment
le noyau d'une 6cole apostolique - ils sont huit, dont
deux d&jA dans les classes superieures - donnirent
une representation th.atrale. On joua Tarcisius, mais
un Tarcisius qui, au lieu de Rome, se passe chez les
negres de l'Afrique. Suivaient d'autres morceaux, oi
s'unissaient harmonieusement la note pieuse et la
note gaie.
Le 28 janvier, les invites de Gratz prirent le chemin
du retour. Un accident d'auto, auquel ils &chappirent
miraculeusement, leur rappela que la protection de
Dieu et de ses anges repose sur les enfants de saint
Vincent.
Puisse aussi cette binidiction descendre sur la
nouvelle maison de Ladce!
Puisse Ladce etre un sanctuaire d'oi l'esprit de saint
Vincent parte pour peintrer toujours plus profondiment les masses de ce brave peuple slovaque, pour
son salut, pour sa prosplrite spirituelle!
L6opold MAUSSER.
(Extrait du Vinaenz-Stimmen, 1929, 3' fascicule.)

BELGIQUE
HAUTRAGE-ETAT
LE DEPART D'UNE SCEUR POUR-LE CONGO
Dans une circulaire adressee A ses paroissiens,
M. I'abbe Haroux, cure d'Hautrage-Vtat, lear annoncait le prochain depart, pour notre colonie africaine, de
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masceur Lorio, superieuredu dispensaire Saint-Joseph.
II faisait un chaleureux appel a tous ceux qui avaient
beneficie des bontms de cette chLre sour et les conviait
a manifester leur reconnaissance en assistant a la f&te
de sympathie organisee en son honneur.
Et les habitants d'Hautrage-Etat ont gn&6reusement r6pondu a l'appel de leor pasteur.
A trois heures, la magnifique 6glise est comble pour
le Salut solennel. Les enfants de 1'ecole des filles
executent de leurs voix fraiches et pures un Panis
Angelicus et un Regina Cali letare a deux voix; puis
M. le cure, se faisant I'interprete de l'assemblie, prononce cette magnifique allocution :
Caitas Christi urget nos!
Ca
v MES FRtRES,
- Quand le ceur fidle s'enflamme pour tout ce que
la foi r6vgle a 1'esprit, il s'embrase de zlie pour les
imes et ne r&ve plus que de les gagner A Jesus : c'est
la passion du bien, l'elan entrainant de l'apostolat,.qui
devient comme 1'aiguillon de ce cceur et liu arrache,
ainsi qu'a celoi de 1'Ap6tre, des accents d'une indicible
vehemence. Caritas Christi arget nos!
c Le pricepte de l'amour, proclame par le Christ
premier et deuxieme commandement rtsumant toute
sa' loi, est caractiris6, .nous dit saint Paul, par ces
qualit6s: Caritas patensest, beuigna est, non qurritqua
sua sunt. (La charit6 est patiente, elle est pleine de
mansuitude et ne cherche pas ses propres interfts.)
« Comment, mes Frtres, ne connaitrions-nons pas
cette charit6, ce zele, ce desint6ressement alors que
nous l'avons vu en action dans notre paroisse, dans
notre entourage, chez nous.
, Charit6 patiente, chariti pleine de bont6; ne la
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voyait-on pas sous les grandes ailes de la cornette
blanche, traverser nos.rues, toujours i notre service?
Elle n'est, cette charit6, itrangire a aucun deuil, i
aucune souffrance. Inaccessible A la haine, a l'antipathie; elle n'est accessible qu'a I'amour, an pardon;
elle ne sait que ricompenser et consoler.
u Par tous ies temps, par la bise ou la neige, la religieuse frappe a chaque porte pour y consoler de
secretes douleurs, relever des courages abattus, porter
aide et secours aux desherites de la vie, panser toutes
les souffrances et toutes les misires.
a Cette charite sublime, nous l'avons connue, novs
en avons bn6fici6 et c'est pourquoi, aujourd'hui,dans
un elan unanime de sympathie, nous vous clamons,
Rvi6rende Sceur Superieure, toute notre reconnaissance.
4 Caritas Christi urget nos. La religieuse participe
au sacerdoce et ce sacerdoce est grand par le r61e qn'il
remplit dans le monde; il est grand et sublime par les
renoncements qu'il comporte. Animi par la charite,
pouss6 par la soif des Ames, le zile engendre cet esprit
de sacrifice qui n'est autre que l'esprit du Christ, et,
se liberant de toute attache, s'61ance a la conquete da
monde et s'en va dans les- r6gions lointaines et sawvages se livrer tout entier pour arracher au paganisme
des ames rachet6es par le sang de son Dieu.
* Le r6le de bont6, de charit6 que vous remplissiez
chez nous n'6tait pas suffisant H votre ame assoiffee de
bien et de sacrifice, et vos sup6rieurs, faisant droit I
votre .disir, vous .envoient continuer votre vie, d6ji
si pleine de mirites, dans notre patrie agrandie.
( Dans la peine de votre depart, unanimes toujours,
chore Sceur Superieure, nous vous clamons aujourd'hui tous nos regrets.
u Mais en m&me temps que notre reconnaissance,
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en meme temps que nos vifs regrets, laissez-nous vous
exprimer toute notre admiration.
, R6virende Soeur Sup&rieure, votre souvenir sera
conserve chez nous avec la devotion dont on entoure
la saintet6 et lI-bas, sur la terre africaine, oh va
s'exercer votre ficonde activit6, vous emportes notre
gratitude, nos vifs regrets et toute notre admiration. a
M. le cure quitte lachaire, apres avoir mmujusqu'aux
larmes tout son auditoire; il donne la b6n6diction du
Saint Sacrement. a cette foule recueillie, qui ecoute
ensuite, avec une emotion nouvelle, le Chant du dipart
des Missionnaires.
Le programme porte : A l'issue du salut, cortege.
Et il se forme. De nombreux groupes y prennent part:
enfants des 6coles, anciens combattants, confreres du
du Saint-Sacrement, soci6te polonaise, societ6 italienrie, chacune priecede de son drapeau on de sa
banniere. Puis arrivent six mamans, conduisant chacune une voiture d'enfant; deux de ces voitures sont
garnies aux couleurs nationales belges, puis deux
autres aux couleurs italiennes- et les deux dernieres
aux couleurs polonaises. Et de temps a autre, on voit
sortir de l'une ou de l'autre un gentil minois d'enfant,
coiff6 d'un beguin, aussi aux couleurs nationales. Ce
sont des b6b6s de 1'oeuvre (( Pour nos petits ,,&tablie
a Hautrage et pour laquelle ma soeur se d6pensaitsans
compter. Quelle heureuse initiative! quel groupe charmant! Enfin, arrive la bonne Soeur Sup6rieure, qui, ne
s'attendant pas a une telle demonstration, marche
courbie sous le faix de tant d'honneurs,auxquels savent
si peu s'accoutumdr les filles de l'humble saint Vincent. Enfin, il faut faire ccontre mauvaise fortune ban
ccur n, et ma Sceur, apres un moment d'h6sitation, se
ressaisit; elle est, du reste, si bien entouree! Nous
remarquons notre digne cure, M. Debilde, directeur-
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geraut des Charbonnages da Hainaut; Mie et Mile
Debilde; la respectable sceur Bouillon, superieure de
la maison de Beleil, et une.de ses bonnes compagnes,

nos sceurs da Dispensaire, Messieurs les ingbnieurs
du Charbonnage, puis une foule de personnes : anciens
hospitalis6s, parents des enfants des 6coles et de la
goutte de lait, etc.
On arrive a la salle des fetes, oii a lieu uie gentille
fete enfantine, dont voici le programme :
Koli-Kola : chants congolais, avec mouvements
d'ensemble par an groupe d'&l~ves de I'6cole des
garcons.

Suit un compliment, lu par on petit garcon, disant
I ma seur : son admiration; car, en quittant sa terre
natale, elle se montre fille d6licate de la Sainte tglise,
dont le Chef, notre Saint-Pere le Pape, a faiL un appel
si pressant en faveur des Missions; la reconnaissance
pour tout le bien que ma sceur leur a fait a eux et
a leurs parents; promesse de prieres et de secours
pour la nouvelle Mission oit ma Soeur Superieure ira
bient6t exercer son zele.
Les enfants de l'cole des filles arrivent a leur tour
Set exEcutent:

i. C'est Dieu. Chceur a deux voix.
2. La ronde des caufs. (Xavier Privas.)
3. Ma grand'mere. (Botrel.)
4. 0 mon ches nous : chant patriotique, accompagn 6
d'exercices de gymnastique.
Une petite flle r6cite alors le compliment suivant
qui a tout particulibrement touch6 notre bonne sceur
servante :
u Tres digne Soeur Superieure,
"

Permettez A vos petites filles de joindre leurs
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humbles voix a d'autres combien plus iloquentes et de
chanter avec elles les grands bienfaits de charit6 incarnes dans le coeur des filles du grand Ap6tre de la
Charit6, le bon saint Vincent de Paul.
( Les pauvres, les malades, les mamans, tous vous
disent en ce jour leurs regrets, leurs adieux. Vos petites
filles, tres digne Sceur Sup&rieure, qui savent quelle
place de choix elles occupent dansvotre coeur, viennent'
vous promettre qu'elles ne vous oublieront pas.
a Elles se rappelleront vos visites A l'6cole, votre
gait&6 si liCgeoise, que vous communiquiez A toutes,
votre grand coeur, demandant A la maitresse le pardon
pour une 61eve rcalcitrante, vos gateries et tant
d'autres choses encore qui nous faisaient vous consid6rer comme une vraie maman.
« Et maintenant, ce sont les petits Noirs qui vont
binxficier de tout cela; mais ils sont nos fr&res, ils
sont Belges comme nous, c'est pour cela que nous leur
gr6ons de vous poss&der A leur tour; ii ont besoin
d'Ames g6nereuses pour leur apprendre A connaitre le

bon Dieu!
cNous serons toujours pris de vous par la peas&e,
nous prierons beaucoup pour votre nouvelle Mission
et nous aurons A cceur de fournir de plus en plus, au
prix de nos sacrifices, le petit Congolais qui sans cesse
nous tend la main dans chacune de nos classes. Et
puis, nous avons fait un autre rave! Nous apprenons a

coudre, pourquoi ne pourrions-nous pas travailler pour
vos proft6gs Noirs! Quel plaisir ce sera pour vous,
n'est-il pas vrai ? de recevoir de temps a autre le bon
petit colis des braves 616ves d'Hautrage-Etat!
a Et maintenant, tres digne Sceur Sup6rieure, avec

notre cher pasteur, tous nos chers bienfaiteurs et nos
bien-aim6s parents, nous vous souhaitons de riussir i
faire beaucoup de bien dans notre chere colonie et
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nous vous disons notre respectueux et tres affectueux :
Au revoir! »
Les enfants out ensuite, dans une magnfique apotheose, reprisentant'la Belgique prot6geant une enfant
Noire, execute le chant Le Congo beige, hymne colonial.
M. Debilde prend alors la parole. II est tres emu.
11 rappylle cette parole qu'il adressait aux Filles de
la Charit6, lors de la b6n6diction du dispensaire SaintJoseph : ( Allez, blanches cornettes, de vos doigts de
fie panser les blessures,de Inos braves travailleurs,
soulager toutes les miseres, 6duquer nos enfants. , I1
fait tres 6loquemment remarquer que la Rv&rende
Sceur Sup6rieure a,en tous points, rempli ce beau programme, que toujours on a pu constater chez elle la
pratique des vertus cachees propres a la vraie fille de
saint Vincent et que la caractbristique de la chere
sceur tait un-bon sourire continuel, une gaiete communicative qui faisaient dire a tous : tPlus les plaies
a panser sont rppugnantes, plus la chere Soeur Sup&rieure montre d'entrain et de bonne humeur. ,Etd'un
accent qu'il n'est pas possible de reproduire, M. le
directeur-g6rant adresse a ma seur le meilleur des
mercis.
M. le cure remercie alors ses braves paroissiens,
au nom de ma Sceur Superieure; il remercie tous ceux
qui ont contribu6 au succes de cette belle fete; il
remercie surtout les gindreux qui lui ont permis de
reunir la belle somme de 5ooo francs,.qu'il resiet a ce
moment A ma Soeur pour sa nouvelle mission.
L'orchestre symphonique entonne alors une vibrante
Brabanfonne; toute la foule crie : i Vive Sceur Sup&rieure! Vive Sceur Sup6rieure ! Ma Sceurquitte la salle
et se rifugie dans la cantine du Charbonnage, pendant
que la foule s'ecoule lentement, esp6rant encore pou-

-6o9voir dire A ma Seur an dernier : Au revoir, ou faire
un dernier geste d'adieux.
Braves Borains, que vous etes reconnaissants! Qu'il
est bon et doux a vos soeurs de vous faire du bien! Je
ne puis passer sons silence cette phrase que j'ai entendue
en sortant de la salle : 4 Oh! quelle fete touchante!
Vraiment elle fera plus de bien A notre chbre population qu'une Mission: n

ITALIE
SARZANE
LE FRRE HENRI STELLA
Le 5 fevrier, a une heure quinze du matin, s'iteignait
a Sarzane, apres une semaine de souffrances, le cher
frere Henri Stella, emport6 par une broncho-pneumonie. Le malade avait communi6 tous les matins et
recu, I'avant-veille, les derniers sacrements et la bin&diction papale. 11 avait 6difi6 tons ceux qui l'approchaient, par sa grande pi6et et sa conformit6 a la
volont6 de Dieu.
Ce cher frere, n6 a Castelfidardo, le 27 aoat 1852,
faisait partie de la Congr6gration de la Mission depuis
le 27 octobre 1874. II arriva au college de Sarzane le
25 novembre 1886, apres avoir pass6 les annees pr6c6dentes A Chieri. Dans l'un et I'autre ktablissement,
il fut employe a l'office de la couture. En 1912, toutefois, le supirieur ayant fait appel aux sceurs de l'Immacule pour la couture et la cuisine, il devint portier.
La chapelle lui fut aussi confie. II la tenait propre,
l'ornait, pr6parait les jeunes clercs aux c6ermonies.
On ne saurait trop faire son 6loge : il 6tait droit,
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sincere, r6gulier, ordonne, actif, laborieux, pieux,
dou6 d'un sens liturgique trbs fin, tris attache a la
Congregation et A sa maison, y compris ses confreres,
les clercs, les h6tes, les domestiques, les pauvres qui

venaient chercher I'aumone, plein d'attentions d6licates pour tous, en sorte que chacun le regardait
comme son cher ami. Constatait-il quelque defaut, il
6tait prompt a Ie faire remarquer; ce qu'on lui pardonnait facilement a cause de son grand coeur.
C'6tait un homme de haute stature, d'aspect imposant, de manieres 6C1gantes; on 1'aurait pris facilement pour un pr6tre. Avec cela, 1'esprit 6veille et une
culture convenable. II aurait eu de quoi reussir dans
l'&tude, si la Providence I'avait plac6 dans cette voie.
II se tirait fort bien d'affaire en tout ce qu'on lui
confiait et n'en ressentait aucun orgueil. Ici-bas, ce qui
importe, ce n'est pas tant de faire de grandes choses,
que de tout faire bien. Le frtre Stella fat un excellent
frere coadjuteur, un auxiliaire precieux pour les
missionnaires.
Ses funerailles attirerent beaucoup de monde da
dehors. On y vit le secr6taire communal, en qualiti
de repr6sentant du maire, des ddl6gu6s des congregations de la ville, des &colesavec leurs baunieres, des
chanoines de la cathedrale, des professeurs da skminaire, des cures des environs, beancoup de prtres et
d'amis.
La Vita Christiana de Sarzane, numuro du 15 £fvrier
1929, a consacr6 au regrett6 d6funt an article i6ogieux.
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POLOGNE

LA MORT DE M. SLOMINSKI

Lettre de Sawr MELLIN, Fille de la Chariti
Mardi, 12 f6vrier, notre respectable Pere directeur
dit encore la sainte messe dans sa chambre; il ne la
disait plus i l'dglise depuis le 16 janvier, jour oi il
s'Atait trouv6 mal. II resta debout toute la journ6e et,
A cinq heures do soir, prit un baifi. Les frissons et la
fiUvre le saisirent. La sceur Salom6 le veilla et lui
fit des piqures, car le coeur battait faiblement; mais
il n'6prouvait aucune douleur. Le matin, il demanda a
ma sceur assistante si son pouls 6tait faible et, sur la
r6ponse affirmative, il la pria d'appeler par telephone
M. Lenko, disant qu'il voulait se preparer au grand
voyage de I'6ternite. On l'administra, on le communia
et, cela fait, il dit : c A pr6sent, je suis pr&t I n
Dans la matin&e, les sceurs r6cit&rent le chapelet
prbs de lui; apres midi, voyant que le bon Pere s'affaiblissait de plus en plus, ma sceur Sliwa lui dit:
4t Atrois heures, nos seursviendront demander votre
b6nediction, mon Pere. - Qu'elles viennent i deux
heures; car, a trois heures, je ne pourrai plus parler. »
Lorsqu'elles furent r6unies, il rassembla toutes ses
forces, s'assit sur son lit et leur dit : c Mes Sceurs, vous
savez que j'ai recu aujourd'hui les derniers sacrements
et que je suis an seuil de mon 6ternit ; je vous donne
encore ce dernier avis: soyez de bonnes Filles de la
Charite, telles que saint Vincent voulait vous voir;
j'ai toujours aim6 votre province et je d6sirais me
dtvouer encore pour vous, mais, A pr6sent, je vous
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aiderai-du haut du ciel et je prierai le bon Dieu de
vous donner un bon directeur. *
Apres ces mots, il donna sa bUn6diction aux soeurs et,
quand elles furent parties, il dit: cJe suis bien fatigu6 I
Quelques sceurs r6citerent encore le rosaire tout
haut, on alluma le cierge benit pendant dix minutes,
il regarda fixement un point, leva le bras qui tenait
le cierge et, a trois heures et demie de l'apres-midi,
il allait au bon Dieu.
Notre respectable Pere directeur a fait une sainte
mort; pendant sa maladie, il n'a cessi d'6difier autour
de lui par sa soumission a la volonte de Dieu, son
union au bon Dieu et son esprit interieur.
Ma sceur visitatrice, avertie que son atat empirait,
se mit en route sans retard; elle arriva trop tard.
M. Kryska eut le meme d6sagriment.
La depouille mortelle de notre respectable Pere
directeur fut exposie dans sa chambre,en haut. Vendredi, a quatre heures du soir, on le transporta a la chapelle. Samedi, i dix heures du matin,messe et convoi
Cracovie.
& la gare, puisqu'il devait 6tre enterr &A
La messe fut chant6e par Mgr Klos, prblat de Sa
Saintet6, en presence de Mgr Radonski, 6veque, d'un
nombreux clerg6 et de plus de cent Filles de la Charit6.
Mgr Klos conduisait le convoi, prec6de d'une quarantaine de pretres en surplis; la famille du d6funt et une
longue file de seurs suivirent le cercueil jusqu'i lagare.
La scear visitatrice de Chelmno et son assistante
allUrent jusqu'a Cracovie.
Nous avons fait une pette immense. Pour la direction des sceurs du s6minaire, M. Slominski 6tait incomparable; il comprenait toutes les dificultis, donnait
toujours d'excellents consells et 6tait si paternel! Nous
n'6tions pas dignes de le poss6der et il 6tait mir pour
le ciel!

Sceur MELLIN.

ASIE
CHINE
MORT DE M. BARNABt KANG

M. Kang naquit a P6kin, de parents tris pieux :
son pire, originaire du Chantoung, exerqait la profession d'horloger; sa. mire etait Cantonaise. Les deux
6poux ont laiss6 une r6putation de fervents chretiens.
De leur union naquirent cinq fils; M. Barnab6 Kang
6tait le dernier venu. De la profession de son pere,
il garda le gott pour tout ce qui se rapportait A
I'horlogerie, aux appareils Clectriques et photographiques, etc.
SI11 entra an s6minaire dp Pitang en 1896, ce qui lui
valut d'avoir i partager les restrictions du siege de
cet etablissement en 1900. Ce fut imm6diatement an
sortir de cette violente tourmente que, nomm6 professeur au s6minaire, j'entrai en relations avec lui. II
etait alors en rhetorique; et sa bonne conduite lui
avait valu d'etre nomm6 ( Soin de s6minaire », charge
dont il s'acquittait avec une reelle maitrise et A la
satisfaction g6nerale.
Apris son diaconat, M. Kang demanda son admission dans la Congregation de la Mission; il fut admis
au seminaire de Kiashing, le 30 aoat 19o6. Ce fut lU
que, deux ans plus tard, il rebut 'ordination sacerdotale des mains de Mgr Ferrand.
A son retour A Pekin (r198),il fut,un an, professeur
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au petit s6minaire, puis vicaire & Notre-Dame-desVictoires de Tientsin (1909), et, I'annbe suivante, ii
6tait mis a la tete de la nouvelle paroisse de Ngantsou.
Des 1913, il fut rappel6 a P&kin, qu'il ne devait
plus quitter jusqu'I sa mort. Plac6, comme aide, a la
paroisse du Pitang, il etait surtout charge des delicates fonctions de secretaire pour la correspondance
officielle chinoise, qui avait alors son importance.
Sa connaissance pea commune de la litt6rature chinoise I'avait prepari a cet office, qu'il remplit avec
competence et discretion. Pendant quatre ans, de 1914
i 1918, il r6digea m&me une petite revue mensuelle,
nommie Ywenickaelox, tache que lui facilitait sa connaissance du francais et qui contribua beaucoup i
le perfectionner dans le maniement de la langue chinoise.
En octobre 1918, mourait M. Martin Tchou, procureur de la maison du Petang. Ce fut M. Kang qui fut
appel i lui succ6der. Ce poste de confance, qui
devait etre son dernier, il le remplit avec le plus sincere et le plus entier d6vouement aux intre~ts de la
Mission etde ses confreres. Pendant les longues annres
de son administration, ii sat vivre en parfaite harmonie
avec tous ses sup6rieurs et collaborateurs, sans distinction de nationalit6; et je puis ajouter qu'il ne
permettait pas qu'on d6nigrat ces derniers devant lui.
Douk d'un bon coeur, mais ennemi avou6 des nouveautis, il ne pouvait supporter les emballements de
ceux qui, sous couleur de nationalisme, menaient sournoisement campagne contre les Europens. Dieu
veuille l'en rcompenser, et que lui-meme en soit
sincerement remerci!
Une derniire marque de confiance lui fut donnde
en 1924, lorsqi'il fut appel6 i faire partie du Conseil
6piscopal et ainsi i prendre part a l'administration
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du vicariat de Pekin. II y apporta son devouement
habituel et une discrition qu'on ne prit jamais en
d6faut.
II fut le bras droit de Mgr Fabrigues pour tout ce
qui regarde les details de la construction des deux
colleges Taoming. Ce fut li son dernier effort. Comme

on le sait, les bitiments & peine sur pied, avait lieu
l'inauguration de I'6cole; puis, cqup sur coup, les
cours devaient etre aussit6t suspendus, et les lesves
pr6cipitamment licencibs. M. Kang en fut trs-p6niblement affectb.
Pais vinrent d'autres douloureuses emotions, qui,
s'ajoutant au mal dont il souffrait, eurent raison de
son organisme. Vers les premiers jours de janvier, il
crut qu'un repos dans la r6sidence de Tchenfousse le
remettrait; il en revint, au contraire, avec une aggravation sensible de son mal. Ni les nombreux m6decins.
chinois appelbs a son chevet ne purent 1'enrayer, ni les
soins des Filles de la Charit6 le soulager. II succomba
Sl'h6pital Saint-Michel, le 5 mars, a six heures du
soir, apres une longue agonie de quatre jours.
Par une pinible coincidence, trois jours auparavant,
et henreusement a I'irnsu de M. Kang, mourait celui
de ses freres avec lequel il avait toujours 6te intimement lie. Chef de gare sur la ligne Pekin-Hankow et
chrftien fervent, il avait toujours tres largement
ouvert sa bourse pour subvenir aux menues depenses
de notre confrere, le benjamin de la famille.
Dhs qu'il eut appris l'issue fatale, le pire de I'exempereur, l'ancien prince r6gent, qui avait kt6 a plusieurs reprises notre h6te au P6tang, envoya d6poser
une couronne sur le cercueil de M. Kang et fit presenter ses condolances AMgr Jarlin pour la perte que
venait de faire la Mission de Pekin.
La perte n'est, h~las! que trop rhelle : par ses qua-
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litis naturedles, son bon cceur et son grand esprit de
famille, notre confrere s'6tait fait au P6tang et dans Ie
coeur de ses collaborateurs europeens et chinois une
place qu'il sera bien difficile de remplir.
J.-M. PLANCHET.
LE SACRE DE MGR GAETAN MIGNANI

Apres deux annees d'6preuves continuelles, la divine
Providence menagea au Vicariat de Kian quelques
jours de grande joie et de consolation, car ce fut le
17 fivrier dernier que Mgr Mignani, coadjuteur de
Mgr Ciceri, retut la consecration episcopale des mains
de Mgr Dumond, vicaire apostolique de Kanchow,
assist4 de Mgr Clerc-Renaud, vicaire apostolique de
Yu-kiang, et de Mgr O'Shea, coadjuteur de Kanchow.
Bien que la nouvelle de Fl'ection de Mgr Mignani,
comme coadjuteur de Mgr Ciceri, ffit connue depuis
assez longtemps, on n'osait esperer voir dansla cathedrale de Kian se d6rouler les ceremonies d'un sacre,
car I'occupation militairede la residence episcopale et
des autres residences de la ville continuait. Dieu
merci, vers la fn d'octobre, les derniers soldats quittaient nos residences et I'on put songer i remettre en
6tat la cathedrale et les b&timents de la Mission. Les
bulles 6tant arrivees en d&cembre, le nouvel lu fixa
au 17 f6vrier, fete du bienheureux Clet, la date de son
sacre, pour lequel avait et4 invite Son Excellence le
dl16gu6 Mgr Costantini.
II fallut travailler activement aux preparatifs de la
fete qui s'annoncait et, sous l'habile direction du provicaire, M. Thieffry, la cath6drale, la r6sidence, le
petit seminaire, coles et d6pendances, tout fut convenablement restaur6; Pameublement 6tait a renouveler
en entier, car I'on pense bien que les troupes qui
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s'6taient succidi dans la risidence centrale pendant
pres de deux ans avaient laiss6 des traces de leur
passage, pour ne rien dire de plus.
Alors'que tout etait pret a recevoir le consicrateur,
Son Excellence le dkl6g'u apostolique, celui-ci, retenu
i Shang-hai par une indisposition, t616graphia qu'il
devait, a regret, renoncer au lointain voyage de !Kian
et transmettait au nouvel 6lu ses f6licitations et ses
vceux. Ce fut une deception pour tous, missionnaires
et chr6tiens, qui eussent 6t6 si heureux de saluer le
reprisentant du -Souverain Pontife venant les benir et
les encourager apris des epreuves si longues et si
p6nibles.
A mesure qu'approchait le jour du sacre, les invites
arrivaient. Le I5 fivrier au soir, accostait la barque
de la Mission de Kanchow, qui nous amenait Mgr Dumond et Mgr O'Shea, accompagnes de M. Tchou et
de huit s6minaristes. Le lendemain 16, un petit vapeur
nous conduisait Mgr Clerc-Renaud, M. yerdini,
M. Moore, Mgr Sheehan, dont nous apprenions 1'l1ection comme vicaire apostolique, et M. Legris, visiteur
provincial, representant le visiteur de Turin, M. Smits,
d6Igui par Mgr Fatiguet, emphch6, et tous les missionnaires de notre Vicariat, except6 M. Vittone et
M. Lieou Job, qui ne purent venir a cause de l'insicurit6 des routes.
Quant a 1'ornementation de la cath6drale et de la
residence, on en avait laiss6 l'initiative aux chretiens,
qui, pour donner A l'ensemble un air de f&te, surent
disposer artistement fleurs et guirlandes aux vives
couleurs. Entre temps, la r6sidence s'etait transform6e
en une ruche bourdonnante, du fait de la pr6sence de
nombreux chretiens, heureux d'assister aux derniers
prbparatifs de la fete et l'offrande des inscriptions
honorifiques, portees en grande pompe parles notables
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et les autorit6s civiles et militaires de la ville. Beaucoup n'en croyaient pas leurs yeux, se rappelant les
ivenements passes.
Arriva le jour du sacre.De bon matin, les chrretiens
avaient assiste aux messes qui s'etaient celIbries, et
nombreuses furent les communions. A huit heures et
demie, le cortege des 6veques, preced adu clerg6,
sortait solennellement de la residence episcopale pour
se rendre i la cathbdrale, oi les chretiens avaient pris
place. Des paiens curieux, en grand nombre, s'entassaient pres du portique. Une place avait Wte reserve
aux autorites de la ville, qui avaient exprim6 le d6sir
d'assister aux ceremonies du sacre.
Grace a la preparation soign6e des c6rEmonies, que
Mgr Dumond tint a diriger lui-m&me, grice aussi au
concours intelligent et devouA des skminaristes de
Kanchow, les rites sacr6s furent accomplis avec la
perfection d6sirable et donnirent i l'ensemble ce
cachetde majeste que revet toujours un sacre. Plusieurs
missionnaires, aides de la petite schola de la paroisse,
exccuterent avec ensemble les chants sacr6s. Le Te
Deum porta nos remerciements au bon Dieu, qui nous
avait m6nage cette belle journee. En cette solennitt
catholique, dans la cath6drale de t Notre-Dame-des-

Victoires, sympathisaient ensemble nos chr6tiens,
heureux et ravis, et les personnages officiels. Quand
le nouvel 6vique, conduit par ses parrains, traversa
nos rangs pour donner sa premiere ben6diction, nous

nous sentions 6mus de voir notre vknkr6 confrire
aujourd'hui & 1'honneur, lui qui a connu l'6preuve
depuis son arriv6e en Chine.
A l'issue de la c6r6monie, le cortege se reforma et,
traversantprocessionnellement lagrandenef, se rendit
an, salon de la r6sidence. Les chr6tiens s'empressirent

de trouver une place sur le parcours. La fanfare, pr6-
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c6dant le clerg6, jouait.avec entrain; d'innombrables
petards iclataient de toutes parts; nos deux grosses
cloches sonnaient a toute vol6e et, au dehors, les deux
escouades de soldats, envoybes gracicusement par le
commandant de la place-et le chef de la police, prCsentaient les armes; nous 6tions loin des 6vinements
de 1926 et 1927. A ce moment precis, le soleil, dissipant les lourds nuages des derniers jours, se montra
radieux, ajoutant une note joyeuse a l'enthousiasme
gendral et enveloppant d'un nimbe de gloire les Pontifes b&nissant la foule.
Au diner qui suivit la ceremonie, Mgr Dumond, le
consecrateur, ouvrit la s6rie des huit toasts qui se succ4derent et timoignerent de la joie 6prouvee par tous
en ce jour et exprimant les voeux d'un long et fMcond
6piscopat. Un des illustres convives souligna avec
beaucoup d'A-propos ce que semble augurer le nom chinois de Sa Grandeur : Mei Tchou-Kiao, Mei K'ai-OuFou. , Quand fleurit le prunier, commence l'aurore de
toutes les. flicites. Au sacre de Mgr Mignani, hiems
transiit, I'hiver de I'6preuve va cesser; disormais
s'annonce un printemps plein de promesses pour
l'avenir.
A la fin, Mgr Mignani, visiblement emu, se leva
pour remercier. les h6tes qui s'6taient rendus A son
invitation, malgr6 le froid de la saisonet les difficultis
du voyage. Sa Grandeur manifesta son regret de l'absence de Mgr Ciceri, retenu depuis bient6t deux ans
loin de son Vicariat, mais qui 6tait de coeur avec nous.
Puis Monseigneur se plut a rappeler comment la divine
Providence avait dirig6 ses pas. a Je naquis I'annie
du sacre de Mgr Rouger, premier vicaire apostolique
de Kian. 9tant diacre, j'eus I'occasion fortuite de lire

sa vie; je ne connaissais ni les Missionnaires ni la
Congregation; eh bien! cette lecture fut 1'occasion de
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ma vocation d'enfant de saint- Vincent et aujourd'hui
je recois la consecration 6piscopale dans-la cathedrale
oa Mgr Rouger fat sacre lui-meme. Actions de graces
a Dieu pour tous ses bienfaits! ,
Dans I'aprbs-midi, les chr6tiens de toutes les sousprefectures se succ6ddrent au salon pour presenter
leursvoeux et leurs hommages et recevoir la b6endiction
du nouvel 6veque. A l'orphelinat, les enfants charm&rent Sa Grandeur par leurs chants et leurs poesies
gracieusement pr 6 sentfes.
Le lundi, Mgr Mignani, assist6 des deux ve6trans
du Vicariat, le P. Lieou Vincent et le P. King, ce1lbra
la sainte messe a l'intention des chretiens, dont beaucoup eurent peine A trouver place a la cathedrale.
Apres I'evangile, I'6veque, laissant parler son cceur,
remercia les chretiens d'etre venus en si grand nombre
au sacre; malgr6 le froid, la pluie et la longueur de la
route. II rappela leurs souffrances pass~es et comment
la grande majorite d'entre eux etait rest6e fidlee A la
foi. Sa Grandeur ajouta que l'Fv&que les portait dans
son coeur et esperait de leur part la fidelit6 i leurs
devoirs de chr6tiens et le z&le indispensable pour etre
ap6tres A leur tour.
SLe mardi 19 fevrier, de nombreuses personnalites
officielles du monde civil et militaire se rendirent au
banquet, preside par NN. SS. les 6veques, et oh nous
tous, missionnaires de diverses nationalitbs, fraternisions avec ces messieurs. Les paroles prononc6es A
cette occasion par le colonel et le reprbsentant du
gouvernement de Kian montrerent que ces messieurs
appriciaient l'ceuvre de l'glise et s'estimaient heureux
de prendre part cette fete de la Mission catholique.
Lorsque, A la conclusion de ces belles fetes, les missionnaires se preparerent A regagner leurs residences,
tous emporthrent la meilleure impression et remer-
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cierent le bon Dieu de cette consolation, qui est aussi
un encouragement a reprendre le travail. Sans doute
plusieurs de nos districts se ressentent encore des
troubles communistes et il y a beaucoup d'ceuvres a
relever; mais les vrais ap6tres du bon Dieu, a l'exemple
du nouvel 6veque, ne cunnaissent pas le d6couragement et savent que les ipreuves ne durent qu'un temps.
UN MISSIONNAIRE.

Lettre du frre
i

M.

MARCO, frýre de la Mission,

le

SUPERIEUR' GENRAL
Kashing-fu, 26 janvier-i929.

MON TRiS HONORE PtRE,

Votre bxendiction, s'il vous plail :
Nous venons de f&ter a Kashing, ce 25 janvier 1929,
le vingt-cinquieme anniversaire de la fondation du
s6minaire interne. Depuis le d6but de I'oeuvre, le
s6minaire a donn6 98 pretres, soit : 34 Europdens
de diverses nationalites. dont I eveque francais,
Mgr Defebvre, et 64 pr&tres chinois, dont un 6veque,
Mgr Hou, 1'un des six premiers 6evques chinois. La
maison posside maintenant 48 jeunes gens : 20 s6minaristes et 28 6tudiants, tous Chinois. Plusieurs
anciens 616ves, quelques-uns de la premiere heure,
MM. Bonanate, Legrand, Tseng Thomas, Ting Luc,
Tchao, Mgr Hou et Mgr Defkbvre taient ici.
D'autres seraient venus, si la distance et les necessit6s de leur ministere ne les en avaient empech6s.
Mgr Costantini avait eu l'extr6me obligeance de
participer & notre fete. Sur sa demande, Mgr Hou
pontifia en pr6sence du d6l1gu6, de Mgr Faveau et de
Mgr Defebvre. Aussit6tapres la messe, Mgr le d6legu6
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apostolique prit la parole. Ses felicitations furent
ardentes et bien senties. II fit ressortir avec enthousiasme l'opportunite de cette oeuvre, le bienfait inappreciable de ce s6minaire interne chinois pour les
Missions de Chine. II f6licita et rappela avec emotion
les ben6dictions du bon Dien sur les fondateurs du
seminaire, ses bienfaiteurs, ses premiers ouvriers en
cette vigne, en ce CUnacle, en ce Thabor, auxquels
il compara le s6minaire. II exhorta ardemment les
jeunes gens a appr6cier le choix de leur vocation, le
bonheur de se trouver ici et de travailler, cooperant
avec 1 grace & devenir des ap6tres ardents, pour
aller ad gentes convertir leur propre patrie, la Chine !
Sa Grandeur conclut en donnant A tons la benediction
papale.
Le temps passe ici par le del6gu6 apostolique fut
trss court et tres occupe. Arrive la veille au soir, a
une heure tres tardive, il allait, apres la grand'messe,
accompagni par Mgr Faveau, visiter le convent de
Carmelites recemment fond6 k Kashing, & une demiheure de chez nous. II revenait pour diner, puis, A
deux heures, partait pour Shanghai, oi des affaires
presskes l'attendaient. On voulait l'accompagner; il
refusa. ( Je suis assez grand gargon, dit-il,.pour aller
jusqu'A Shanghai tout seul.
A trois heures, dans la soiree, cut lieu une int6ressante seance, an cours de Jaquelle un ancien,
M. Legrand, retraial'histoire du seminaire de Kashing,
. 'aide de tableaux blancs, nous montrant les bustes
des fondateurs et des directeurs du s6minaire et
figurant par des fleurs les vertus de cepx qui oat deji
quitti cette terre. Tant pis pour les myopes, ou ceux
qui ne comprenaient pas le francais! On revEcut le
pass6; on entendit raconter les p6ripeties, les petites
difficultes, les travaux des premiers temps, voire
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meIme les petites fredaines des 6tudiants a l'occasion
du lI" avril on en d'autres circonstances.
On aurait dd, selon I'habitude, avoir la conference
a la chapelle, ce jour-lk, a quatre heures trente, et le
saint a six beures trente; mais la saeur Digiulo obtint,
au dernier moment, de faire changer l'horaire suivi
pendant vingt-cinq ans. A sa demande, le salut fat
mis a quatre heures trente et la conference renvoyte
A six heures.

La chapelle, les corridors itaient decoris avec goat.
Apris le souper, fet d'artifice; les d6tonations succed&rent aux d6tonations. Pour les Chinois, pas de fete
sans bruit; nous ftmes bien servis.
Saint Vincent disait de la fondation de la Congregation, 4 qu'il n'y avait pas pens6e , que le vrai fondateur 6tait Dieu, qu'il n'avait fait que c6toyer la Providence. On pourrait en dire autant du seminaire de
Kashing. Ses fondateurs montrerent de la bonne
volonti, du tele; mais 1'oeuvre en elle-meme n'est pas
celle a laquelle ils ont songe; elle est encore plus
belie. J'ai vu et entendu parler ses fondateurs; j'6tais
de la premiere heure. Apres les nouveaux traites des
puissances avec la Chine, s'ouvrait un champ immense
de travail; dans la paix, apres les troubles et massacres des Boxeurs, du sang des martyrs allaient
Iaitre de nouvelles chretientes. II fallait done des
ouvriers, des missionnaires. Nous comptions recevoir
des jeunes gens de France. La ioi militaire les arreta.
Ceux que nous avions parlaient de regagner leur pays
pour ne pas atre diserteurs. On continua quand meme
de bAtir.
Apres tout, il y avait d'autres pays que la France.
M. Boscat, visiteur, disait souvent au fr&re Barriere :
* Vous savez bien l'espagnol; allez en Espagne;
amenez-moi des siminaristes. , Et a moi : ' Ah
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I'Italie! qu'ils soot bons les siminaristes italiens!
Ecrivez la-bas qu'ils viennent nombreux. ,)On cut
bient6t des s6minaristes de diverses nationalites. Mais
beaucoup repartirent. Et les voyages coitaient cher.
On finit pamcomprendre que venir en Chine avant les
6tudes, c'6tait prematur6. Mais alors a quoi servirait
le s6minaire de Kashing?
'M. Asinelli, qui r6sidait & Tso-fu-Pang, a quatre
heures de distance en bateau, ne se laissa pas decourager. II continua de chercher dans Kashing un emplacement convenable. Son choix se ixa sur un paavr!
hangar. Je l'aidai a debarrasser l'endroit de la paille
qui le recouvrait,-a dresser un autel, a 6lever la premiere croix. On disait autour de lui : < Pourquoi
s'empresse-t-il? Nous serons obliges de fermer le s6minaire, faute d'616ves, et on le lui passera comme r6sidence de Mission. , M. Asinelli ne se laissait pas
intimider par les craintifs, qui lui r6p6taient; c Attendons, attendons! )) D'autre part, le s6minaire ne
convenait pas comme residence,
.cause de 1'6loignement de la ville. <cS'il ne sert pas au s6minaire,
se disait-il, on y mettra les soeurs, qui en feront un
h6pital. ,
Mais voici trois recrues chinoises, trois s6minaristes
de Ningpo : M. Joseph Hou, auiourd'hui Mgr Hou,
M. Luc Ting et M. Thomas Tseng, encore vivants.
Je me rappelle fort bien qu'un jour, dans le bateau.
qui apportait le courrier de la procure de Shanghai,
se trouvait un pli du cher frere van Tiggel et dans ce
pli le connaissement de divers effets avec la valeur a
d6clarer en douane. Il enum6rait des paquets < qui se
remuaient tout seuls n et dont la valeur declaree 6tait
de ioooo taies chacun. II d6signait par la nos trois
s6minaristes; mais il se trompait beaucoup sur la
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valeur diclarbe, car c les paquets qui se remuaient
tout seuls » valaient beaucoup plus. 11 est vrai, en
Chine,
o ooo est un nombre complet et puis,
avouons-le, on y triche parfois.
Quelque temps aprss, d'autres s6minaristes s'annoncirent. De PRkin nous arriva M. Kang, puis ce furent
des groupes de deux ou trois et m&me de quatre. Le
Kiangsi envoya du monde, a son tour.
Cependant, ii y eut des r6sistances. On disait Cg et
la qu'au nouveau s6minaire les professeurs exigeaient
trop des Q.lves, qu'il n'btait pas necessaire d'etre tres
instruit en Chine, que les santos freles ne pourraient
pas supporter tant de travail. Cependant la famille
grandit; ilfallut l6argir les tentes. Quand la province
fut divis6e, les s6minaristes du Nord regurent ordre de
partir dans le Nord.; leur absence ne fut pas longue;
ils revinrent tout heureux. Des nouveaux, beaucoup
de nouveaux vinrent les rejoindre. La place manqua.
On construisit.
Maintenant Kashing possede quarante-huit 6tudiants
et s6minaristes, tous Chinois, animes du meilleur esprit.
Ce sont eux qui ont ecrit sur le fronton de la maison,
orn6e de guirlandes, I l'occasion de nos fetes jubilaires : Ecce quam bonum et quam iucundum kabitare
fratresin unum !
Oh! si les fondateurs de l'CEuvre, la plupart au
ciel, avaient pu entrevoir de loin cette nombreuse
famille, cette arm6e d'ap6tres chinois, qu'ils s'en
seraient rbjouis ! Ils ont c6toy6 la Providence tenacement; c'est leur mxiite, et l'Euvre s'est fondee.
Que se r6alise le souhait apport6 au s6minaire, en ce
beau jour, par le reprisentant du Pape, Mgr Costantini:
Ad multos annos!
Veuillez agr6er, mon Trbs Honor6 Pere, mes
humbles hommages les plus sinceres, me b6nir et me
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croire, dans le Sacr6 Coeur- de Jesus et de Marie
Immaculbe,
Votre tres humble et obkissant fals.
Frire MARCO,
i. f. d. 1. M.

Lettre de M. REYMERS, prtre de IaMirsion,
t M. BRIANT
I-yang, 12 mars 1929.
MONSIEUR ET CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
J'ai requ hier avec plaisir votre carte do 31 janvier.
Deja les chritiens d'ici me demandaient des renseignements sur votre sejour et votre sant6. Je leur
repondais ce que j'avais pu apprendre par d'autres
confreres; tandis qu'a present je puis leur fournir des
renseignements plus directs. Vous n'oubliez pas les
chritiens d'ici; soyez bien sur que, de leur part, c'est
r6ciproque. HElas! ils ont bien besoin que vous leur
veniez en aide par vos prieres; un bon nombre a fait
demi-tour. Peut-tre, la paix revenue, plusieurs rentreront aa bercail, mais en attendant...
Ici, pour le moment, c'est la paix; mais une paix
incomplite et bien relative. Deux tiers des missions ne
peuvent pas etre visites, parce que le pays est entre
les mains des brigands ou occup6 par les soldats
t r6guliers n (?). La difference entre ces deux especes
n'est pas bien marquee et souvent elles se confondent.
Ici, en ville, ii y a des soldats aussi; mais, a present,
ils nous laissent tranquilles. Pendant une ann6e, j'ai
dt chercher refuge d'abord a Maokia et easuite a
Pe-men, Fang-kia, a 2 lis dela ville, oi je ne pouvais
pat entrer, la residence restait occupee par la solda-
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tesque. Depuis quelques mois,je suis install ici, apres
le d6part de lavermine, comme nous les appelions.
Vous pouvez vous imaginer 1'Ftat de la r6sidence,
apres une occupation de deux ans par ces ind6sirables!
Cependant ils ont toujours laiss6 l'orphelinat aux
femmes. Jusqu'a present, c'est encore la vieille curatrice qui preside, mais elle prend de I'age! Elle a 6t6
administr6e d6jA une fois, mais s'est remise.
Vous souvenez-vous encore combien de piastres vous
avez donn6es pour la future 6glise? Est-ce 3oo exactement, ou 320? Cet argent-la, M. Fang a pu le sauver,
tandis que celui place dans les boutiques est a peine
recouvrable. Us se d4clarent en faillite et tout est dit.
De U assi,'certaine difficulte de faire mission. Ce
n'est pas la Chine que nous avons connue! Apres le
choc que l'Aglise a dl soutenir, notre autorit6 est
tombhe a zero. On vous paye de bonnes paroles et c'est
tout. On est a la merci du premier voyou vena. Dernierement encore, des soldats venus de la capitale ont
occup6, pour quelques jours, la residence de FouChow. Vous voyez qu'on n'est pas bien sir du lendemain.
Ici je loge i 1'6tage, la chambre en bas ktant encore
inhabitable. M. Hermans a pass6 ici, il y a trois jours;
il vous saloe. Comme vous devez le savoir, it est charg6
duKoei-ki, M. Gonon restant a la procure de Shanghai.
M. Sageder a toujours tenu bon a son Ho-kow.
M. Poizat, de retour a Sanghai, va noas revenir,
dit-on. Pai contre, M. Abeloos restera a la procure
lI-bas, a Shanghai.
Avec mon meilleur souvenir je vous demande one
pribre pour leschr6tiens de I-yang et lear cure.
En Notre-Seigneur, tout a vous.
J.-H. REYMERS,
i. s. c. m.
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INDO-CHINE
Lettre de la sceur CHARLES, Fille de la Chariii,
c la TRES HONOREE MERE
Saigon, le 9 dicembre 1928.

MA TRES HONOREE MtRE,
La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pour jamais!
L'Andre-Lebon vous emportera cette lettre aprbsdemain. Je profite de la soiree du dimanche pour
I'&crire; lundi et mardi seront pris par-les pr6paratifs
d'arrivee de nos seurs, attendues mercredi matin. Je
voudrais que nous puissions nous installer a Giadinh
ce jour-la, mais les ouvriers sont encore dans la maison, qui est pleine de platras; pas d'l6ectricit6; rien
n'est termin&. Nous ferons de notre mieux!
L'administration est vraiment bienveillante; je n'ai
pas eu un refus pour quoi que ce soit; meme la voiturette (appel6e boite d'allumettes, A cause d6 sa legeret6)
est A peu pres promise, et le mulet aussi, bien entendu!
Monseigneur est trbs bon, il ne sera malheureusement
pas l.mercredi; il va en tourn6e de confirmation jusqu'au 20 d6cembre. Le P. de Corman, son grand
vicaire je crois, est aussi tres bienveillant.
En attendant l'arriv6e de l'Athos, j'ai en le temps
d'aller visiter les plantations de caoutchouc de la Compagnie Michelin. Ce matin, a cinq heures trente, le
directeur lui-meme venait nous prendre en auto;
80 kilometres sur route magnifique, entre des rizieres
ou des plantations, avec quelques villages ou maisonnettes isolees. La plantation a 6ooo hectares actuellement; on df riche en ce moment 2ooo autres hectares; le
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tout occupe cinq A six mille ouvriers annamites, tonkinois, chinois. Une centaine de Franmais, dont quinze
m6nages, habitent la plantation. Le docteur francais
va arriver en janvier, il fera un stage de six mois dans
les hopitaux de Saigon. Pour nous rendre A la plantation, nous avons df traverser en bac la riviere. C'est
une sorte de pont mouvant sur I'eau. Nos deux autos
ont 6t6 6galement transbordies sur I'autre rive. Le
directeur nous a montr6 l'arbre a caoutchouc, a explique comment coulait ce lait v6g6tal et nous a ensuite
conduit a l'usine. La, avec certains acides, ce lait se
coagule; apris la coagulation, on le passe aux laminoirs; le caoutchouc sort de 1lcomme une pate solide
et blanche, qu'on fume ensuite; alors elle devient
brune et transparente. Nous avons visiti 1'h6pital,
I'6cole, la chapelle; plus de 125 kilomitres au delA, il
y a une autre plantation; mais l'endroit est malsain,
sur le bord de la foret; un 6lephant solitaire va souvent enlever les bornes kilometriques sur la route, les
emporte dans la for&t, ou tord.et prend les piquets de
ciment armi. Les six mille ouvriers sont r6partis en
12 villlages; l'idee du directeur est de r6unir tous les
chr6tiens dans les villages avoisinant l'gglise. L'ceuvre
ainsi group&e est int6ressante; mais certainement on
a, 1l,une sensation d'isolement.
C'est done de Shanghai, ma bonne Mere, que je
vous donnerai des nouvelles de l'arrivie de nos sceurs.
Nous partirons dimanche : en quatre jours nous
pouvons terminer bien des choses. Si j'avais ici une
de mes trois compagnes du Japon, je n'aurais aucun
ennui; la cuisine marcherait des le premier jour; c'est
mon souci pour le moment; mais le m6decin annamite
est la complaisance meme, et, les bons anges aidant,
mercredi soir nous coucherons ches nous.-Le bon Pire
annamite vient faire un tour tous les jours; il b6nira

-- 630 la maison, et j'espere bien qoe, vendredi au plus tard,
le bon Dien sera chez nous.
Hier, premiere communion et confirmation ici;
depuis vingt ans, je n'avais pas vu de voile blanc;
c'6tait touchant! Monseigneur est si digne en oficiant!
Mais qu'il est usi et fatigue! II faisait une exhortation en francais, puis la ripbtait en annamite. Aujourd'hui c'est a la cathidrale. Nous profitons de notre
soiree pour crire; demain, des l'aurore, nous partirons; on doit nous donner les employis de l'h6pital
pour nettoyer; nous emporterons notre diner, et j'espere bien que tout marchera de fagon t avoir quelque
chose de convenable pour mercredi. Ce sera mieox
que le Saint-Bernard de Nagasaki, en tout cas! Les
meubles sont tres bien; le petit oratoire sera tris
recueilli; l'autel a 6t verni ici par les ouvriers de
l'administration.
Je vous donnerai en route les nouvelles de l'installation; par le transsibrien, elles vous arriveront vite.
Avec bonheur, je vais .me retrouver a Shanghai; ma
sceur Henry a eu fort A faire pendant cinq semaines;
il y a toujours des commissions a I'&conomat.
Nous serons avec vous, ma Mere, la nuit de Noel et
le i" janvier et toujours, car vos filles de Chine vous
restent bien profondement affectionn6es et en particulier celle qui a l'honneur d'etre
Votre fille reconnaissante et respectueusement affectionn6e,
Sxeur CHARLES,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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Letre de la Sacur CHARLES, Fille de la Chariti
a la TRES HONOREE MERE
A bord de 1'Athos, 19 dicembre 1928
MA BONNE MERE,

La grace de Notre-Seigneur soit avec nous Pour jamais
Nous venons de quitter Hongkong, oi votre bonne
lettre est venue me rejoindre. Je voulais vous ecrire
en quittant Saigon, mais la mer a et6 si mauvaise! II
a fallu rendre les armes. Ma seur Sempi va vous 6crire
ses premieres impressions, j'ai laiss6 nos trois ch&res
sceurs install6es chez elles avec la Sainte Reserve et
toutes pleines d'entrain et de bonne volonti. Lundi
matin, on a mis a notre disposition une dizaine d'employes de I'h6pital; nous avons nag6 toute la matinde
dans l'eau, qu'ils n'6paxgnaient pas pour laver partout.
Les meubles places, les caisses deball6es, Le petit oratoire tout pr&t, les lits avec leurs moustiquaires bien
blancs, le convert mis avec nos gobelets de Communaute, donnaient I la maison un air tout gai.
Le bateau etait annonce pour mercredi matin. Je
regrettais tant que nos Sceurs ne puissent avoir la bendiction de Monseigneur, oblige de quitter Saigon dE-s
cinq heures du matin. Mais je comptais sur notre bienheureux Phre qui recommandait tant a nos premieres
sceurs de commencer leur mission avec la b6n4diction
de leur Pasteur et l'avais dit a Monseigneur le jour
precedent. Aussi quand I'Atkos a 6t annonc6 pour
le mardi vers cinq heures, bien vite an coup de t61ephone a 1'Evech6 pour savoir si nos soeurs pourraient
se presenter encore. t MWme a sept heures n, a fait
repondre Monseigneur. C'est, en effet, vers sept heures
que nous arrivions i FEveche, oit le plus bienveillant
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accueil a 6t& fait aux chores arrivantes. Ma seur Sempe
vous en parlera, ma Mire. Le secritaire, le Pere de
Coppman, trbs bon aussi, ira, de temps en temps, dire la
messe & Giadinh; il a di commencer hier. Nous avons
couch6 chez les Sceurs de Saint-Paul, et le lendemain
encore, afin d'etre plus libres dans la journ6e pour les
visites. Le gouverneur, le maire, vous les avez vus, ma
Mere, ils sont vraiment contents de l'arriv6e des soeurs.
L'h6pital a plu a ma soeur Sempe; le docteur francais est absent; mais le m6decin annamite est la complaisance meme, et un bon pourboire, selon vos principes, ma Mere, avait donn &ýtous les employ6s, a la
suite du m6nage de lundi, une figure tout ouverte et
accueillante.
Visite au bon Pere annamite qui avait &critune lettre
magnifique de bienvenue et s'6tait offert pour benir
lamaison. Nous sommes done all6es coucher a Giadinh,
toutes quatre, le jeudi; la bonne soeur Legout avait fait
connaissance pendant la journ6e avec le fourneau; du
reste, le r6chaud 6lectrique suffisait pour le diner de
vendredi et le d6jeuner du matin, et, comme dessert,
des fruits envoybs, des le jeudi soir, par le bon Pere
annamite. Nos seurs ont 6t6 si touch6es!
Des cinq heures trente, il tait 1l, le vendredi, avec
son enfant de chceur. B6n6diction de la maison avantla
messe, A laquelle une quinzaine d'employ6s de l'hb- pital assistaient. Le bon Dieu 6tait 1a, c'6tait tout, et
je pensais ne pouvoir laisser plus grande consolation
A nos chores soeurs. Le bon Pere s'est mis A la disposition de nos seurs; ii viendra leur dire la messe tous
les mercredis, leur a pr6par6 une place A l'6glise et il
va demander a une famille de Giadinh d'amener nos
sceurs en auto L la messe de minuit. C'est dans cette
pauvre 6glise, que vous connaissez, ma Mere, que ma
seur Marthe prononcera ses premiers voeux.
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J'ai fait mes adieux an bon Pire, le remerciant de
la belle lettre et photographie que je vous envoie. Puis
nous avons a pendu la cremaillere ) en invitant a diner
nos deux sceurs restses la Sainte-Enfance. CEufs a la
coque, une boite de sardines, pommes de terre en
salade, fromage lav6 apres une invasion de fourmis:
rien ne manquait, surtout un entrain qui vous aurait
fait plaisir, ma Mere. La petite maison de MarieImmaculie vous donnera de la consolation, ma bonne
M&re;-elle sera suivie d'autres, certainement; de tous
c6tes on nous r6pbtait que les vocations viendraient
nombreuses.
Dans trois jours, je serai a Shanghai; il me semble
qu'il y a un siecle que je l'ai quittie et que c'est vous,

ma bonne Mere, que je vais retrouver la-bas. Comme
nous allons &treavec vous la veillee de Noel et la nuit
du 3i decembre an i"ejanvier, oi le sacrifice si grand
que le bon Dieu nous demandait s'est dress6 devant
nous l'annee derniire !

ILE DE JAVA
Lettre de M. JEAN WOLTERS, pritre de la Mission,
a M. LE SUPERIEUR GENERAL
Kediri,

g1mars

1929.

MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,

Voire beindiction, s'il vous plait!
Sachant combien il vous est agriable d'entendre la
voix de vos missionnaires des pays lointains vous
parler de leurs travaux, de leurs efforts, de leurs esp6rances, de leurs d6ceptions ou de leurs succes, je viens
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aujourd'hui vous parler un pea de notre mission parmi
les Javanais.
D'abord surcharges de travail, rien que pour le
ministare des Europiens, nombreux dans Pile de Java,
nous avons pu, le nombre des ouvriers augmentant,
nous adonner, depuis deux on trois ans, . i'evangelisation des indigenes. La contrie que nous habitons
est une grande vallee entre deux chaines de montagnes
au nord et an sud, coupke, au milieu, par le large
fleave du Brantas. Les flancs de ces montagnes, etant
des terrains volcaniques, sont tres propices pour
diverses cultures, comme le cafe, le the, le caoutchouc;
dans la plaine, c'est partout la canne a sucre qui
recouvre le sol fertile. Les Europeens sont group6s
dans les illes; et, dans l'interieur du pays, on les trouve
autour de nombreuses fabriques a sucre et dans les
plantages. Ils ne forment qu'une toute petite minornt
a c6te de la population indigene, qui est des plus
denses ici. D'innombrables villages s'abritent de toute
part sous l'ombre des palmiers. Leurs habitants sont
presque tous de petits laboureurs, cultivant le riz, le
mais, le tabac et autres car6ales. Le gouvernement
hollandais a rendu d'immenses services a ce peuple en
drainant ses terres, en construisant des ponts, et en
percant des routes.
Le Javanais, d'ordinaire, n'est guere riche, mais il vit
content a peu de frais; &pargnernelui semble pas n6cessaire; la nature, si feconde ici, pourvoit toujours ses
besoins. De caractire, l'indigine est assez doux, tres
poli dans ses manieres et, surtout envers I'6tranger,
facilement r6serv6. En fait de religion, il garde un
amalgame traditionnel de brahmanisme, de mahometisme et aussi quelques restes d'animisme. Pour la plupart, le tout consiste dans quelques repas rituels a
I'occasion de certains ev4nements, A suivre plus on
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moins le jefne islamique, choisir des jours propices
et avoir un religieux respect poor tout ce qui est
grand et qui, par Ml, devient facilement a saint ),
comme certains arbres, certains blocs de pierre, etc.
Je parle ici uniquement pour nos contries, car il en
est d'autres, AJava, ou le peuple est plus attach6 ises
traditionsxeligieuses et m&me plus ou moins fanatique.
Que faire maintenant pour gagner ces habitants et
les convertir notre sainte foi catholique? Le problUme
n'est pas facile et, d'apres l'experience des grands missionnaires, il parait bien que c'estpar la voie de 1'icole
qu'il faut les amener, si l'on vent faire ceuvre durable.
Le succes des Pires J6suites au centre de l'lle est
manifestement dr a leurs institutions d'enseignement
normal secondaire et primaire. Si heureux fut ce
premier essai, que dbji ils oat un beau s6minaire, oi
la. jeunesse indigene, a c6t6 d'Europ&ens, se prepare
au sacerdoce, par quelques-uns m&me deji atteint.
.Rsolument nous sommes entres dans la meme voie et
possidons N present dija une dizaine d'icoles javanaises, dont au moins les instituteurs sont catholiques
et dont les klves sont dans d'heureuses conditions
pour le devenir, la grace aidant.
Blitar estjusqu'ici notre plus beau centre demission,
avec son &cole capitale pour enfants de condition,
fianque d'un internat bien peuplt; avec ses .coles de
sours pour les divers groupes de la population; enfin,
avec ses ,coles florissantes de villages a l'entour. Au
beau milieu de ces euvres, la gloire et la fiert6 de
notre v&na6r Prefet apostolique, se dresse la riante
et spaciemse maison des missionnaires, ou les confrxres des autres risidences, mais surtout de Soerabaia,
viennent tour i tour a se retaper n un pen de leur dur
labeur dans un climat tropical. Apres Blitar et, a c6t6
de lui, Kediri vient aussi d'occuper vaillamment an
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nouveau secteur au front de notre Mission. Notre association scolaire ( Bienbeureux Jean Gabriel), y dirige
dj.j une 6cole de village et une 6cole de district, qui
se voient dibordees et ne peuvent recevoir tous les
61;ves qui desirent suivre leur enseignement de bonne
renomm.e.
Cependant, malgri ce beau commencement, on ne
peut s'empecher de soupirer le mot de Pap6tre : Sed
quid khac inter tantos? Devant ces millions d'infidles
qui nous entourent, devant ces milliers d'Acoles neutres
du gouvernement, ces centaines d'institutions scolaires
islamiques, ces nombreux 6tablissements de l'6vang6lisation protestante, que sont nos dix centres d'instruction sur une 6tendue 6gale a toute la Hollande ? On
peut vraiment parlerici du grain de s6nev6; mais, pourvu
que le Maitre de la moisson lui donne croissance, nous
verrons ici aussi, un jour, le grand arbre, sous l'ombre
duquel tout un peuple se reposera. Mais il faut aider
le cultivateur divin, labourer, semer, arroser. Dieu
merci, il n'en est pas un ici qui hesiterait a repeter la
parole de saint Martin : Non recuso laborem ; et la
devise de notre Pr6fet apostolique : Parare vias Domini, dit assez qu'on ne se reposera pastant quelavoie
de l'Evangile ne sera pas fraybe dans ce pays du Coran!
H6las! pourquoi faut-il que les difficultes d'ordre
materiel, nomm6ment la p6nurie d'argent, nous arrete
impitoyablement dans notre elan d'expansion? H6las!
pourquoi faut-il qu'une prudence 616mentaire nous
d6fende d'etablir de nouvelles 6coles, alors qu'il est
urgent d'occuper le plus de places possible, vu les
difficultes grandissantes qui menacent la Mission!
C'est un fait aussi regrettable que patent, que, si les
secours du dehors ne se font pas plus abondants, notre
ceuvre va se rabougrir des sa premiere croissance. Dieu
nous pr6serve de ces d6ceptions! Nous attendre a la
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collaboration financiere des Europiens du pays serait
t6meraire et bitir sur le sable.
Ces habitants, pour la plupart non catholiques, ne
sont guere, a quelques exceptions pris, favoris6s des
biens de la fortune; ensuite, il y a tant d'oeuvres d6ja,
dans leur propre milieu, pour lesquelles on implore
leurs secours que la Mission ne trouvera jamais lI un
fondement stable. Esp&rons que la Congregation de la
Propagande, qui s'int6resse si vivement &la conversion
de cette belle lie de Java et qui trouve dans notre M rePatrie un si ge6nreux appui, nous pr6servera d'une
funeste stagnation dans le travail et rendra possible
le plein rendement de nos efforts apostoliques.
J'espere, Trbs Honore Pere, que la longueur de cette
lettre ne vous aura pas rebute; on aime a parler de ce
qui tient au coeur : ceci me servira d'excuse. Les
Javanais convertis, qui sont d'une pi6t6 si 6mouvante,
en priant pour les missionnaires, aitirent aussi les
b6nedictions divines sur laCongr6gation qui les envoie
et sur le Ven&re Sup6rieur qui la dirige. Ce m'est personnellement un vrai bonheur de pouvoir vous envoyer
cette lettre et de revenir, au moins en esprit, dans
cette chore Maison-Mere, ou je passai jadis de.si
heureux jours I
Avec des sentiments de filiale obeissance et de sincere d6vouement, je demeure, Trbs Honore Pere, dans
les Coeurs de Jesus et de sa sainte Mere,
Votre enfant.
Jean WOLTERS
i. p.d. 1. M.

AFRIQUE
ALGERIE
Leure de la seur DORMOY, Fille de la Chariti,
a M. LE SUPERIEUR GENERAL
Tdtns, 2 mars i929.

MON TRiS HONORk PfEE,
Votre binediction, s'il vous plait!
J'6prouve le besoin de vous communiquer la grande
grace, attendue depuis dix-sept ans, que le bon Dieu

vient de nous accorder : le i5 fivrier dernier, nous
avons eu le bonheur d'avoir la premiere messe au village arabe! M. Verges, le bon Pere directeur de la
province, ne connaissant pas encore TUnks, 6tait vena
trois jours chez nous. C'est lui qui, pour la premiere
fois, a fait descendre le Sauveur dans ce pays tout a
fait infiddle, oi la mosqu6e domine; son coeur de
missionnaire en 6tait tout 6mu; et nous donc !

C'est dans le petit immeuble achet6 par Sa Grandeur, notre divoui et ve6nr6 archev6que, fini et recemment b6ni par M. le cur6, qu'a sept heures et demie du
matin, le vendredi 15 f6vrier, M. Verges, assist6 d'un
de ses confreres, M. Angiuli, justement a Tenes pour
un retour de mission aux pecheurs italiens, notre
d6vou6 proprietaire, six Enfants de Marie, dont la
pr6sidente, et trois de vos filles, soit douze personnes,
6taient r6unis dans la petite salle, nue encore, qui
servira d6sormais d'oratoire et de chambre r6servee
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anx socurs. Vraie messe de mission, dite sur une
simple table de bois blanc (nous avions porte de notre
chapelle le strict n6cessaire), avec la croix et deux
cierges; et c'est tout Mais quelle ferveur nous animait
tous! Nous sentions que le Christ Jesus, Fils de Dieu
-

ce que les Arabes n'admettent pas -

Roi du ciel

et de la terre, allait prendre possession de ce village,
endormi dans les tenebres de l'erreur et pourtant
adorant Dieu, souffrant pour Lui. Ils sont en plein
careme, qu'ils font s&verement, surtout les malades,
les infirmes, se pr6parant ainsi k la mort. Aprbs
1'6vangile, M. le directeur laissa d6border son ame :
SII1me semble tre au C6nacle! Quel honneur pour
moi de faire descendre le Sauveur en ce lieu. Attirezle par votre ferveur, soyez embras6s du Saint-Esprit
et devenez des ap6tres. J'augure bien de cette messe
pour la conversion des pauvres infideles qui nous
entourent en si grand nombre et le d6veloppement
des oeuvres de cette petite Mission. o Au moment de
1'616vation, quelle profonde adoration, mon Venir6
Pere, et comme tous les douze nous 6tions vraiment
an6antis sons la majest6 du Seigneur, que nous sentions present! Puis la communion; Jesus seul vivait;
puisse-t il dtruire tout le vieil homme !
II 6tait huit heures; la cloche, si jolie, r6sonna dans
les gorges, avec echos, dans ce paysage si sauvage et
si grandiose; nos chbres mauresques arrivaient de
tous c6t6s. Dans leur atelier, belle salle de 17 metres,
devant la statue de la Vierge Immacul&e, elles firent,
comme toujours, leur priere offrande du travail : a 0
Marie conque sans peche, etc. ) Le Pere, qui n'avait
jamais vu le recueillement de ces infddles, 6tait
touchb. II ne craignait qn'une chose: que nous allions
trop vite Les r6sultats sont peut-ktre beaux, mais
bien petits encore, aprbs dix-sept ans de travail, de
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pribres, de souffrances morales. La sainte Vierge continuera son oeuvre : elle sauvera ces ames qui se conftent en elle. Car nous ne pouvons guere. Pas de
personnel, h6las! Le dispensaire neuf, la pharmacie,
ferm6s encore, faute de soeurs; pas de visites A domicile et des femmes, des hommes, des enfants malades
a voir, A suivre. Une centaine de mauresques, petites,
moyennes et grandes, a civiliser, a faire travailler :
tissage, dentelle, couture, etc. Et pour tout cela, une
jeune sour, pleine de bonne volonte, mais tres d6licate de sante, d6bord6e par consequent. La sceur de
cuisine va a la Mission toutes les apres-midi, deux
heures, pour surveiller le travail A domicile, et moraliser un peu les femmes. Impossible de tenir l'ceuvre
dans ces conditions-li. Voici le centenaire de 'Alg6rie : beaucoup de visites officielles sont annoncees;
on contr6le tout; nous aurons le gouverneur, le prefet,
etc., et d'autres qui veulent fonder des ceuvres pour
relever la femme indigene. Aidez-nous, mon Trbs
Honork Pere, de grice, et que notre Mission ne passe
pas A d'autres, qui sauraient en tirer un magnifique
parti; mais que feraient-ils au point de vue religieux?
Je me permets de vous envoyer quelques feuilles pour
1'installation de la statue de l'Immacul&e, & mi-c6te
de la montagne dominant T6nes et la mer. C'est le
vceu populaire ; un pelerinage s'y fondera, et la sainte
Vierge r6gnera en Reine sur toute la region : quel
bonheur! Nous voulons faire bien et attirer a Marie
tous les coeurs. Les Marabouts voisins, nombreux dans
nos parages, sont trop frbquentes, meme par les
Europaons, qui leur portent bougies et pr6sents; il
est temps que cela cesse et que la foi, sous l'egide de

l'Immacul&e, se reveille. Vos filles sont bien peu de
chose pour tous ces grands travaux! Veuillez b6nir
leur bonne volontb, mon trts Honor6 Pere.
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J'apprends un miracle de notre chore medaille, que
je suis heureuse de vous communiquer. Une de nos
pieuses dames de Chariti, ayant son beau-frere gravement malade ;. Alger, eut la pens6e de lui envoyer

une midaille, avec promesse de publier sa conversion
s'il revenait a Dieu, car c'6tait un mangeur de pretres,
un impie, ne s'6tant jamais approch6 des sacrements
depuis sa premiere communion; il avait soixante-dix
ans! On mit la m6daille sur lui; sa femme et ses filles
furent 6tonnies de constater que son caractere, tres
violent, s'adoucissait et qu'il regardait, emu, un tableau
du Sacr&-Cceur, plac6 en face de son lit.
Deux jours avant sa mort, en parfaite lucidit6, il
appelle les siens. ( Quelque chose d'extraordinaire
se passe dans cette chambre, dit-il; je ne suis pas
superstitieux, mais ce n'est pas naturel; je ne suis pas
seul; l'on m'appelle, l'on me frappe sur l'6paule; je
me retourne, regarde, et ne vois jamais personne. II

faudrait... il faudrait que l'on b6nisse la maison! Mais pour cela, lui r6pond sa femme, il faut appeler
un pr&tre. -

Qu'il vienne ! »

Le pretre vint, le malade se confessa, regut 1'Extreme-Onction, la b6nediction papale, s'entretint longuement avec ses enfants; paisible, heureux, il mourut
le surlendemain. Une de ses filles est maribe a un
directeur d'6cole laique en retraite, qui fut timoin
de tout. La famille est persuad&e du miracle.
Notre dame de Charit6, tenant sa promesse, vient
d'6crire sa relation a notre.tres Honor&e Mere. Que
notre Immacul[e Mbre soit b6nie! Veuillez, s'il vous
plait, la remercier avec nous, mon Tres Honor6 Prre.
J'ai l'honneur d'etre, mon tres Honor6 Pere,
Votre tres humble et tres obeissante fille.
Sceur DORMOY,
Ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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CONGO BELGE

Leure de M. LINCLAU, pitre de la Mission,
& M. LE SUPERIEUR GENERAL
r
Bikoro, le t mars 1g29.

MONSIEUR ET TRsS HONORE PERE,
Votre binediction, s'il vous plat !
Voili bientt trois ans que je suis dans notre belle
mission de Bikoro.
Si ce furent des joursde chaleur, de travail et, Dieu
aidant, de hon travail, ce furent aussi des jours de
bonheur. Je n'ai jamais mieux appreci6 et plus goate
la vie de mission que depuis que j'y suis.
Ici, comme partout, chacun est a sa besogne. Je n'ai
pas choisi la meilleure part, mais on me Pa donn6e.
C'est, outre le service paroissial, 1'Pducation de la
jeunesse; mot, du reste, que je trouve pompeux pour
ces parages. Je n'ai pas, en effet, devant moi, de
solides garcons pleins d'entrain et le coeur vibrant d'un
idkal. Non! mes enfants, a moi, ce sont, pour la plupart, des gosses sortant presque nus de la brousse ou
de la forkt. Leur id6al, c'est de courir la for&t; leur
vie, c'est de chercher a boire et a manger; d'autant
plus que, par suite de la negligence des parents,
beaucoup doivent se d-brouiller tout seuls dans
la vie. Et puis, s'il reste du temps, ils s'amusent,
au clair de la lune, i un jeu qui n'est pas toujours
innocent.
Cependant, au passage d'un Pare ou en toute autre
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occasion, une id6e plus ilevie est entree en eux :
ils veulent prier comme les Peres; ils d6sirent et
demandent eI bapteme pour aimer Dieu. Ils quittent
done - effort meritoire et preuve de bonne volonte mere, freres, seurs, village, pour venir a Bikoro, oi
ils deviennent mes enfants.
Ils ne seot pas les seuls a venir en classe. La presque
totalit6 des enfants de Bikoro vient ý notre 6cole
Saint-Vincent. D'une quinzaine, en novembre 1926,
le nombre des 6elves est mont6 jusqu'a soixante-seize,
divis6s en quatre sections. Depuis octobre dernier, une
belle bitisse abrite mes garcons, tandis que le materiel classique n'a rien b envier, je crois, a celui des
icoles d'Europe. On y est vraiment bien.
La r6gularit6 de mes el6ves, hier encore de petits
sauvages, fait vraiment plaisir a voir. Et puis, chez la
plupart, le d6sir de s'instruire est grand. Ce qui les
attire beaucoup, c'est l'enseignement du francais, qui,
naturellement, est inscrit au programme. Jusqu'ici, ce
cours n'est donn6 que dans les deux premieres classes.
Pour les autres, on leur enfonce journellement, a
coups de b6~ier, 1'ab6c6daire et les premiers 6elments
de calcul.
Leur inculquer quelques notions plus 6lev6es, qui
feront de mes gars des hommes, des travailleurs et des
chretiens, est un travail non moins ardu. La bonne
volont6 evidente de presque "tous m'est un sujet de
consolation. C'est d6jk un r6sultat.
Lors de sa visite, M. l'inspecteur provincial nous a
fait I'honneur d'un rapport tres elogieux. Mais qu'importe cela! Pourvu que le bon Dieu regne dans ces
Ames, c'est I'essentiel.
Je vous ai 6crit, Monsieur et Tres Honor6 PNre,
pour vous exprimer tout mon attachement A la famille
de saint Vincent, et renouveler mon d6vouement a
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notre belle Mission sur cette terre d'Afrique que saint
Vincent aimait.
Veuillez me croire, dans les Caeurs de Jesus et de
Marie,
Votre enfant filialement soumis,
G. LINCLAU,
i. p. d. 1. c. d. 1. m.

AMERIQUE
COLOMBIE
La prefecture apostolique d'Arauca a reussi enfin

a p6n6trer dans la r6gion de Cobaria-Tegria et a
prendre contact avec les tribus des Tunebos, qui
habitent dans ces for&ts dont l'acces 6tait r6put6
jusqu'A cette heure presque impossible.
Le d6partement de Boyac; comprend, derriere la
Sierra Nevada de Giiicin, Cocuy et Chita, une
immense ktendue de terrain complktement inculte,
couverte d'6paisses forets, au milieu desquels v6gite,
dans la plus profonde misere, un millier environ
d'6tres humains. L'intersection hydrographique de
cette r6gion est ditermin6e par le fleuve Orozco, qui
prend sa source au pied du pic M6ndez, dans la partie
de la Cordillbre qui s'6tend vers le departement de
Santander. Ce fleuve reooit ensuite le nom de Cobug6n, puis celui de Sarare, et sert de limites entre le
territoire de Tierradentro d'une part, le d6partement
de Santander et le Venezuela d'autre part. Enfin, le
territoire est separ6 des r6gions civilisees du d6partement de Boyaci et de lIntendance d'Arauca, par
l'immense demi-cercle des pics neigeux de GiiicinCocuy-Chita, lequel part du fleuve Orozco pour terminer au-dessus de Tame et de Macaguin.
A notre epoque de progres, de routes et de chemins
de fer, les ing6nieurs n'ont pas encore r6solu le problame de la construction d'un simple sentier qui per-

-- 646 mettrait d'apporter aux Tunebos un morceau de pain,
un rayon de civilisation chritienne. Et Dieu sait
cependant tout ce que n'ont pas fait les 6nergiques
habitants de Santander, qui persistent, malgr6 tout,
dans leur resolution de terminer les routes du Sarare
et de La Norma, ahn de pouvoir pen6trer dans un
territoire aux ressources incomparables et qui n'attend
que des bras pour etre mis en valeur! Quant au
departement de Boyaci, c'est a peine, il faut I'avouer,
s'il a commence A ouvrir un mauvais sentier, qui
n'arrive mame pas au sommet de la Cordillre.
Les efforts apostoliques, Dieu merci, out d6jA donna
leur mesure. A plusieurs reprises, les devoues pasteurs
de Giiicin ont pu arriver jusqu'a Sinsiga, c'est-i-dire
jusqu'aux premieres fondations 6tablies par les colons
qui s'6taient fait adjuger les vallies des rivibres
Royati et Sinsiga. La vivaient une centaine de Tunebos, et aujourd'hui il en reste, tout an plus, une cisquantaine.
En

11i4,

Monseigneur

Cortesi

(alors

charg6

d'affaires de la nonciature apostolique en Colombie)
me confia la mission d'explorer le chemin qui conduit
i Cobaria-Tegria, eii passant par .Giiican. Organis6e
sons les auspices de plusieurs pr&tres de Boyaca et de
quelques personnalitis du nord du departement, cette
expedition nous permit de prendre un premier contact
avec les Tunebos de Sinsiga et de B6cota. Malheoreusement, malgre de grands sacrifices, imposes par
quatre journbes de chemiin, que nous dimes faire a
pied, des pluies torrentielles nous obligirent a retourner en arriere et A renoncer a notre dessein d'arriver
jusqu'a Cobaria.
En 1925, je revenais a Sinsiga, cette fois-ci en

qualitk de pr6fet apostolique, et j'y laissai, diment
organisee, une petite ecole pour les Tunebos. Mais,
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pendant mon voyage en France, qui eut lieu cette m&me
ann6e-li, 1'ennemi de tout bien r6duisait a n6ant ce
premier effort de p6nitration, et diji tout le monde
6tait d'avis qu'il fallait disormais renoncer a la voie
GiiicAn-Cobaria.
Toujours prioccup6 du problhme Tunebo, je faisais,
en 1926, une nouvelle tentative en suivant l'itinbraire
Tame-Salib6n-Sarare-Toledo; mais, en arrivant a
Santa Librada, champ d'apostolat du P. Rochereau,
je dus me convaincre que, de ce c6te-lt, c'est-a-dire
par le Sarare, il etait tout aussi impossible de penitrer
jusqu'a Cobaria. Enfin la mort du P. Cabal, survenue
en 1927, m'obligeait a remettre a plus tard une nouvelle exploration, et c'est seulement au mois dc
f6vrier de cette annee-ci que j'ai pu organiser an
deuxieme voyage par Giicin, fermement resolu a
pousser jusqu'a Cobaria, et, cette fois-ci, cofte que
coite.
* *

Des que j'eus pris la r6solution de suivre la voie de
Giiican, je m'occupai des premiers pr6paratifs, on
plut6t j'en confiai le soin au talent d'organisation de

mon confrere le P. Catalano et de don Camilo Suirez;
pour la troisieme fois, ce dernier n'h6sita pas un
instant -- et je ne saurais trop 1'en remercier - a
abandonner ses propres affaires pour m'accompagner

jusqu'a Cobaria.
L'appel Tuaebo. - Le depart fat fix- an 7 f6vrier.
L'avant-veille, dimanche de Septuagisime, deux on

trois menus faits, auxquels je ne m'attendais guare, ne
me laisslrent plus aucun doute sur la. volont4 de la
Providence a notre 6gard.
Pendant que l'nn de nos Pares chantait 1'b&angile
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du jour qui rappelle la r6compense promise aux
ouvriers de la derniere heure, j'ftais dans ma chambre
et, par la pens6e, je traduisais i ma fagon le commentaire de saint Gregoire : j'6tais en train de me demander si nous aurions le bonheur de voir s'appliquer a
notre entreprise la parole du saint Docteur : Mercedem plenam et tarde venientes acceferunt, lorsqu'on
vient m'apporter le courrier; j'ouvre l'un des journaux, La Unidad de Pamplona, et je lis : " Le
14 janvier, le R. P. Rochereau a quitt6 Pamplona
pour se rendre &Santa Rosa de Osos. II est parti seul,
sans bruit. Cette ville, qui, pendant pres de vingt ans,
a pu admirer les travaux du pretre et du savant, ne
s'est meme pas rendu compte de son depart; mais,
aujourd'hui, elle.en comprend toute la portee, elle en
ressent toute la peine. II s'en va, nous laissant comme
fruit de ses labeurs, le mus6e dioc6sain, l'histoire de
Pamplona, et surtout la colonisation du Sarare; c'est
1~ que, tout en travaillant de ses.mains a d6fricher ce
sol inculte, il a reussi i fixer dans sa grammaire tuneba
et dans son dictionnaire tunebo-espagnol, les secrets
de cette langue inextricable. »
J'avoue que je ressentis de vrais remords au souvenir
de ce heros du Sarare, de cet organisateur (durant son
sejour a Santa Librada) de la confrbrie, du c manque
de tout o, de ce vaillant qui parcourait les rudes sentiers des forets vierges, le plus souvent nu-pieds, ou
parfois - supr&me luxe - chausse de sandales on
de souliers, raccommodss avec du fil de fer.
Neanmoins (la pauvre nature est si lache), je
m'efforgais d'6touffer ces remords, lorsque tout a coup
j'entends une bousculade sous ma fenetre et des voix
d'enfants qui me crient : Des Tunebos, PNre Monseigneur, des Tunebos! n... Je sors imm6diatement de
ma chamnbre, je descends dans la cour, et, en effet, je
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me trouve en face de quatre fils des forets de Cobaria:
ils se rendaient i La Salina pour acheter du sel. Ils
portent I'habit classique - et combien primitif ! - des
hommes de la tribu : ruaxa et guayuco 1; trois d'entre

eux ont adopte' la mode des cheveux courts. J'envoie
les voyageurs i la maison de nos seurs pour qu'elles
leur servent un repas tunebo, et apres avoir donn6
des ordres pour qu'on trouve i- nos h6tes de passage
chemises et pantalons, je reviens dans ma chambre;
1A, sous I'influence des reflexions et des 6venements
de la matinee, j'offre i Notre-Seigneur la r6solution
inebranlable de ne pas revenir vivant i Chita sans
avoir vu Cobaria.

Depart de Chita, 7 flvrier. - Mes deux compagnons
de voyage, le P. Catalano et don Camilo Suarez, sont
arrives la veille et ont apport6 de La Salina le ravitaillement qui permettra de faire face a une expedition
d'une vingtaine de jours au moins. Tout est pret. A
Dieu vat I et que la Vierge puissante nous protege!
Impossible d'6chapper tout i fait a
Cocuy. l'averse de grele que sert d'ordinaire aux voyageurs
le ( Monte Pelado ,, qui domine la ville de Cocuy.
Mais nous etions resolus a affrontrer des dangers bjen
autrement s6rieux, pour pr&ter la moindre attention

aux gentillesses de la montagne, et nous continuons
notre route sans nous arreter. Quelques instants avant
d'arriver a la capitale de la province de Gutierrez,
nous rencontrons le vicaire de la paroisse, don Jose
i. Ruana : grand carrt d'6toae en laine, avec une fente au milieu pour
passer la tete; guayuco (honni soit qui mal y pense): bande 6u ceinture
d'toffe, 6troite, tres etroite, de dimensions encore plus rduites que les
~erizomata de nos premiers parents.
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Marquez et notre excellent ami don Andres Girardot.
Ils soat venus au-devant de nous, avec la commission
expresse de nous faire promettre que nous passerions
la nuit au presbytire du Cocuy. D'ailleurs, ils ont i
lear appui un argument qui leur paraitrsans replique:
le cure de Giiican est parti, ce jour-l1 meme, pour un
nouveau poste, et, par consequent, il n'y aura li-bas

personae pour nous recevoir. Cette nouvelle coatrarie
nos plans : accepter l'invitation qui nous est faite, ce
sera un jour de retard; mais, vraiment, nous ne pouvons
refuser, et j'auraiainsi, une fois de plus, l'occasion de
mediter sur les beautbs de l'esprit d'obeissance.
Guicdn. - Le 8, nous faisons nos adieux Anos bons
amis du Cocuy et nous nous dirigeons vers Giiicin.
C'est l1 que nous achiverons les preparatifs de notre
expedition. Les personnalit6s de 1'endroit, musique
en tete, sont venues a notre rencontre et, durant notre
sejour dans la petite ville, nous n'aurons qu'a nous
louer des igards que nous prodiguerent l'envi,entre

autres, le g&enral Rufino Ussa, don Crisanto Tristancho, Antonio Correa et l'infatigable don Andres
Girardot; ce dernier, venu avec nous du Cocuy, n'aura
de repos qu'il ne nous ait procure les chargeurs necessaires pour le transport des vivres et de la tente.
La Sierra Nevada. - Le 9 f6vrier, au point du jour,
plus de la moiti6 des chargeurs qui se sont engages A
venir avec nous ne r6pond pas k l'appel : quelquesuns se retranchent derriere des inconv6nients de la
derniire heure; d'autres se sont livres, la veille, i des
libations par trop copieuses ! Heureusement que nous
reussissons assez rapidement a nous procurer quelques
b&tes de charge, ce qui nous permettra de partir Bbref
d6lai, car il serait imprudent de traverser trop tard

-

651 -

la Sierra Nevada et surtout le dangereux passage du
Cardeiiillo.
Pour la troisieme fois, j'entreprenais l'ascension de
la Cordillere. La caravane se composait du personnel
suivant : le P. Catalano, don Camilo Suarez et son
.domestique Justo Ruiz, plus les huit chargeurs que
nous pimes enfin reunir. Nous emmenions trois b&tes
de selle et trois autres de charge, qui toutes devaient
rester a Bachira.
L'ascension vers le sommet de la Cordillire est tres
dure : des sentiers a peine trac6s, friquemment coup6s
par de longs trajets d'un terrain rocailleux qui rend la
marche encore plus difficile... Mes compagnons et
moi, nous ne pouvons nous empecher de commenter
les contrastes que pr6sente si souvent le film de la vie
hnmaine : en cemoment, le pr6sident de la R6publique,
accompagn6 d'un nombreux cortege de personnages
officiels et de gros commercants, est en train d'inaugurer un nouveautronion de la route nationale, qui doit
plus tard arriver jusqu'i Cicuta; ceuvre de longue
haleine, ou chaque coup de pioche, oi chaque d&tonation d'une mine qui 6clate, proclame, en quelque
sorte, le reveil.economique d'une grande partie de la
,Rcpublique. Tandis que nous, an pas t tranquille et
lent n de nos montures, nous nous efforgons de fixer
les jalons du sentier qui doit apporter un rayon d'espoir a de pauvres etres humains, nos freres. Oh! sans
6clat, sans bruit; pas de discours, pas de musique!
pour toute harmonie, les violentes rafales qui ne
cessent de balayer les cimes de la Sierra Nevada.
Au point de vue humain, le contraste ne laisse pas

d'tre p6nible; mais si, iermant nos sens aux choses
de la terre, nous pr&tons l'oreille aux 6chos d'un monde
meilleur, qu'elles nous paraissent douces et reconfortantes les paroles du proph&te: tOh ! qu'ils sont beaux
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sur les montagnes; les pieds de ceux qui apportent le
pain de la bonne nouvelle aux affamis de surnaturel!
(Isaie, 52, 7.) Et alors le pauvre missionnaire refoule
tout sentiment d'amertume : reellement,il aurait mauvaise grice a se plaindre, s'il est'abandonni, incompris,
persecut6; il aurait plut6t sujet de s'humilier et de.
se demander A nouveau: a Qui suis-je, Seigneur, pour
que vous m'ayez choisi et pour que yous m'ayez enlev6
la garde des troupeaux de mon pere? n (Ps. 78, 70.)
Tout en marchant, nous causons de Tierradentro,
des contre-temps qui ne manqueront pas de survenir;
nous rappelons ce que l'on raconte des Tunebos et de
leurs coutumes, du nombre des habitants que renfermerait leur territoire; et insensiblement nous en arrivons a former un projet auquel nous n'avions pas songi
jusqu'alors. En effet, ona tellement parle de Tierradentro (le plus souvent par oui-dire), les avis sont tellement partages, qu'il nous parait indispensable de
tirer la chose au. clair, et cela d'une fagon d6finitive.
Par consequent, nous ne nous contenterons pas d'arriver
Sjusqu'a Cobaria, centre politique et religieux de la
Tunebia; nous essaierons de parcourir tout le territoire de la tribu, en prenant, comme chemin de retour,
l'itineraire Sinsiga-Macagui, ce dernier point a trois
lieues de Tame dans les plaines de Casanare... La
r6solution s'impose: nous reviendrons par Macaguan;
mais il faudra garder un secret absolu, surtout n'en
rien dire a nos chargeurs; car,s'ils Rtaient au courant
de nos projets. ils seraient capables de nous abandonner sur-le-champ.
A midi, nous traversons la depression de (CCorral
chiquito n et,a deux heures du soir,nous franchissons
la cr&te du fameux Cardefiillo, couronnA de neige et
de glace. D6jh I'on apergoit t Laguna grande -, o4

prend sa source le fleuve Cobug6n, qui recoit, plus bas,
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le nom de Bachireio et, plus loin encore, celui de
Royati avant de se jeter dans le Sarare. A cinq heures,
nous faisons halte a Budibin. Un 16ger repas, le chapelet en commun, et puis je donne libre cours aux

pensbes qui ne cessent de m'assaillir. Reussirons-nous
enfin a atteindre Cobaria? Quelle sera l'attitude des
Indiens tunebos ? Pourrons-nous completer le personnel
dont nous aurons absolument besoin si nous voulons

parvenir a la plaine et 6claircir pour de bon le mystere
de Cobaria-Macaguin? Les hautes autorites finirontelles par s'interesser a la colonisation de la Tunebia?

Les assemblies departementales et les Chambres riserveront-elles quelques miettes de leur budget a la
solution du problkme tunebo, solution qui depend uniquement d'une voie de communication?
J'en itais la de mes reflexions, lorsque mon attention
fut attiree par une scene plaisant et curieuse A lafois.
Une conquite du P. Catalano. - Entre les projets
que nous avions form6s, le P. Catalano, don Camilo
Suirez et moi, se trouvait celui de ramener avec nous
trois petits Tunebos. Ce serait un bon souvenir de
notre voyage. Mais nous avions aussi l'intention de
les 6lever de notre mieux en vue de l'aide pricieuse
qu'ils pourraient apporter plus tard a nos projets
d'apostolat. Le P. Catalano, lui, ne perdait pas son
temps : profitant de la premiere occasion qui se presentait, il 6tait en train de se gagner un gamin d'urne
douzaine d'ann6s, fils d'un de nos amis tunebos,
Timol6on. La future recrue vivait, en ce momnt,
comme employ6, dans la maison d'un certain L6pez,
de Giiican, propriftaire de la fondation de Rudiban.
Les premieres escarmouches avaient eu lieu pendant
le repas: morceaux de choix, sourires paternels, friandises, enfin toute la gamme d'arguments qu'on peut
23
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employer en pareil cas. A present, c'etait tout un dialogue aux tendances plut6t subversives : a Depuis
quand toi &tre ici au service de patron? - Un pen
plus d'une ann6e. - Et combien toi recevoir pour ton
travail ? - A moi promettre une paire de culottes, et
jusqu'i present rien. - Eh bien ! toi vouloir venir
avec moi? LU-bas, a la Salina, moi te donner culottes,
chemise, chapeau. Moi, tres boa; moi, aimer beaucoup
Tunebitos... n Deji le P. Catalano se croyait sfr de son
affaire, lorsque intervint Ie , patron ,, qui manifesta
tout net que, sans le.consentement de Timolion,pere
du Tunebito, on ne pouvait donner suite au projet.
Le P. Catalano dut, pour Ie moment, battre en retraite,
mais, pen apres, je"compris qu'il ne renoncait nullement a son entreprise, encourage sans doute par la
fanon dont le petit Tunebo s'inginiait A lui rendre une
foule de petits services.
E rloute pour Les Lauriers. - Le io au matin, apres
avoir remercib les propri6taires de Rudibin de leur
aimable hospitalit6, nous poursuivons notre route. Au
moment de franchir la porte de l'enclos, nous ne
pimnes faire autrement que d'offrir au P. Catalano nos

plus sinceres condoliances pour le peu de succis de
son entreprise de la veille; mais, lorsque j'entendis le
petit Tunebo prendre conge de notre compagnon avec
un a A bient6t, Pere! wdes plus expressifs, je compris
que le pauvre oiseau de la foret ne pouvait s'habituer i
sa cage de la fondation de Rudiban;. en effet, deux

heures plus tard, le Tunebito rejoignait son nouveau
maitre.
Dans la matiniee, notre caravane s'accrut de plu-

sieurs membres : Gumersinda G6me=,

du village de

El Espino, et son fils Juan; Proceso Suesciin avec,sa
femme et son fils. Ayant fait partie de l'expedition
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de 1926, ils s'empresserent de nous re oindre des qu'ils
surent que nous etions passes par Id Cocuy. Enfin, a
Cobug6n, nous primes avec nous Nicolas L6pez, qui
connait bien le chemin de Cobaria.
La journ6e se passa sans incident, malgr6 les difficult6s de la route. Nous dimes longerla riviere Rat6n,
qui se jette dans le Royati quelque 25 kilometres plus
loin; et passant tant6t prbs de la berge, tant6t a flanc
de coteau, nous arrivons a la cr6te qui domine la
plaine ou se trouve la maisonnette des Lauriers. Nous
y voila. Personne au logis! Mais nos chargeurs ont
vite fait d'ouvrir la porte, sans rompre le cadenas : il
leur suffit de d6semboiter le montant-pivot, et le tour
est joue! Les femmes qui nous accompagnent pr6parent
notre frugal repas, et pour la premiere fois nous avons
recours a la marmite cc express m, qui, en un quart
d'heure, cuit parfaitement les aliments les plus rebelles.
Enfin, pour amiliorer un peu l'ordinaire de notre
dejeuner, nous prenons la precaution (avcc la permission suppos6e du maitre de caans) d'enfermer dans la
basse-cour une -demi-douzaine de veaux, ce qui nous
permettra de traire les vaches le lendemain, au point
du jour.
Le II f/vrier. Arrivie 4 Backira. - Suivant son habitude, don Camilo commence a mobiliser la caravane
des trois heures du matin. Apres avoir savourt.un
excellent caf au lait, nous poursuivons notre voyage
en longeant les pentes du Royati, qui nous menent,
aprbs une p6nible ascension de deux heures, tout en
haut de la cr&te de La Cierva; de l1, nous apercevons
une grande partie de la vall6e de Sinsiga, Bachira,
LosLlanitos et Selva Blanca. A la fondation de Bachira
nous ne trouvons plus, comme il y a trois ans, notre
ami le Tunebo Santiago; en passant par la corde
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tendue en travers de la riviere, il s'est noy6, I'annie
derniere, dans le Bachirefio, tres profond en cet
endroit, car il a ddja recu les eaux du Sinsiga. Par
contre, nous trouvons sur le pas de la porte le Tunebo
Mauricio, tout ier d'arborer, en plus de son a guayuco ,,
une chemise r6cemment lav6e. Apres lui avoir fait promettre qu'il nous accompagnerait jusqu'i Cobaria,
nous continuons notre chemin, pour passer la nuit dans
la maison de Fermin Ruiz, tout au bout des Llanitos,
au pied de la c6te de La Esperanza. En route, nous
trouvons toute une colonie d'Indiens de Sinsiga, vieilles
connaissances qui n'hesitent pas a retourner, en notre
compagnie, jusqu'a la maison de FerminRuiz; ils pourront ainsi, comme ils le disent eux-memes, faire un
brin de causette avec les PNres, renouveler leur provision d'aiguilles et autres menus objets, mais surtout
profiter de I'occasion pour manger un morceau assaisonn6 de sel.
En hite, nous prenons nos dernieres mesures, afin.
d'etre pr&ts pour entreprendre, le lendemain, le voyage
A pied; car la configuration du terrain ne permet pas
a nos montures d'aller plus loin, et il faut que nous
trouvions d'autres chargeurs pour le transport de nos
ballots. Au prix d'un demi-dollar par jour, plus la
nourriture, Mauricio et deux Tunebos de Sirisiga
(le d&nomm6 Manuel et Vicente Peiiuela) s'engagent
a porter un paquet chacun jusqu'a Cobaria.
Le

z1 fivrier. -

Afin d'implorer la protection du

ciel sur notre expidition, ce jour-lh, dimanche, nous
c&lIbrons la sainte messe et tous les Tunebos y assistent dans le plus grand recueillement.
Le P. Catalano ne perd pas de vue son projet, et
afin de l6gitimer la conquete de son neophyte Francisco, il fait appeler Timoion, le pere du petit Tunebo.
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En principe, Timoleon ne s'oppose pas a ce que son
fils s'en ailleavec le P. Catalano; mais le ruse compare
pretend que l'enfant ne peut se dispenser d'aller auparavant faire ses adi.eux
sa mere et a ses freres.
Hilas! I'illusion du bon P. Catalano touchait sa fin :
la visite protocolaire a la famille devait se transformer
en sejour d6finitif; le gamin ne revint pas. En guise
de compensation, nous obtenons toutefois que Timoleon se joindra A la caravane.

Apres un grand banquet, dont la piece de resistance
fut un 6aorme bouc, acheteau propri6taire de la maison,
nous faisons nosadieux aux habitants de Los Llanitos,
et, bourdon en main, nous prenons la direction de

Cobaria. Tout en marchant, je me surprenais redisant
par la pensee les paroles de I'introit de la messe :
E
Exsurge,
quare obdormis, Domine?, Reveillez-vous,
Seigneur! Pourquoi ne faites-vous pas germer le bon
grain sur ces roches incultes oi le Tunebo ne se m6fie
plus du missionnaire et ou ses pseudo-cures ne jouissent plus d'aucun prestige? Jusques a quand les propriktaires de ces terrains d6serts, arrach6s A l'Etat par
surprise, resteront-ils les bras crois6s devant ce problame humanitaire, lequel n'a pas encore requ de
solution en grande partie, non seulement parce qu'ils
n'ont rien fait,'mais surtout parce qu'ils empechent de
faire quoi que ce soit? Quand done le Maitre de la
mo'isson aura-t-il piti6 des Tunebos, qui sont aussi ses
enfants, et multipliera-t-il en leur faveur le nombre
de ses ouvriers? Inconnues du probleme, qui restent,
ainsi que beaucoup d'autres, le secret de Dien!
DEUXIEME PARTIE. - Ce n'est pas sans raison que je
donne ce titre au rcit de notre arriv6e a Cobaria. Jusqu'a ce jour, nous avions pu parcourir Acheval la plus
grande partie du trajet: le gros de la charge avait 6et
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a dos de mulet, et presque partout, dans

nos differentes 6tapes, nous avions joui d'un horizon
parfaitement clair. Mais dorinavant nous ne pourrons
plus compter qu'avec nos jambeset les 6paules de nos
chargeurs; bient6t nous devrons aussi nous interner
dans d'6paisses forets: et disormais, sauf en de rares

endroits, tout horizon sera fermi & notre vue jusqu'i
Macaguan.

Avant de nous engager dans la montagne boisee,
force nous est de traverser par deux fois le Royati,
ou Bachirefio, afin de n'avoir pas a escalader le pic
de La Esperanza qui oppose une barriere presque

infranchissable au pauvre civilise. Les Tunebos et les
habitants de Giiican qui, pendant la belle saison, vont
acheter la cire aux indiens de Cobaria, ne reculent
pas devant I'obstacle et n'hesitent pas i grimper par
un sentier tres 6troit, dress6 presqu'i pic. Mais je ne
me sentais pas de force i renouveler 1'exploit de 1914,
et c'est pourquoi, comme je l'ai dit plus haut, nous
resolfumes de passer a gui le Bachireiio; ce qui se fit
les deux fois sans trop de difficult6.
Parvenus de nouveau sur la rive gauche, nous nous
dirigeons vers le fameux passage de Las Escaleras;
li nous devrons mettre en jeu toute notre science
d'iquilibristes, et, en cet instant, je ne puis m'empecher de penser A la r6flexion d'un
a llanero, qui,
au moment de traverser un dangereux torrent, disait
a son compagnon : Et maintenant, compere, pas de
sottises; recommande-toi an bon Diet et adresse-lui
tout ce que tu sais de prieres! , Et en effet, pour la
deuxibme fois, je me trouve devant ce mur presque
vertical, haut de 8o metres, 6norme rocher crevasse
de toutes parts sous l'action de forces mystbrieuses,
tapissE de lianes, que les passant sont renforcees, par
intervalles, avec des branches incrust6es dans les
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fentes de la pierre. Lianes et batons nous seront d'un
grand secours pour arriver tant bien que mal jusqu'au faite. Le d6fil, commence et, au milieu des
6clats de rire, des cris d'encouragement que nous
prodiguent les chargeurs aux endroits difficiles, nous
arrivons enfin au complet sur la crete. Vient ensuite
un amoncellement de grosses pierres, que nous devons
franchir avec toutes sortes de precautions, sous peine
de glisser et de nous blesser en tombant.
Tout a coup nous apercevons une inscription encore
lisible, 6crite en 1914 par le P. Villanea, sons une
roche qui forme encorbellement; et volontiers j'aime
a voir un encoiragement de la Providence dans cette
maxime, dont on ne peut appr6cier toute la saveur
que lorsqu'on se trouve, comme nous, dans des circonstances plut6t difficiles : Per angusta ad augusta.
Vraiment, pour affronter l'escalade de la c6te de Los
Infieles, que nous trouverons Soo metres plus loin,
rien de plus opportun que ce proverbe latin qui, par
association, nous remet en m6moire la glorieuse promesse de Notre-Seigneur: t Le royaume des cieux est
pour les vaillants! n R&confortis par cette dose de
surnaturel, qui vient fort a propos, nous nous priparons courageusement A couronner- le sommet. II
faudra, pour y arriver, suivre une gorge escarpee, au
sol recouvert de cailloux arrondis, qui se dbrobent
sous nos pas, et dont les 200 derniers metres s'&tagent
presque verticalement entre deux 6normes rochers.
La, le P. Catalano et moi, nous dumes appeler &
1'aide; de distance en distance, deux robustes Giiicans
maintiennent solidement, a chaque bout, une longue
corde d'une vingtaine de metres, et, grice a ce dispositif, nous pouvons, en empoignant la corde avec
les mains, grimper sans trop de fatigue. II est trois
heures quand nous parvenons a la cime que les indi-
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genes ont baptis6e du nom de Los Osos. Vers quatre
lieures, apris avoir deja pinitri dans la montagne,
nous nous arr&tons pour dresser la tente, et nous
demandons a Notre-Seigneur qu'il nous concede de
pouvoir, le lendemain, saluer de nouveau nos amis,

les Tunebos de B6cota.
Lundi ;3. Vers Bdcota. - A sept heures du matin,
nous plions bagages et nous nous dirigeons vers l'eminence de Cuiyba oh se trouve la fondation de Pascual
Santiesteban, du village de El Espino; ce dernier, sons
le vain pritexte que le terrain 6tait enclav6 dans les
limites de la propritei achet6e par Fermin Ruiz, en
avait chass6 le Tunebo Pedro Cuyubano, qui, parait-il,
n'avait pas de. titres a faire valoir. Une fois de plus,
les Tunebos des environs purent appr6cier, dans la
personne de leur compatriote, ce qui leur en comte
d'etre nes, eux et leurs ascendants, parmi ces solitudes, d'oi les expulsent pen a pen les colons de
l'interieur.

A midi, nous arrivons a B6cota. C'est aussi ce point
qu'atteignit en 1914, sans pouvoir pousser plus avant,

la premiere expedition organisie par l'abbi Olegario
Albarracin, don Benjamin Mora et 1'infatigable don
Camilo Suarez, sous la direction du P. Villanea et de
votre serviteur. Des pluies torrentielles nous empechirent alors de d6passer B6cota; et, la tristesse au
cceur, nous ddmes, par une retraite qui ressemblait
fort a une deroute, regagner Giiicn sans avoir vu
Cobaria.
En arrivant a B6cota, nous pouvons nous convaincre
bien vite que le diable prenait deja ses mesures pour
s'opposer a notre mission 6vangelisatrice. A l'exception du vieux Joaquin, que nous avions connu en
1914, et qui, cette fois encore, malgre son mauvais

6tat de sant6, nous accueille d'une faqon relativement
cordiale, tous les autres habitants de B6cota s'ing&nient a faire le vide autour de nous. Quelques-uns
d'entre eux viennent nous voir, mais seulement par
pure curiositi; le P. Catalano a beau leur offrir des
aiguilles et autres menus objets, ils ne veulent rien
accepter et cherchent plut6t a d6baucher nos chargeurs tunebos, L'indien Francisco, qui se pr6tend le
chef de B6cota, leur conseille de nous abandonner;
car, leur assure-t-il, si nous allons plus loin et si nous
nous rendons compte de ce qu'ils possedent, nous les
depouillerons de toutes leurs proprite6s. Le P. Cata-

lano a du mal a faire entendre raison a nos chargeurs
tunebos, mais enfin il y parvient. Toutefois, devant
I'attitude presque hostile des Tunebos qui nous
entourent, nous prenons le parti d'6tablir notre campement une lieue plus loin, non sans faire remarquer
aux habitants de B6cota que nous sommes venus avec
les intentions les plus pacifiques et les plus d6sint6ressees.
Mais ne voilU-t-il pas que quelques-uns de nos chargeurs giiicans donnent a leur tour des marques
d'indiscipline et se refusent a continuer la route ce
jour-lk! Cependant, h force d'insistance, nous reussissons a reorganiser la caravane et nous pouvons
arriver sans autre contretemps au pied de la colline
de B6cota. La, nous nous accommodons tant bien que
mal dans un champ d'aubergines qui appartient pr6cisiment au Tunebo Francisco, notre ennemi gratuit, et
nous nous disposons a preparer le repas du soir; mais-,
par comble de malheur, il n'y a pas une seule goutte
d'eau dans les environs; et, sans ce pr6cieux element,
il ne faut meme pas songer a deballer les.marmites.
Heureusement que la bonne Providence vient B notre
secours : nous avions d6ji perdu tout espoir de trouver
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de 1'eau, lorsque se pr6sente a nous le Tunebo
Domingo Medina, qui sera desormais comme l'archange Raphael de notre expedition. Immediatement,
Domingo emmnne avec lui quelques Tunebos et vingt
minutes plus tard les marmites, plac6es sur un beau
feu de bois, nous permettent d'envisager la perspective prochaine d'un diner reconfortant.
Le Tunebo Domingo consent a passer la nuit en

notre compagnie; mais pour rien au monde nous ne
pouvons lui faire accepter la moindre chose; il ne
doit pas manger, quand meme il aurait faim; il ne
peut meme pas fumer. Songez donc! il n'a pas encore
la permission de son ( cureb , et il est absolument
indispensable, sous peine, pour lui, des plus graves
consequences, que son g cure p ait souffle a par avance
tout ce que nous pourrions lui offrir. L'occasion est
bonne pour interviewer notre Tunebo trbs tard dans
la nuit, et nous recevons une leqon theorique de
a qui, presque toutes les autres fiuits du
souffle
o
voyage, devait passer a la pratique.
Le c souffle a tuiebo. -

La cr6omonie du A souffle »

est riserv6e a un seul Tunebo par groupe de families.
Le ~ c6l6brant u y consacre deux, trois, parfois mnme '
quatre nuits entieres, sans dormir un seul instant. La
c6r6monie commence entre chien et loup, ordinairement vers six heures et demie du soir; et, tout
, d'abord, le Tunebo ( souffleur » chante une interminable litanie, en sa langue natarellement. Comme
je l'ai expliqu6 dans ma relation de notre voyage a
Sinsiga en 1925, ce chant peut s'interpreter musica-

Alement de la facon suivante : do-do, re-re, do-do,
re-re, et ainsi de suite; le tout, sur un ton m6lancolique, et entrecoup6 de formidables aspirations.
Lorsque, apres deux on trois heures de pareil exer-
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cice, le Tunebo ne peut plus materiellement emettre
le moindre son musical, il continue a reciter a voix
basse la meme litanie, et cela pendant plusieurs heures
encore, jusqu'au moment de la cer6monie proprement
dite. Le " souffleur p
porte avec lui une baguette de
roseau, de 25 centimetres de long, dans laquelle il a
plac6 d'avance six plumes de heron blanc et un bout de
cigare; et pendant qu'il dit ses oraisons, il secoue la
baguette jusqu'a ce que les plumes ressortent de 5 ou
6 centimetres. Les prieres terminies, il se saisit de la
baguette, se relive, approche les plumes de ses livres
et souffle vigoureusement sur les objets qu'on lui a
present6s.
Doivent etre " souffles o non seulement les vivres,
mais encore tous objets qui ont ete ou seront en contact avec les (( blancs ». Ainsi, par exemple, la cire
que les Tunebos recueillent a Cobaria pour la transporter ensuite eux-memes a l'interieur du pays, doit
etre a souffl6e, avant de sortir de leur territoire. Les

animaux ne sont pas exempts de la ec6rmonie rituelle;
Domingo me raconta le plus serieusement du monde
qu'il avait consacre quatre nuits entiires A ( souffler n
une paire de petits cochons, achetes recemment a
Fortunato Correa, I'un de nos compagnons de voyage,

et qu'il esperait les meilleurs resultats de la peine
qu'il avait prise.
Les malades eux-memes ont recours a la c6remonie
du x( souffle ; et, dans ce cas, on y ajoute la c( suc-

cion ,. Pour 4 sucer » le malade, voici comment procedent les Tunebos : lorsque s'achivent les chants et
les prieres, et que la ceremonie du a souffle j, est
termin6-, de nouveau le souffleur ) approche de ses
levres les plumes de h6ron, fait une aspiration pro-

fonde tout pros du malade et ensuite crache en 1'air,
fermement persuade que le mal aspir6 se perd dans
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I'atmosphere et que disormais il ne pourra plus nuire
a personne.
D'apzts les dires de don Domingo, le a cure n actuel
de B6cota a ktabli, pour la ceremonie du a souffle n,
le tarif officiel suivant: pour 25 livres de cire, il en
percoit deux; de 25 livres de c otoba n)(cire vegitale),
il en retient une; et s'il s'agit d'aliments, il s'en
adjuge la moitie. Comme on peat bien s'en douter, la
question du tarif n'est pas sans susciter de nombreuses vocations.' En tout cas, Domingo voulut biea
nous confier qu'il est dieja « moiti6-cure , et que
bient6t ii sera capable de faire une s&rieuse concurrence au u curb ) de B6cota. Sous peu, nous devious
nous convaincre de ses aptitudes pour le metier.
Nous pimes aussi recueillir
Baptime tunebo. quelques details sur le bapteme tunebo. Le jour mnme
de la naissance de l'enfant, la mere prend un bain, et
on procede aux pr6paratifs du bapteme, qui aura lieu
le lendemain. (La c6r6monie se -poursuivra durant
quatre nuits.) On commence par verser de l'eau tilde
dans la bouche du nouveau-ne, puis on lui fait avaler
quelques particules de viande de diff6rents animaux
afin que le petit Tunebo jouisse, toute sa vie, d'une
bonne digestion et soit plus tard un habile chasseur.
Entre temps, la mere doit garder un jeine rigoureux;
tant que durent les c6ermonies, a peine s'il lui sera
permis de prendre, chaque jour, un 16ger repas, et seulement apris le lever du soleil; pendant la nuit, elle
ne doit rien manger.
14 fivrier. Mardi. - Des trois heures du matin,
s'eleve une violente tempete : il ne faudra pas songer
a continuer notre voyage ce jour-lI; car c'est en vain
que nous attendrons une 6claircie. La pluie ne cesse
de tomber a torrents et nous devons nous resigner A

rester sous la tente. Pendant que nos Tunebos ne
cessent de manger des aubergines, r6ties ou bouillies
suivant la fantaisie d'un chacun, nous reprenons avec
notre ami Domingo la conversation de la veille.
Domingo nous raconte qu'il a 6t6 a Santa Librada,
qu'il y a connu Enrique (c'est ainsi, sans plus, qu'ils
appellent le P. Henri Rochereau) et les sceurs de la
mission. II serait tres heureux pour sa part que les
soeurs vinssent s'6tablir & B6cota; il voudrait bien
aussi apprendre a lire et A 6crire, afin, dit-il, de pouvoir nous d6fendre contre les 4 blancs , qui viennent
nous voler nos terres; t6moin ce Proceso, qui s'est
joint a l'exp6dition avec sa femme et son his. Je ne
laisse pas d'etre intrigu6; Proceso, en effet, nous avait
toujours donni I'impression d'un honnete homme;
aussi je demande a Domingo un supplement d'informations sur la. conduite qu'avait observ6e I'individu
en question pendant son s6jour de plusieurs ann6es a
Tegria. En fait, d'aprbs ce que nous raconte le
Tunebo, le nommi Proceso s'etait fort mal conduit
envers les Indiens et leur avait vole tout ce qu'il avait
pu: cochons, poules, manioc, bananes, etc., tellement
que Domingo lui-meme et le chef des Cobarias, Espinel, avaient df se rendre au Cocuy pour demander au
chef de la province l'expulsion de Proceso et de sa
famille, au grand deplaisir de ces derniers, qui chantaient a tout venant les ressources de cette terre de
promission.
Les Tunebos et leurs morts. - Le mauvais temps
persiste; je profite de l'inaction forc6e qu'il nous
impose, pour questionner Domingo sur leurs morts. II
me r6pond que les Tunebos ensevelissent les principaux d'entre eux dans des grottes, mais que le commun des mortels est jeth dans quelque riviere voi-
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sine. Ceci me donne la clef de certains scrupules
qu'iprouvent les Tunebos a 1'6gard des eaux : ils les
divisent, en effet,en deux classes: les u bonnes , d'une
part et, d'autre part, les i mauvaises m; ces dernieres,
naturellement, sont celles oi ils jettent les cadavres
de leurs semblables; et je m'explique maintenant
pourquoi ils avaient soin de nous avertir de quelles
eaux nous pouvions boire sans inconvenient.
Domingo me confirme un d6tail que je connaissais
de'j : apres la mort de Pun des membres d'une famille,les Tunebos condamnent le sentier qui conduit a la
hutte, y repandent de la cendre et du charbon, afin
que l'ame du d6funt ne revienne pas inquieter les
vivants, et s'empressent d'ouvrir un autre sentier pour
le service des gens de la famille, -:ar ils sont persuades
que Ml'me du disparu ne passera point par le nouveau
sentier. Enfin, les Tunebos usent et abusent des purifications lustrales; ils sont convaincus que tout ce
qu'on lear donne, soit pour se v6tir, soit pour manger.
porte la mort avec soi; de faqon, par exemple, que,
s'ils ont achet6 une couverture et en font usage, its
ne retourneront pas chez eux avant d'avoir pris un
bain complet. Toutefois, ils n'ont pas les momes scrupules lorsqu'ils skjournent a Giiicin et autres localit6s
de i'intErieur :rien, en effet, ne pourrait leur faire de
mal,-puisque, avant de sortir de leurs terres, ils ont
et6 c souffles

)

par lear ( cure

,.

Don Camilo fail la conquite d'un petit Tunebo. -

Malgr, la faite de Francisco, le neophyte du P. Catalano, don Camilo Suarez et moi nous ne perdions pas
l'espoir d'etre plus heureux que notre compagnon de
voyage, et nons 6tions risolus & profter de toute
occasion qui se pr6senterait. Ce soir-li meme, arriva
&notre campement an Tunebo des environs de Tegria,
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accompagn6 de ses deux filles et de son fils, sympa-.
tbique Tunebito d'une douzaine d'annees. Don Camilo,
d6ja dans les meilleurs termes avec I'ami Domingo,
le chargea d'entrer en pourparlers avec le pere et de
lui demander s'il consentirait a ceder son fils. De
prime abord, les nouveaux venus ne virent pas de ban
oeil pareille proposition; mais Domingo ne se tint pas
pour battu; il insiste; il irait lui-meme, au bout d'une
anne, chercher l'enfant a La Salina, et d'ailleurs,entre
temps, don Camilo le traiterait comme son propre ils.
Enfin, le pere et 1'enfant se laissent convaincre. Pour
sceller le traite, don Camilo achate imm6diatement A
des giiicans une belle u ruana'-), doat il affuble Ie

gamin, et Ie pere s'en va emportant avec lui les restes
d'une Rtoffe qui sans douteavait etk u ruana * autre-

fois, mais qui, pour I'beure, protegeait bien mal le
petitcorpsdu pauvre Tunebito. Felicitations cordiales
a don Camilo pour I'heureux succs de ses d6marches,
et, en mon for int6rieur, je renouvelle le ferme propos

de me procurer, moi aussi, un niophyte A la premiere
occasion qui se presentera. Don Domingo, en sa qualitA de a quasi-curj n, s'empressa de lever I'interdit
qui pesait sur la thte du Tunebito et lui ordonna
d'accepter dorenavant tout ce que lui donnerait don
Camilo, son pIre adoptif.
Mercredi r5 fivrier. - La joarnee du 15 s'annonce
comme la prbcbdente; mais les vivres diminuent, il
fant partir co6te que cotte. Le P. Catalano et moi

noas gardons Ies vktements indispensables; pas de
bas, ils seraient phtt6t genants; et chargeant sur nos
ipaules le a bayetda ),(couverture de molleton), dument
pli6, nous donnons 1'ordre du depart. Auparavant;

nous prenons congi de Francisco, I'au des meneurs
qui avait excite les habitants de Bocota contre 'exp•.
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.dition; fltches en mains, il 6tait accouru poar
demander compte de ses aubergines; mais il n'insista
plus lorsque Domingo lui eut explique que seuls les
Tunebos de la caravane les avaient mises a profit.
Nous commenjons a escalader la colline de B6cota,
que nous ayons en face, et nous couronnons la crete
sans trop d'efforts. C'est de la que se d6tache le sentier
qui conduit a Rabaria, patrie de Camilito, le ils adoptif de don Camilo. Le Tunebito s'etait sans doute
imagin6 que nous allions a Rabaria et jusqu'a ce
moment il paraissait content de son sort; mais, quand
il s'apercut que nous continuions vers Cobaria, il
Aclata en sanglots et les Tunebos eurent beau, a ma
demande, s'efforcer de le consoler, tout fut inutile;
il n'y avait plus qu'A laisser au temps le soin de
mettre un terme a ce deluge de larmes.
11 s'agit maintenant de descendre la Cordillire. En
fait de chemin, des lacets tris etroits qui serpentent
a flanc de c6te et par oit nous arrivons a un endroit
appel6 par les giiicans Santa Lucia. De l•, nous
devions jouir de tout le panorama du Sarare; mais le
temps continue si mauvais, la pluie est si tenace, que
nous nous voyons obliges de faire le sacrifice du spectacle annonc6 : impossible de voir a plus de vingt pas
devant soi, tellement est 6pais le brouillard qui
recouvre toute la montagne! Difficilement je pourrais
vous dCcrire les p6rip6ties de cette journme. Le pr6tendu sentier n'est, en r6alitb, qu'un entre-croisemeat
de racines et de lianes qui rend la marche extremement penible; toit a fait a propos pour les quadrumanes de la foret, il nous oblige, nous, a des exercices
d'acrobatie pen int6ressants; et bient6t ce n'est plus
une marche, c'est une degringolade!
Aprbs plusieurs heures, qui nous paraissent interminables, nous arrivons, trempes jusqu'aux os, a la
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Lamosa. Le torrent est large, profond, il ne faut pas
songer a le passer gui. Heureusement, nous trouvons
un tronc d'arbre, qui pourra servir de pont et les
giicans improvisent un garde-fou de lianes. En compagnie de don Camilo, je passe sans encombre, mais
il n'en est pas de meme du P. Catalano; a peine a-t-il
fait quatre ou cinq pas sur 1'abime, que les lianes
cedent, et, sans la presence d'esprit du Pere, qui se
laisse tomber a califourchon sur le tronc d'arbre, nous
aurions eu sfirement a dpplorer une catastrophe. Les
domestiques se pr&cipitent au secours de l'infortune,
retablissent le garde-fou et, quelques instants apres,
toute la troupe se trouve, sans nouvel incident, de
l'autre c6tk de la Lamosa. L'alerte avait 6te chaude.
Lorsque l'6motion est tant soit peu calm6e, nous pouvons commenter, avec une pointe de malice, la chute
du bon P. Catalano, mais surtout nous rendons graces
i Dieu de la protection visible qu'il nous a dispens~e
en cette occasion et nous lui demandons qu'il ne nous
abandonne pas dans notre entreprise, quelles que
soient les souffrances que nous ayons a supporter pour
arriver A Cobaria.
Les giiicans nous conseillent vivement d'acckelrer
la marche si nous voulons parvenir, ce soir-l meme, a
Las Rocitas; c'est, parait-il, un endroit tant soit peu
deblay6 et oii nous pourrons camper assez commodement. II fait d6ji nuit quand nous y arrivons, et ce
n'est pas sans peine que nous pouvons monter la tente,
allumer le feu et improviser un frugal repas. Au terme
d'une journee si fatigante, seul l'espoir d'atteindre
Cobaria le lendemain pouvait nous 6tre de quelque
r6confort.
16 fivier. Cobaia. - Le mauvais temps persiste;
malgr6 tout, il faut partir. Notre d6jeuner habituel :

-

670 -

de la u mazamorra * (bouillie de mais) a discretion;
par-dessus, un cafe bien chaud, et nous voili en route!
Le terrain est argileux, glissant; nous avancons dificilement, mais nous sommes soutenus par la perspective de voir, i tout moment, surgir dans le lointain
Cobaria, I'objet de nos plus vives aspirations. Enfin,
vers midi, apparaissent a nos yeux les premieres
cabanes de la fameuse m6tropole des Tunebos. A
mesare que j'avance, je sens toutes mes illusions s'6vanouir; j'avoue que je m'6tais imagine autre chose!
C'est cela Cobarial Des huttes elevres sans ordre ii
symitrie, sar an terrain i peine d6bois6, au flanc
d'une pente qui devale vers le fleuve, situ i anin kilometre de distance. Devant nous, de l'autre c6te du
Cobaria (ou Cauca), nous voyons Tegria, et m&me on
aperqoit beaucoup plus an nord, le trace duchemin de
La Norma, qui doit relier Tame au village de Concepci6n, dans le departement de Santander.
Nous arrivons enfin aux premieres habitations de la
capitale et nous choisissons, poor etablir notre campement, un terrain voisin, Iegeretent iacline. Aussitbt
je me mets a la recherche des Tunebos; mais quelle
a'est pas ma surprise lorsque je dois me convaincre
qu'il n'y a absolument persone dans Cobarial Tons
les Tunebos sont partis au Cauca pour faire la ricolte
des bananes, et les giicans, qui soat an courant de
leurs coutumes, aous assurent qu'ils ne reviendront
pas avant deux mois! Nous ne pouvions pas tomber
plus mal!
Enfin, pendant que les domestiques dressent la
tente, nous examinons les environs et tout particu-

cfAlireement l'extirieur des cabanes; toutes sont ferm6es et les portes recouvertes de branchages; mais
ce qui les 4dfeend le mieax contre l'approche des
indiscrets, ce sont des 16gions de puces qui obligent
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les plus curieux a rcculer. Une seule hutte est cuverte,
c'est celle qui est reservie aux itrangers de passage,
spicialement aux giicans, lorsqu'ils vont A Cobaria
pour acheter de la cire.
Le soleil finit par se montrer; on en profite pour
faire un peu de toilette et sicher en partie linge, souliers, habits, le tout d6ji bien mal en point. Je prends
quelques cliches et, tout de suite apres, nous nous
mettons en devoir d'examiner la situation telle qu'elle
se pr6sente; car, si nous sommes venus a Cobaria, ce
n'est pas seulement pour connaitre le pays, mais bien
plut6t afin de voir les Tunebos, prendre contact avec
eux et preparer le terrain pour 1'avenir. La premiere
conclusion qui s'impose, c'est que nous ne pouvons pas
songer a revenir par Giicin; tres probablement, les
forces nous trahiraient. En deuxieme, lieu, il faut
absolument que nous voyions les Tunebos; par cons6quent, nous prendrons nos mesures pour parvenir
de n'importe quelle facon k Cauca, oui ils se trouvent
actuellement. Mais le problkme se complique. Des
notre arrivee, deux des Tunebos qui nous avaient
accompagnes depuis Sinsiga ont file en douceur, abandonnant leurs charges respectives; par ailleurs, les
giiicans nous manifestent qu'ils ne se sont engages a
nous conduire que jusqu'a Cobaria et que disormais
ils n'ont plus qu'a retourner chez eux. Apres avoir
longuement discuti et surtout apris avoir obtenu la
promesse d'une augmentation de salaire, ils finissent
par se laisser convaincre, et le voyage a Cauca est
r6solu pour le lendemain.
Je profite des dernieres hqures de la journie pour
examiner la topographie de Cobaria et graver dans ma
memoire les principaux details de la metropole des
Tunebos. Cobaria est situ6 sur un plan incline qui fait
face a l'ouest; le sol est maricageux, sillonni du nord
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au sud par des monticules allonges, oui les indiens ont
construit leurs cabanes et qui sont l'unique partie
seche du terrain. De hautes collnes rocailleuses

s'etagent de tous c6tes. Au pied du village, coule le
Cauca, torrent au cours imp&rieux, et, plus au sud,
la Lamosa, que nous avons traverske la veille. Quant
a la population, si j'en juge par le nombre des habitations, elle doit ktre tout an plus de 8oo ames. Nous
voulons voir surtout la fameuse c cathidrale ,, si
renommee dans les traditions tunebas, et les giicans
nous conduisent a une esplanade d'un hectare environ de supericie, au milieu de laquelle s'616ve une
cabane plus grande que les autres, espece de hangar
a l'aspect ruineux. Impossible d'examiner l'interieur,.
ladite cath'drale ne s'ouvrant qu'i 1'ppoque de la
celebration des (4 messes n. Celles-ci sont exclusivement i charge duc docteur n Espinel et constituent,
pour la tribu, 1'Nvenement le plus considerable de
l'ann6e.
Les Tunebos s'y pr6parent en r6unissant quantitA
de victuailles et surtout de boissons terriblement fermenties. Le jour de la fete, ils mettent les culottes

dont on leur a fait cadeau et se parent de tous les
colifichets qu'ils ont pa amasser dans leurs maigres
transactions avec les c,blancs a. A la tomb6e de la

nuit (car c'est pendant la nuit que se c6lebre la
( messe »), le 4 cure , fait son entree solennelle i
1' a Cglise ,; il met sur sa tete la « c6cora ), espece
de mitre ornee de plumes voyantes de divers oiseaux,
et ensuite il commence a chanter une sorte de litanie
monotone, interminable, dont certaines parties sont
alternes avec les assistants. Cela dure ainsi jusque
vers cinq heures du matin. A ce moment, les Tunebos
sortent de leur cathedrale pour se livrer a des festins
et beuveries, qui degenerent le plus souvent en
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disordres de toutes sortes. La c6remonie de la
o messe , se r6pete pendant une huitaine de nuits
consecutives, et ces f&tes sont tellement renomm6es
dans la r6gion que les Tunebos Macaguans, qui sont
cependant quelque peu civilisas, accourent nombreux
pour y prendre part.
I7 fivrier. En route pour le Cauca. - Comme
nous avions pu l'observer i Sinsiga, Bachira et B6cota,
les Tunebos cherchent, au bord des rivibres qui
baignent leurs terres, les plaines fertiles et chaudes
o0 ils pourront cultiver le bananier, la canne i sucre
et le manioc; les produits de ces plantes forment,
avec le mais, qu'ils sement sur les pentes de.la Cordillbre, la base de leur alimentation. Ceux de Cobaria
ont fait des plantations assez importantes dans une
vall6e de peu d'etendue, que baigne le Cauca et oh la
temperature moyenne est de 3o degres. Ils n'y ont
construit que quelques huttes, entre autres celles du
chef, car cet endroit leur sert uniquement comme de
pied-i-terre dans leurs excursions vers le Sarare.
Pendant ces dernieres,qu'ils realisent durant la belle
saison, et apris avoir pr6par6 la terre pour les nouvelles semailles, les Tunebos, assez nomades par
nature, s'adonnent B la chasse, a la peche et a la
cueillette de la cire et du miel. Ordinairement ils ne
reviennent a Cobaria qu'au bout de deux mois.
Done ce jour-la, 17, suivant.ce que nous avions
r6solu la veille, nous organisons la caravane de
notre mieux (naturellement les deux Indiens qui nous
ont abandonn6 bier ne sont pas revenus), et nous
nous dirigeons vers le Cauca. Le plateau incline de
Cobaria se termine, dans la direction du Cauca, par
un immense precipice, au pied duquel bondit la
Lamosa au moment oh elle va se jeter dans le Cobaria.
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La descente est extr&mement penible et, k chaque
pas, il faut assurer fermement le pied; la moindre
negligence aurait des suites ficheuses. Enfin, tout en
avancant avec prudence, nous arrivons au bord du
torrent, que nous trouvons tres grossi par les pluies
des jours anterieurs. Le courant est tres rapide et pas
le moindre trocn d'arbre pour improviser un pont.
En vain don Camilo cherche un gu6 qui nous permette
de passer sans trop nousmouiller; ce serait un bain
complet et plut6t dangereux; il faut y renoncer. A
tout risque, Justo Ruiz, le domestique de don Camilo,
et Fortunato Correa s'enhardissent a franchir la
rivi&re et se mettent aussit6t en devoir de couper une
grosse lranche d'arbre, qu'ils jettent ensuite en travers
du torrent sur des roches qui emergent a fleur d'eau.
Aid6s par nos chargeurs, c'est sur cette fragile passerelic et apres des prodiges d'6quilibre, que nous
reussissons a passer de l'autre c6te. Une halte bien
miritke, ne fat-ce que pour nous remettre de nos
emotions; nous en proftons aussi pour manger un
morceau et, apres nous 6tre disaltirds dans l'eau
fraiche du torrent, nous continuons notre marche vers
la clekbre ai peia de los micos ), (rocher des singes),
cauchemar des Tunebos eux-m6mes.
Lorsqu'. notre retour, j'eus l'occasion de voir don
Andrbs Girardot, qui, dans sa jeunesse, etait passe
par le , rocher des singes ), et que je lui racontai
que nous itions all s de Cobaria A Cauca, il -me
demanda aussitt : a Et vous etes passes par le rocher
des singes? n Je dus lui repeter par trois fois qu'en
effet nous l'avions escalad6; il n'en croyait pas ses
oreilles !
La roche en question, haute de pris de 200 mitres,
est taillec presque
pic et surplombe le Cobaria,
P
profond et rapide en cet endroit. Tout en haut de la

-

675 -

roche, pousse I'arbuste appelb a guaque-chico ou
a guaque de rocher n, dont les racines, fortes et
noueuses, descendent le long de la pierre, cherchent
les crevasses pour s'y agripper et ont fini par tapisser
presque toute la superficie. Sans l'aide de ces racines,
il serait absolument impossible de franchir l'obstacle.
Avant de commencer l'escalade, l'un des giiicans &met
pbilosophiquement son avis, lequel n'est pas pricis6ment pour nous encourager : " Celui qui, par negligence on sons 1'effet du vertige, lache une des racines
sans avoir pris la precaution d'en saisir une autre
fortement, celui-l1 peut &re sir de son affaire; il ne
saura certainement pas de quoi il est mort! n Malgr6
tout, les chargeurs, avec leurs 25 ou 3o kilos sur les
6paules, parviennent au sommet sans accident. Le
P Catalano et moi, aides et surveilles de pres par nos
compagnons, nous riussissons a faire de mzme; mais
c'est seulement an bout d'une demi-heure de plnibles
efforts que nous nous trouvons tons r6unis sur la
plate-forme de la u roche des singes u.
Exclamations, appels, cris d'encouragement et des
uns et des autres (et, mon Dieu, je crois bien que,
malgr6 le danger, les 6clats de Tire ne firent pas
defaut); ce fut un beau vacarme qui devait attirer
nicessairement I'attentioa des Tunebos. Et, en effet,
quelques pas plus loin, nous nons trouvons en face de
deux 6missaires,assis au bord dn chemin qui conduit
an campement des Indiens. Ils etaient venus sans
doute pour voir qui se permettait d'envahir leurs
domaines; bien vite cependant leur m6bance fait
place a la curiosit6, et, apres avoir entendu ies explications que leur donne Vicentt, 'un des Tunebos qni
nous accompagnait depais Sinsiga, iis nons invitent
le plus s6rieasement du monde a continuer notreoroute.
C'6tait de bon augure!
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Peu avant notre arriv6e a Cauca, le chef de la tribu,
(t docteur ) Jose Espinel, vient lui-meme au-devant de
nous. Depuis de nombreuses annees deja, il n'avait
pas revu don Camilo Suirez; toutefois, il le reconnait
immediatement et parait tout heureux de le revoir.
Presentations mutuelles (j'y mets toute la gravitd
dont je suis capable), quelques mots de conversation,
et, sous la conduite du docteur Espinel, qui m'offre
galamment l'appui de son bras dans les passages difficiles, nous arrivons sains et saufs i la butte de
campement destinee aux itrangers. Immediatement,
le chef des Cobarias donne ses ordres afin qu'on nous
apporte des bananes, du bois pour disposer plus facilement notre tente, des branches d'arbres pour notre
foyer; lui-mime veut prendre sa part de travail, mais,
quelques instants apris,il revient vers nous, la hache
encore en main, d6sireux sans doute de jouir le plus

possible de la compagnie de don Camilo. Espinel,
durant sa jeunesse, vecut plusieurs annees dans la
maison du chanoine Espinel, du diocese de Tunja,
oncle de don Camilo, et y connut fort bien notre
compagnon de voyage. Suivant une coutume assez

frequente dans le pays, on lui donna le nom de son
maitre. Lorsqu'il retourna au milieu des siens, il lui
fut facile de s'imposer plus tard, comme chef, I la
tribu des Cobarias; mais il s'empressa d'oublier et.

son bapt&me et 1'6ducation chritienne qu'il avait
reque, pour revenir aux coutumes de ses ancetres.
Ceux des rites des Indiens Cobarias qui out une
tres vague ressemblance avec certaines pratiques

de l'1glise catholique, sont dus a un autre Tunebo,
qui vecut, assez longtemps, lui aussi, a Tunja,
dans la maison de Mgr Higuera, prit le nom de
ce dernier, revint dans sa tribu en gardant le titre
de u monseigneur ), et implanta parmi les siens une
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grossirre contrefaqon de quelques cirimonies catholiques.
Voyant l'accueil que nous a m6nage leur chef, les
autres Tunebos se rapprochent peu a peu et commencent a lier conversation avec nos Tunebos de
Sinsiga; bient6t s'itablit entre tous un courant de
franche cordialitb, tellement que la nuit arrive et que
les Indiens sont encore la. J'en profite pour les inviter
iune seance de cinema.
Ce n'est pas sans peine que j'avais pu emmener
avec moi un Path6-Baby : nos domestiques n'auraient
voulu emporter que des vivres, mais je tins bon et
l'appareil, soigneusement empaquet6, dut etre joint
au ravitaillement. Vite nous disposons le nacessaire
et la repr6sentation commence. Comment vous d6crire
l'&tonnement, les transports de joie de ces grands
enfants? Ce que je regrette, c'est de n'avoir pu comprendre un traitre mot de leur jargon et des exclamations qu'ils poussaient pendant que les ours, les
chiens, les 616phants, les singes et autres animaux
d6filaient sur l'6cran. Ils y prennent un tel plaisir
qu'a les entendre la s6ance pourrait bien se prolonger
toute la nuit; mais il faut mettre un terme ý leur
enthousiasme, car nous sommes recrus de fatigue et
le repos s'impose. J'avoue toutefois que la joie de nos
Tunebos m'a fait oublier les souffrances et les preoccupations des journees anterieures.
r8 fivrier. Premiere messe a Cauca de Cobaria. - De
bon matin, nous dressons un autel rustique, afin de
pouvoir c6l6brer la sainte messe; pour la piemiire
fois, Notre-Seigneur descendra au milieu de ses
enfants de la Tunebia. Au-dessus de 1'autel, le
tableau de la Vierge des Missions, que les Tunebos
de Sinsiga ont d6ji contemplt a Bachira, et le dra-
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peau de la Colombie, qui, de mime, pour la premiere
fois, flotte dans ces lointaines regions. Durant la
messe, c6lebr6e par le P. Catalano, nous disons le
chapelet pour toutes les intentions qui s'offrent i
notre souvenir, cependant que les Tunebos, avec leur
chef . leur t6te, assistect an saint sacrifice dans one
attitude respectueuse, &tonnas sans doute da coatraste si frappant que pr6sente notre messe avec lears
bacchanales de Cobaria.
Apres le dejeuner, nous nous occupons do plan

que, jusqu'a I'heure, nous avions tenu dans le plus
grand secret. Nous ne pouvons pas retourner sur
nos pas, pour les motifs indiques anterieurement,
et, par ailleurs, nous avons besoin d'une douzaine de
chargeurs, si noOs voulons arriver t Macaguan; car

la plupart des giiicans nous manifestent de nouveau
qu'iis ne nous accompagneront pas jusqu'a Tame; et
seulement deux d'entre eux, Fortunato Correa et
Pablo L6pez, s'engageat a risquer avec nousle voyage
vers te Llano. Nousexpliquons notre cas au chef des
Tunebos et nous lui reprisentons que, s'il veut que
nos' sortions de ses domaines, it faut absolument
qu'il nous aide a trouver des chargeurs parmi les
siens. Espinel, toat dispose a nous rendre service,
parlemente assez longuement avec ses Tunebos et
nous pouvons enfin compter sur le personnel necessaire pour parvenir a Macaguan. Afin de gagner d6finitivement nos futurs compagnons, nous leur mettons
dans la main quelques pieces de monnaie et nous faisons imm-diatementnos preparatifs pour pouvoirentreprendre, des le lendemain, notre voyage vers Casanare.
Ce jour-lk meme, don Domingo, qui nous avait
promis de rattraper l'exp-dition i Cobaria, arrive, en
cosmpagnie d'one de ses seurs, et de .nouveau se met
entierement a notre disposition, en nous assurant
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qu'il connait parfaitement la route. Tout semble
marcher a souhait. Mais il &taitdit que la journie ne
se passerait pas sans quelques incidents d6sagr6ables.
Le Tunebito adopt6 par don Camilo et qui semblait
se faire a sa nouvelle-situation, vient de disparaitre;
sans doute,il se sera laiss6 enjoler par quelque parent
ou ami qui se trouvait en ce moment i Cauca. Don
Camilo, qui regrette son petit Indien, va faire part de
sa d6convenue au docteur Espinel; mais celui-ci
affirme qu'il ignorait la chose, et, en tout cas, il promet que, pour chAtier I'infidelite du fugitif, il reclamera la c ruana , que don Camilo lui avait donn6e.
Et quant i moi, je ne fus pas plus heureux que mes
compagnons. Sur ma recommandation, I'ami Domingo
avait reassi ; me trouver an Tanebo; mais, an dernier
moment, celui-li fit comme les autres : il pr6texta
qu'ii cherchait femme et, finalement, il signifia a
Domingo qu'il ne pourrait pas m'accompagner.
Enfin il me faut accueillir une r6clamation formelle
du chef de la tribu. Voyant que le fameux Proceso ne
songeait nullement a partir avec nous, Espinel s'approche de moi et me prie instamment de faire tout
mon possible pour que l'individu en question ne reste
point en territoire tunebo; car, ajoute-t-il, nous savons
trop par experience combien Proceso a les mains
crochues et il continuerait sirement A nous voler sans
piti6. Aussit6t, je fais appeler l'int6ress6, je lui fais
entendre raison, et Proceso promet que, ie lendemain,
il partira pour Tegria; la Compagnie du chemin de la
Norma lui a confi6 le soin de quelques outils qui sont
encore a Tegria; il ira les chercher et, imm6diatement apres, ilretournera A l'int6rieur avec sa famille.
Nous n'avons jamais sg s'il avait tenu sa promesse.
19 fevrier. A la 7recerche de Macagudn. -

De boa
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matin, nous mobilisons la caravane, mais le departne
peut avoir lieu avant huit heures; il nous faut attendre
les Tunebos qui se sont engages t venir avec l'exp6dition; car, si nous prenons les devants, il y a bien des
chances que nos nouveaux chargeurs ne nous jouent
quelque mauvais tour. Apres avoir pris cong6 du
docteur Espinel et de ses Indiens, nous nous mettons
en route. En sortant du Cauca, nous devons franchir
une montagne assez 6lev6e; c'est la dernimre que
nous trouverons dans notre nouvel itineraire CaucaMacaguAn. Vers une heure du soir, nous arrivons a
la Rabaria, petite riviere sur le bord de laquelle notre
ami Domingo possede une cabane et un champ cultive;
1U, nous nous s6parons des Giiicans, qui retournent
chez eux par le chemin que nous avionssuivi en venant
a Cobaria, et, de notre c6te, nous nous pr6parons a
pe&ntrer dans la foret qui couvre les derniers contreforts de la Sierra Nevada.
Vers quatre heures,nous faisons halte et nous dressons la tente sur un plateau d6couvert. Cette nuit-la,
Domingo se proposa de ( souffler , toute 1'expedition
et de lever toutes les d6fenses qui pouvaient emp&cher les Tunebos de recevoir la moindre nourriture.
Pendant notre sommeil, le "( moitib-cure , passa la
nuit entiire a (c souffler , les vivres, les personnes

(evidemment sans nous excepter), et, d'aprbs lui, a
notre r6veil, nous 6tions parfaitement exorcis6s et a
l'epreuve de toute maladie ou accident facheux
durant le reste du voyage. Inutile de dire que nous
etions loin de partager la meme assurance. Et ce
n'etait pas sans raison.
20 ferier. -

Comme d'habitude, nous nous met-

tons en marche de bonne heure, d'autant plus que
nous aurons, parait-il, a parcourir une r6gion assez

6tendue et presque totalement d6pourvue d'eau. A
huit heures, nous traversons la petite riviere CiricaGuicua (qui signifie en tunebo c passer en silence ,);
a midi, nous arrivons au Royata, qui coule a pleins
bords; en cet endroit, il est si large qu'il est inutile
de songer a improviser un pont, et que, pour le passer,
la petite tenue s'impose; nous le franchissons le plus
rapidement possible, afin d'6chapper aux nu6es de
mouriques qui s'acharnent apres nous, et la marche
continue. Les heures s'ecoulent longues, monotones,
et les quelques renseignements que nous pouvons
arracher aux Tunebos n'offrent guere de perspectives
encourageantes; nous ne trouverons plus d'eau que
tres tard dans la soiree; a cela vient s'ajouter que le
Tunebo Aurelio Zambrano,qui marche c6te a c6te avec
don Camilo, lui fait part des mauvais desseins que
couvent quelques Tunebos de l'exp6dition; ils ont
resolu de nous faire remonter insensiblement vers le
nord, de nous amener dans les plaines du Sarare, et
la, de nous abandonner a nos propres ressources. Et
en effet, peu d'instants aprbs, en presence de deux
chemins qui s'offrent a nous, l'un des guides, Ramon
Torres, soi-disant ( capitaine ) des Tunebos, opine
que nous devons suivre un sentier different de celui
que nous avait indiqu6 l'indien Aurelio. Nous n'osons
pas protester, mais bient6t nous devons nous convaincre que le chemin choisi est completement aride.
Il est d6ji plus de cinq heures du soir; la soif nous
tenaille, et pas la moindre goutte d'eau pour 1'itancher. Vers six heures seulement, nous percevons le
murmure d'une eau courante et nous acceIlrons la
marche. Peu apres, nous nous arretons ct nous dressons la tente tout au haut d'un ravin au fond duquei
se pricipite, a une grande profondeur, le torrent que
nous avions entendu tout . l'heure. D'ailleurs, il serait
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dangereux de poursuivre notre route; c'est l'heure ou
les serpents sortent, de leurs repaires en quete de
butin. Mais nous jouons de malheur: les parois du
ravin sont tellement escarpees qu'il est impossible de
descendre; nous passerons la nuit sans boire ni
manger. Heureusement, Domingo, qui s'etait 6carti
une demi-heure auparavant et avait emport6 avec lui
une marmite, a pu puiser un pen d'eau et nous
l'apporter au campement; sans cela, nous n'aurions
pu rien preparer pour calmer un peu notre faim.
Quant aux Tunebos, ils se sont rabattus "surdu mais
pourri (• fute n en leur langue) et tellement nauseabond que, si on n'a pas le sens de 'odorat complbtement atrophiC, il est impossible d'en supporter la
mauvaise odeur; ce qui ne les empiche nullement de
se regaler, pendant que, de notre c6te, nous tichons
de trouver dans le sommeil un palliatif a nos tiraillements d'estomac. La nuit se passa comme on peut bien
se I'imaginer; celui qui dormit encore le moins, ce fut
le Tunebo Juan Guandonay; ayant remarqu6 que l'un
de ses compagnons etait arrive boiteux i l'etape, il se
chargea de lui appliquer consciencieusement le
< souffle " et la a succion

n; mais rien n'y fit; malgri

tant et de si longues c6remonies, le malade 6tait le
lendemain tout aussi boiteux que la veille.
21 fivier, mardi.- I1 s'agit de partir de bon matin,
ne fit-ce que pour trouver de I'eau, afin de ptbparer
un repas moins frugal que celui d'hier soir. A huit
heures et demie, nous arrivons A un ruisseau, le Chivaraquia, et nous pouvons nous convaincre d&finitivement que Ramon Torres nous a igar6s a dessein;
s'il nous avait laiss6s suivre le sentier indiqui par
Aurelio, nous serions parvenus a ce ruissean la veille
mxme dans la soir6e. En realit6, les Tunebos sont
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micontents dF ce que nous retournions , l'inteiieur
par un chemin diff&rent de celui qui nous avait amends
a Cobaria, et voudraient nous en dissuader par tous
les moyens. Its nous conduisent par des chemins
detournes, loin de leurs ,( cunucos , (propriites
cultivies). Peu leur importe la difficulti de la route.
Ce qui augmente leur defiance naturelle, c'est la presence, parmi nous, des deux giiicans : ces derniers
peavent se rendre compte de ce que possedent les
Indiens dans les terres que nous traversons; et qui
sait, s'imaginent-ils, si plus tard ils ne reviendront
pas pour leur enlever tous leurs biens? Ce ne serait
pas la premiere fois ! En arrivant a un endroit oit le
sentiex bifurque de nouveau, Ram6n vent recommeqcer son tnanege; mais, comme je l'ai dit auparavant, Aurelio avait d6ju prevenu don Camilo; en lui
faisant part des projets de ses cong.neres, il lui avait
conseillk de prendre exactement le contre-pied de ce
que nous indiquerait Torres; par exemple, d'aller a.
droite si Torres voulait aller a gauche et vice versa;
mais, naturellenrent, sans laisser comprendre aux
Tunebos que leur plan etait devin6; sinon, il y allait
de la vie d'Aurelio.
D'ailleurs, i ce moment precis, la bonne Providence
vient A notre secours. An bruit que fait la caravane,
le Tunebo Secundino, qui vit tout pres, accourt a
notre rencontre et, lorsque don Camilo lui demande

quel est le sentier qui conduit a Macaguan, sans la
moindre h6sitation, il nous montre la droite; ii
ajoute que le sentier de gauche mene an Sarare par
des terrains si arides et a travers des forets si epaisses

que nous emploierions au moins quinze jours pour
atteindre la plaine, si tant est que nous puissions y
arriver vivants. Je prends quelques photographies de
Secundino et de sa famille et le P. Catalano leur
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offre aiguilles, miroirs, cigares, le tout accueilli sans
de6ance aucune; ce qui est assez rare chez les
Indiens. Un peu plus loin, nous arrivons Ala demeure
de Secundino, devant laquelle sont groupis une
vingtaine de Tunebos de tout Age et de tout sexe.
En nous voyant, its rentrent pr6cipitamment dans la
hutte, mais le P. Catalano a bient6t fait de les obliger
A sortir: un Tunebo r6siste difficilement l'offre d'ua
morceau de sel ou de quelques aiguilles. J'en proite
pour prendre un nouveau cliche; nous repartons, et
peu apris, nous traversons deux ou trois ruisseaux
qui doivent sans doute former plus loin le Bojaba,
appeli par les Indiens i Otoa n.
Pas d'autres incidents dans la soiree, sauf une perte
de temps pour retrouver le chemin; nos Tunebos se
sont 6garis, et ce n'est pas sans peine qu'ils finissent
par d6couvrir les traces de la direction que nous
devons suivre. Pour se guider dans ces parages, ils
se servent de moyens tellement primitifs qu'eux seuls
peuvent s'y reconnaitre: c'est parfois une entaille faite
a un tronc d'arbre, et le plis souvent une branche
brisee dans le sens de la route a suivre. Points de repere
places de loin en loin comme par megarde et qui ne
disent rien an voyageur non privenu. Une grande
partie de la foret que nous traversons a kt6 brfil6e
deux ans auparavant; les arbustes, les broussailles
ont repouss6 de toutes parts, et c'est un fouillis
inextricable qui rend la marche trds difficile. L'une
de ces plantes porte des feuilles longues et minces
dont les aretes sont si effilies qu'elles coupent presque
aussi bien qu'un rasoir. Ce soir-la meme, nous pourrions parvecir jusqu'aux rives du Bojabi, mais nous
-pr6f6rons nous arreter A un kilometre en arriere, de
peur des moustiques, qui pullulent au bord de l'eau.
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22 fivrier, mercredi. - Les journees se suivent et
les guides nous assurent que nous ne sortirons pas de
la for&t avant une huitaine de jours. Patience ! Avant
d'arriver au Bajabi, nous trouvons, a un endroit
appele Rairricuba, une plantation de bananiers, il y a
aussi une hutte, mais les propri6taires sont absents;
sans doute, ils auront ite avertisde notre passage par
certains cris gutturaux que poussent de temps a autre
nos compagnons tunebos. Tout A coup, Domingo
s'arrete; ilnousmontre, A c6t6 du sentier, une espce
de terrier, dont les bords portent les traces de terre
fraichement remuee, et il nous assure qu'un tatou
doit etre au gite. Nous sommes tellement fatigues que
nous ne pensons m&me pas A nous arrater pour
essayer de prendre le gibier. Mais ceux qui viennent
apris nous ne veulent pas perdre l'occasion de manger
uA bon morceau; ils s'attellent a la besogne et, pendant que nous prenons nos dispositions pour passer
le ruisseau a Arive6-Ariroa ,, ils nous rejoignent,
chargeant un enorme tatou, qui pfse au moins une
quarantaine de kilos. Aujourd'hui, la chasse a 6ti
fructueuse; les provisions ne manqueront pas : en
plus du tatou, un ours des llanos, plusieurs pauxis
(oiseaux) et deux u araguatos , (singes hurleurs)
abattus par don Camilo, A la demande de 1'ami
Domingo, qui voulait absolument manger du singe.
A trois heures, nous arrivons au bord de la Thvera
et nous campons i peine un peu plus loin; nous ne
voulons pas avancer davantage ce jour-la, de peur de
ne pas trouver d'eau dans la suite, et nous ne tenons
nullement A souffrir de la soif, comme la veille.
Jusqu'a present, nousn'avions pas rencontr6 de tigres;
mais, cette nuit-la, nous dfmes entretenir de grands
feux, car nous entendimes parfaitement les rugissements du terrible felin.

23 fivrier, jedi. -

Malgr6 la pluie, qui commence

& tomber dru, nous partons a sept heures; en quelques
minutes, nous sommes trempis; mais les instants sont
pricieux et oous avons hate de mettre un terme a nos
fatigues. Noes passons tant bien que mal plusieurs
ruisseaux : i huit heures, la Maltiva; a neuf heures, le
Carguira; i ooze heures, I'Uriza; i midi, nous franchissons la riviere Cuaciria et, i une heure et demie,
nous arrivons au bord de la Comadreja. Une halte
pour prCparer le cafi, qui nous servira de dejeuner.
Domingo, lui, a autre chose en t&te : ayant remarque
que ]a riviere 6st poissonneuse, ii demande une
aiguille; le P. Catalano la lui donne; Domingo la
prend, la chauffe au rouge et avec ses dents la
recourbe en forme d'hamegon, sans que la chaleur
semble 1'iocommoder le moins du monde. Quelques
minutes plus tard, il nous revient triomphalement,
tenant dans sa main un assez gros poisson, pris dans
la riviere. Dans la suite, don Domingo et le P. Catalano ne perdirent aucune occasion de nous montrer
leur habileti de pechcurs a l'aiguille.
Un peu plus loin, nous traversons la Carvaria et,
apres avoir suivi, pendant une heure, un sentier moins
6troit, plus ouvert, nous arrivons a un endroit appeli
Biciaria; une plantation de bananiers, une cabane;
mais celle-ci cat deserte. Nous nous arretons pour
cueillir des citrons et, pendant cc temps, les Tunebos
disparaissent, pour revenir an bout de quelques
instants. Nous repartons, mais le sentier redevient
franchement mauvais, il est mime pire que tout ce
que nous avons trouv6 depuis notre d6part de Cobaria.
Tout cela ne nous dit rien qui- vaille et ne fait que
confirmer lea soupcons qu'avait iveilles dans notre
esprit l'avertissement d'Aurelio. Apres de aombreux
tours et detours, nous arrivons A une autre plantation
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assez grande, oiu poussent yuccas et bananiers; personne dans la hutte, a I'aspect plut6t engageant.
Comme d'habitude, les Tunebos se dispersent de c6t6
et d'autre; seal, 1'Indien Aurelio reste avec nous et,
apercevant devant la porte de la hutte une belle banane
bien mdre, il s'approche aussitot pour s'en emparer;
mais, des qu'il la tient dans la main, il la rejette avec
colkre. ccQu'y a-t-il? lui demande don Camilo. Banane avec " carate ,>,r6pond Aurelio. ) Quelqu'un
nous avait tendu un piege !.En effet, ceux qui veilent
communiquer le ( carate ) a autrui, contaminent les
aliments ou la boisson avec les germes de la maladie.
II n'y avait plus a s'y tromper: nos aimables compagnons etaient d'accord avec leurs compares et tenaient
absolument i ce que nous emportions un bon souvenir
de notre passage a travers leur territoire I Et ce n'est
pas tout. Nos pritendus guides nous obligerent afaire un grand nombre de d6tours i travers la plantation de bananiers, sous pr6texte qu'ils ne reconnaissaient plus le chemin.
Nous arrivons tout de mime au bord du Zatoc. et

nous nous imaginons candidement qu'on va le traverser
tout de suite: mais pas du tout; il paralt que ce n'est
pas encore le gui et nous voili descendant le cours de

la riviire pendant pris de 2 kilometres, sautant de
pierre en pierre, non sans courir de graves dangers. A

cinq heures, les quelques Tunebos qui sont avec nous
s'arretent et nois disent que c'est en cet endroit
qu'il faut franchir la riviere. L'eau est assez profonde;
apres la longue marche qui nous a mis en transpiration, le bain forc6 que nous allons prendre ne sera

pas sans doute des plus bygibniques; mais il n'y a pas
B h6siter; la nuit approche et il faut profiter des
dernieres lueurs du jour pour dresser la tente. Nous

nous priparons k traverser la riviere, lorsque nous
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voyons diboucher par un chemin plat et dicouvert les
autres Tunebos de l'expedition; ils ne paraissent
guere fatigues; ils semblent plut6t satisfaits de constater en quel piteux 6tat nous ont mis nos derniers
exercices d'acrobatie. Encore une fois, nos chers
Tunebos nous ont cache le vrai chemin et, en presence
de cette mauvaise volont6, de cette attitude sournoise, nous ne pouvong nous empecher de ressentir
un peu d'inqui6tude. Que la divine Providence nous
aide A sortir de cette impasse et a revoir enfin l'horizon de nos llanos! Tant bien que mal nous franchissons la riviere et, aprbs un leger, tres leger repas,
nous nous arrangeons pour passer la nuit le plus
tranquillement possible.
24 fivrier, premier vendredi de carime. -

Lever de

bonne heure. L'eau claire du Zatoci nous invite a
prendre un bain, la nuit a Letreposante et, somme
toute, nous nous sentons, grice a Dieu, relativement
frais et dispos. De plus, Aurelio et Timoleon nous
affirment que ce sera la derniere journee de marche
dans la forkt et qu'aujourd'hui meme nous arriverons
a Macaguan, ou tout au moins assez pres. Cette perspective ranime notre courage et les pr6paratifs du
d6part se font rapidement ; nous avons hate d'avancer.
Nous pensions que le chemin se poursuivrait a
travers la foret qui se trouve en face du guCet que
nous en aurions fini avec la gymnastique de la veille.
Mais les Tunebos ne trouvent rien de mieux que
de recommencer .

longer la riviere et, comme nous

sommes a leur merci, nous devons nous resigner; les
suivre; nous voili de nouveau sautant de pierre en
pierre, obliges parfois de marcher dans l'eau, lorsque
la berge est par trop escarpie. A un certain endroit,
la riviere se divise en deux bras; ii faut n6cessaire-
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ment franchir Fun d'eux, prendre pied sur I'ilot
entre les deux bras et traverser le deuxieme pour
recommencer a sauter de plus belle. A ce violent exercice, nos forces s'ipuisent; ie m'arrete, mais je
m'apergois que don Camilo n'est plus avec nous. Que
s'est-il done passe? Au bout de quelques instants, je
vois don Camilo qui retourne vers nous; il s'empresse
de me raconter ce qui vient d'arriver. II s'etait apercu
que, d&s notre d6part dans la matinee, trois de nos
Tunebos avaient pris les devants et que, par la faqon
dont ils pressaient le pas, ils semblaient vouloir se
mettre hors d'atteinte; comme l'un d'eux chargeait un
de nos ballots, don Camilo s'etait mis a leur poursuite;
mais, bien qu'il les eiut poursuivis pendant un long
trajet, il lui avait kti impossible de les rattraper et
meme il les avait perdus de vue. Aussi n'avait-il plus
qu'a rebrousser chemin et a venir nous mettre au courant de la situation. Celle-ci va se compliquer encore
davantage : nous demandons aux Tunebos qui sont
rest6s avec nous quelle est la direction & prendre,
mais ils pritendent 1'ignorer complktement. A ce
moment, Ram6n Torres, qui etait rest6 en arriere,
p6netre risolument dans la foret, sans doute pour
s'echapper difinitivement; mais le domestique de
don Camilo s'en apergoit et nous crie de retourner
sur nos pas, afin de suivre les traces du fugitif. Ce

sera probablement le seul moyen de sortir d'une
situation qui deja nous parait presque sans issue, et,
par consequent, nous ne pouvons pas la. ngliger;
d'ailleurs, nous avons perdu pris de deux heures de
temps; nous devons nous hiter.
Le sentier qu'a pris Torres est si abrupt; les fourr6s
que nous traversons, tellement 6pais et remplis de
branches 6pineuses, que nous nous perdons en conjectures sur les desseinrs des Tunebos & notre igard. Oi0

nous menent-ils?Apres une heure et demie de marche,
nous arrivons en face de trois ruisseaux complitement
a sec, entre lesquels se trouvent deux ilots; li., plus
la moindre trace de chemin. Les Tunebos posentleurs
charges a terre et se mettent a chercher quelque
indice de la direction a suivre; nous en faisons autant
de notre c6t6, mais en vain. J'avoue qu'une veritable
inquietude s'empara de nous tous en ce moment,
inquietude qui se traduisait, chez les uns, par une
franche colre; chez d'autres, par un sentiment voisin
du d•couragement. N'y tenant plus et croyant remarquer chez les Tunebos un petit air narquois et satisfait,
don Camilo s'approche d'eux et leur dit sur un ton
eoergique et menacant: < Si Tunebos ne pas nous
sortir vite de la for&t. tous mourir ici
; et ii ajoute
qu'il fera sans tarder un chitiment exemplaire. Sans
doute, les Tunebos croient-ils sentir dans le ton de
la voix la resolution inibranlable de mettre la menace
a execution, car I'effet de ces paroles ne se fait pas
attendre; Ram6n Torres et 'ami Aurelio disparaissent
aussit6t pour ne plus revenir, et les autres Tunebos se
cachent, sous pr6texte de chercher le chemin. Seuls,
Domingo et son frere se rapprochent de nous et nous
promettent que, si don Camilo ne les tue pas, ils nous
feront sortir de la for&t. Tout de suite, ils se mettent
en qu&te du chemin et, au bout de quelques instants,
ils reviennent, disant qu'ils ont trouve un sentier.
Nous appelons ceux qui s'&taient iloignis auparavant,
mais bien pen r6pondent a l'appel, et nous nous voyons
obliges t abandonner une partie du chargement pour

n'emporter que le strict n6cessaire. Fortunato Correa
restera en.arriere, au cas oiL reviendrait quelqu'un des
fugitifs, de faoon a sauver; si possible, une partie de
la charge abandonnee. Quant i nous, nous continuons
notre chemin en suivant la trace quasi imperceptible

decouverte par Domingo. Nous arrivons bient6t ~ un
autre ruisseau, dont le lit est de m6me compl6tement a
sec, et de nouveau disparait tout indice de chemia;
nous avons beau chercher de c6te et d'autre, tous nos
efforts sont inutiles. II est 6vident qn'i cause du temps
perdu nous devrons nous resigner a ne pas sortir de
la foret, ni aujourd'hui, ni peut-etre demain; perspective gunre encourageante et pen faite pour ranimer
nos forces abattues.
Domingo a disparu depuis un moment et nous
supposons charitablement que c'est pour ne plus
revenir, lorsque tout i coup nous le voyons accourir;
ii nous apporte, grice A Dieu, une excellente nonvelle : il vient de rencontrer an Tunebo qui retournait de Tame et qui lui a indique le bon chemin. Et,
en effet, apris quelques instants de marche, nous
trouvons un sentier battu, -oi nous pouvons avancer
plus rapidement, malgr6 la soif qui nous d6vore. Vers
deux heures du soir, nous nous arr&tons enfin au bord
d'un torrent, appel6 Cabalalia; ce qui nous permet
de preparer le cafe; ce sera tout notre d6jeuner
d'aujourd'hui.

Pendant

que nous

4tions en train

d'allumer le feu, Fortunato nous rejoint, en compagnie de quelques-uns des fugitifs et d'un autre
Tunebo, Luis, que Fortunato a rencontr6 par hasard
et qui s'engage.A nous conduire jusqu'a Macaguan.
Aprks avoir pris notre l6gere collation, nous nous
remettons en marche imm6diatement, car notre nouveau guide nous a assures que, pendant plusieurs
heures, nous ne trouverons plus d'eau et qu'il *faut
absoiument arriver a la prochaine riviire avant Ie
coucher du soleil, si nous tenons A prendre quelque
chose cette nuit meme. C'est pourquoi nous avancons
aussi vite que nous le permet le sentier que nous suivons; lianes, buissons 6pineux et surtout cette herbe
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aux aretes tranchantes dont j'ai parl6 plus haut, tout
s'oppose a une marche rapide. La plupart du temps
nous ne pouvons avancer qu'en nous courbant, et c'est
ce qui m'emp&cha de voir un nid de guepes que je
heurtai de la tate; furieuses, les bestioles se pr6cipitent sur moi et sur le P. Catalano, qui vient derriere
et ne peut riprimer une plainte en se sentant pique
de si belle facon. Aussit6t, don Camilo vient a notre
secours et se met en devoir de tuer les guepes qui se
sont prises sur nos habits, cherchant oiu elles pourraient bien fixer leur aiguillon. Enfin, nous pouvons
nous iloigner du danger, non sans avoir recu de cuisantes piqares, et don Camilo ne peut nous offrir
pour tout remide qu'un malheureux citron, le seul
qui lui restait. J'ignore si ces guepes ont 6t6 classifiees; mais ce dont j'ai pu me rendre compte - et
pour cause - c'est qu'elles out les caracteristiques
suivantes: le corps gris; la tate de couleur un peu
plus foncke; 2 centimetres de long; armbes de deux
antennes qui leur permettent de s'accrocher fortement
a leur victime pendant qu'elles lui injectent le venin.
Des que le dard s'enfonce, le sang gicle, et survient
une assez forte inflammation, suivie de mal de tete,
parfois meme d'6tourdissement.
Vers cinq heures, nous arrivons, fourbus, extinues,
au bord d'un torrent dont les Tunebos ignoraient le
nom, et nous nous arretons pour nous reposer des
fatigues de cette journ&e si mouvement6e. Don Camilo
ressent des frissons et ses pieds sont passablement
enfles. Je lui donne trois pilules febrifuges; avec
trois autres qu'il prendra le lendemain, disparaitra le
mal, que nous avions pris pour un premier acces de
fivre paludkenne; malheureusement, nous n'avons
pas de remade pour 'enflure des pieds, laquelle
persistera jusqu'l la fin du voyage. Quant a moi, des
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etje ne puis fermer l'ceil; a cela vient s'ajouter que
mon hamac se d&chire, et je me vois r6duit A me.
coucher par terre, allong6 sur mon ~cbayet6n ). On
s'imaginera sans peine a quel genre de reflexion je
pus me livrer pendant cette nuit, qui me parut interminable!
Peut-&tre se demandera-t-on pourquoi nous ne nous
servions pas de la boussole pour nous orienter. Sur
un terrain decouvert, c'eft &t6 facile. Mais dans
I'immense fort que nous avions a traverser, avec les
nombreux detours auxquels ious obligeait la configuration du terrain, la plus l6gere deviation A
gauche nous aurait emmenes jusqu'au Sarare, ou
plut6t nous n'aurions certainement pas eu la force d'y
arriver; si nous prenions trop a droite, nous retombions sur la Cordillere, an pied de laquelle se trouve
San Lope, et, par le fait, notre voyage eft 6t&
allonge de plusieurs journees de marche, que tres
vraisemblablement nous n'aurions pas pa supporter.
25 fivrier, samedi. - De bon matin, nous nous mettons en route. Je ne vais guere mieux et je sens que
mes dernieres forces faiblissent. Le sentier est.tout
aussi mauvais que celui de la veille, mais il faut
avancer coite que co6te. A dix heures, nous arrivons
au bord d'une riviere mar6cageuse, que nous passons
assez difficilement; nous supposons que c'est l'une
des sources de La Macaguana. A peine I'avons-nous
travers6e, que Luis, notre nouveau guide, s'assoit et
nous d6clare sans facon qu'il est fatigue, qu'il doit se
reposer; et, comme pour mettre le comble a notre
impatience, il nous assure avec le pfus grand flegme
que, sous peu, nous sortirons de la foret. Raison de
plus, disons-nous, pou continuer notre chemin sans

perdre un instant; mais nous avons beau user de tous
les arguments pour essayer de convaincre le Tunebo,
rien n'yfait. Enfin, don Camilo s'avise de lui promettre
une bonne rasade de brandy s'il consent a se remettre
en route: offre magique

a laquelle ne saurait risister

le plus tttu des Tunebos! Notre guide se relive, bien
que d'assez mauvaise grace, et continue a marcher.
Anim6s par I'espoir de parvenir bient6t a Macaguan,
et malgri l'extreme fatigue que nous ressentons, nous
avincons assez rapidement; a midi, nous arrivons a ce
plateau et nos compagnons tirent quelques coups de
fusil, an cas oi se trouverait dans les parages quelque
personne envoyCe

a notre recherche. Don Camilo

n'oublie pas de remplir sa promesse; il verse une large
rasade de a.bueno-bueno u a notre guide; et, apris
une halte de quelques minutes, nous nous dirigeons
sur Macaguan. Sans trop de difficult6, nous parcourans les quelques kilometres de savane qui forment le
plateau et, en arrivant au bord de celui-ci, dernirre
depression de la Cordillire, nous apercevons enfin le
village de Macaguan, ainsi qu'une grande partie de
la plaine qui s'itend a ses pieds.
La descente est p6nible; la chaleur, insupportable;
lamarche est rendue malaiske par les petits cailloux
glissants qui recouvrent le sentier; mais qu'importe !
bient6t nous nous trouverons au milieu de gens civi-

lis6s et nous verrons le terme de nos fatigues. A deux
heures du soir, presque en nous trainant, nous arrivons sur la place de Macaguin. Dans ce village,
aitrefois peupli de nombreux habitants, ne se trouvent
plus qu'une quinzaine de maisons assez miserables;
I'ancienne eglise, qui renfermait un magnifique antel
en bois sculpt6 et dore, a 6t6 detruite par un incendie; et de cette grandeur passie it ne reste presque
rien.

En nous voyant deboucher sur la place, un jeune
Fabian, accourt A notre rencontre;
homme, nommi
nous I'avions connu precedemment lorsqu'il etait surveillant de la ligne t|l6graphique, section de Salib6n
A Tame. II s'empresse aussit6t de nous conduire i sa
maison, et 1A on nous prepare un d6jeuner substantiel,
qui nous fait oublier nos douze jours de t mazamorra
et de cafe. Apres s'jtre restaurbs, nos compagnons
voudraient bien poursuivre lear route jusqu'a Tame;
mais ii me semble qu'il serait tres imprudent de
marcher encore pendant une quinzaine de kllometres
sous an soleil de feu, et je prie notre h6te de vouloir
bien nous procurer trois betes de selle pour le lendemain. Entre temps, nous prendrons un repos bien
gagni. Fabian revient au bout de quelques instants et
nous dit qu'en fait de montures il n'a pu trouver que
trois baudets; faute de mieux, nous nous.en contenterons.
Nous profitons de notre sejour de quelques heures
A Macaguin pour baptiser et confirmer plusieurs
enfants; le P. Catalano, qui a 6t6, quelques ann6es
auparavant, cur6 de la paroisse, se charge des bapt&mes. J'exhorte ensuite les habitants a s'unir a nous
pour reimercier la bonne Providence de la protection
qu'elle nous a accordie dans notre pirilleuse entreprise et je les prie instamment d'envoyer leurs enfants
A l'ecole qui s'ouvrira sons peu A lear intention. La
journ6e se termine par la priire du soir et le chapelet,
et nous allons chercher, dans un sommeil riparateur,
I'oubli de nos fatigues.
26 f-rier. Tame. -

C'est la dernicre etape de notre

voyage. Sar pied de bonne heure, nous nous preparons a enfourcher nos montures lorsqu'on vient nous
dire que les baudets se sont &chapp6spendant la nuit
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et qu'il ne sera guere facile de les retrouver avant
huit heures du matin. Nous dkcidons alors de partir a
pied, sans attendre davantage; Ie soleil chauffera dur
dans quelques heures et, par ailleurs, nous tenons a
arriver a Tame avant midi, afin de pouvoir communiquer par t6legraphe que nous sommes encore de ce
monde I ceux des n6tres qui doivent se demander
anxieusement ce que nous sommes devenus. Depuis
notre depart de Giiican, c'est-a-dire depuis plus de
deux semaines, nous n'avions pu lear donner la
moindre nouvelle.
Nous marchions depuis une demi-heure environ,
devisant joyeusement i la pensee que nous verrions
bient6t la fin de toutes nos fatigues, lorsque nous
entendons derriere nous des voix qui nous appellent;
on nous amene les trois baudets. Vivement nous mettons le pied a l'etrier; ce qui ne fut guere difficile, vu
la petite taille de nos montures improvisies; et nous
continuons notre route, plus fiers que Sancho Panqa
sur son roussin de Castille. Un incident vint toutefois
marquer encore cette derniere itape. Apris que nous
efimes franchi le Cravo-Nord, derniere rivi're qui
nous siparait de Tame, le baudet qui portait le P. Catalano trebuche et, sous l'impulsion de la vitesse
acquise, ne peut s'emp&cher d'avancer an pen sur ses
genoux; le P. Catalano ne s'emeut pas pour autant;
sentant 1'animal disparaitre sous lui, il n'a, gr&ce a sa
haute taille, qu'& allonger les jambes pour prendre
contact avec le sol et pouvoir ainsi, tout en marchant,
suivre la progression de sa monture; quand celle-ci,
arr&t6e dans son elan, se relive et se redresse, elle
reCoit tout naturellement sur sa selle I'impassible
cavalier, dispos6 & continuer son chemin. Grace a
Dieu, nous ne pouvons que rire de 'incident comique
et feliciter le P. Catalano du sang-froid dont il a fait
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preuve : l'inv&t&r fumeur n'avait meme pas lich6 son
inseparable cigare et avait gard6 dans sa main la
precieuse canne dont le chef des Tunebos, Espinel,
lui avait fait cadeau a son d6part de Cobaria.
Enfin, a dix heures, nous faisons notre entree
solennelle dans les rues de Tame et les personnes qui
assister a la messe ne sont
n'ont meme pas song6e
pas.peu 6tonnees de nous voir apparaitre en pareil
equipage. Personne au presbythre; le P. Calas celebre
la sainte messe et nous nous voyons en quelque sorte
obliges de prendre la maison d'assaut.
Pendant que la messe s'achevait, je ne pouvais
m'empecher de penser aux paroles du prophete
(Is., XLIII, 2-3) : ( Lorsque tu passeras au travers des
eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront pas; lorsque tu marcheras dans le feu, tu ne
seras pas consum6 et la flamme ne te brilera pas; car
je suis le Seigneur ton Dieu. » Grace a Lui, la
premiere exp6dition i Cobaria a et6 menee i bon
terme; la seconde brillera-t-elle a l'horizon tunebo,
conqu6rante, pleine de promesses? Dieu seul le sait.
En attendant ce jour b6ni, appelM de tous nos vceux,
que tous ceux qui s'int6ressent au malheureux sort
des tribus tunebos, s'6crient avec leurs missionnaires:
4 Seigneur, faites que s'accomplissent, pour votre plus
grande gloire, les patoles que vous avez mises sur les
lkvres de votre serviteur David: Et maintenant, dit
1'Iternel, a cause de l'angoisse des malheureux et des
gimissements des humbles, je me leverai; je leur
apporte le salut, et en cela j'agirai avec une entiere
puissance. ) (Ps. xI, 6.)
Chita, juillet 1928.
J.-M. POTIER,
Pr6fet apostolique d'Arauca.

DOCUMENTS

FACULTE DE DELEGUER POUR LA BENEDICTION
DE LA MEDAILLE MIRACULEUSE
BEATISSIME PATER,
Hodiernus Superior Generalis Congregationis Missionis,
ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter implorat
prorogationem Rescripti d. d. lo Novembris z899, anno t919
prorogati, vi cuius, Supremo Moderatori Congregationis
Missionis pro tempore, potestas facta est ad decennium subdelegandi quemlibet Sacerdotem e Clero tam saeculari quam
regulari, etiam iis locis ubi adsint presbyteri alumni ipsius
Congregationis, ad benedictionem Sacrorum Numismatum
Deiparae Immaculatae, vulgo a Medaglie Miracolose n, adhibita formula quae in Appendice Ritualis Romaai continetur.
CONGREGATIONIS MISSIONIS
Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XI tributis,
attentis expositis, ad aliud proximum decennium petitam
facultatis prorogationem benigne iindulsit, favore Revmi
Domini bupremi Moderatoris pro tempore Congregationis
Missionis, juxtatenorem praecedentis Rescripti ; et dummodo
formula adhibeatur quae in Appendice Ritualis Romani
continetur. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die
3 Januarii 1929.

C. Card. LAURENTI,
Pro Praefeats.
Angelus MARIANI, S. R. C. Secretarius.
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de l'Enfaxt-Jtsus ai Kiu-kiang, par Mgr Fatiguet. -
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Marzi, par Mgr Fatiguet. - Mgr Bray, par Mgr Fatiguet. -

Nouvelles de Nanchang. -

Fruits spirituels.

LIVRES

Ensenanzas de San Vicente de Paul sobre la conducta
de las Hijas de la Caridad. Madrid, Bermejo, 1929.
In-8, 588 pages.
Ce livre n'est pas une simple traduction de celui qui a pour titre:
Enseignements de sain. Vincent de Paul pour la conduile des Filles de la
Ckaritd. Le traducteur a ramend les testes, trop souvent retouches, i
leur puret6 primitive et il a eu soin de noter lea refirences. Esperons
que ces deux perfectionnements reloveront la valeur de l'ouvrage fran.
iaisquand sera venu le moment de le reiditer.

Mgr CAGNAC. Les Lettres spirituelles en France.
Paris, J. de Gigord, 1929. 2 vol. in-8, XLII-326411 pages.
Nous retrouvons dans ces pages les conf6rences donntes par Mgr
Cagnac
l'Institut catholique de Paris. Le premier volume se cantonne
dans le dix-septibme sitcle. Saint FranCois de Sales, B6rulle, Olier,
saint Vincent de Paul, Bossuet y ont chacun leur chapitre; les jesuites,
deux; Port-Royal, egalement. Le second englobe les deux siicles suivants : Finelon commence; Mgr d'Hulst termine.
II convenait que saint Vincent e•t sa place dans cet ouvrage. L'auteur
s'est inspire le plus souvent d'Abelly pour les ditails biographiques,
de l'abb6 Calvet pour la partic qui regarde spicialement son sujet. II
resume assez bien ce que d'autres ont dit avant lui, sans viser a Ia
nouveaute et a l'originalit6.

L. MISERMONT. Le Bienkeureux Franfois, pritre de
la Mission, et les martyrs de Saint-Firmin (3 septembre 1792). Paris, Gabalda, 1929. In-12, 228 pages.

(Collection : Les Saints.)
Les ouvrages sur les martyrs de la Revolution se sont multiplies
depuis les recentes beatifications. Les communaut.s religieuses, les

-

705 -

diocsese ont tenu k honorer leurs nouveaux bienheureux, non seule.
ment par des fites, par des panegyriques, mais par des livres ou des
optscules relatant la vie et la mort de ces gloricux athletes du Christ.
Nous n'avions encore zien de ce genre sinon une courte brochuxe, oih
le martyr abyssin Ghebra Michael avait sa place. M. Misermont a
pense qu'il etait bon de combler cette lacune. Et comme le skminaire
Saint-Firmin, oh cut lieu le massacre de nos deux bienheureux Francois
et Gruyer, etait un etablissement de la Congregation, il a prefere,
tout en laissant la place principale & M. Fjancois, parler de toutes les
victimes qui ont trouve la mort dans la maison. Sur le sujet qu'il traite,
l'auteur nous dit non seulement tout ce qu'il sait, mais tout ce qu'on
sait. II a utilis6 toutes les sources connues et les a comple6tes par ses
recherches personnelles et celles de M. Villette. Livre i lire et i
repandre.

Alma Sacerdotal : Rvdo Padre Cipriano Izurriaga,
1864-r928. La Havane, 1929. In-8, 3o pages.
Biographic edifiante d'un missionnaire pieux.et zeie, mort, le 6 septembre 1928,

a

La Havane.

John ROTHENSTEINER. History of the Arckdiocese of
St Louis. Saint-Louis, 1928. 2 vol. in-8. T. I, xvii859 pages; t. II, XI-84o pages.
Magnifique ouvrage & tons points de vue : beau papier, illustrations
parfaites, recit int6ressant et puis6 aux bonnes sources. Nous le signaions ici parce qu'il y est souvent question des travaux de nos confreres
dans le diocese. La Congregation s'est installie i Saint-Louis en xz88.
Un des n6tres, Mgr Rosati, en a Clt Ie premier eveque; M. de Andreis
s'y est d6pense pendant plusieurs annEes; actuellement, nous y avons
une paroisse, nous y donnons des missions, nous dirigeons le grand et
le petit seminaire. C'est dire que 1'histoire du diocese de Saint-Louis
renferme un beau chapitre de notre propre histoire. A la page qui
prectde la preface, on est heureux de reconnaitre la figure, un peu
flou, it est vrai, de I'excellent M. Souvay.

Almanaque de la Caridad, z929. La Havane, Perez
y Cia, 1928. In-12, xo8 pages.
Almanach religieux, plein de renseignements utiles, surtout pour les
fideles de La Havane.

Vicariat apostolique de PIkix. Ltat de la mission du
r"juillet 1927 au 3ojuin 1928. Pekin, Imp. du Ptang,

1929. In-4, 196 pages.
Ouvrage fait surtout de statistiques : statistiques du personnel de la
Mission, des chr6tientds, des aeuvres, des fruits spirituels; le tout bien

ordonni, avec Ie portrait des missionnaires et la reprisnataion des
monuments religieux. Papier de luxe. Ce livre fait ionaeur, comme
tant d'autres, & i'imprimerie du Pitang.

Rapport ginral suir f'uvre des Dames de la Chariti
de Saint-Vincent-de-Paulpendant C'anie

1927.

Paris,

1928. In-8, 247 pages.
Le rapport genkral forme la plus grosse partie du volume, qui cornpread aussi : en tite, diverses listes utites connaltre; en queue : un
tableau de l'activiti de l'cruvre. Le rapport e t k la fois trbs intressant
et ltrs ddifiant. II est beau de voir dames et jeunes flles apporter, par
leurs visites, un peu de bien-etie, de gaiet et de bonheur dans les
taudis des pauvres abandonnes, en ramener beaucoup & la pratique des
devoirs religieta et mnmec i la foi. Elles pourraient se distraire et se
recreer, car la ville leur offre mille attractions; i la joie de s'amuser
lles prefbrent celle de la charitd. Dieu sera leur recompense.

Gustave FAGNIEZ. La femme et la soiet• franfaise
dans la premiere moitie du XVII"siel.e. Paris, Gamber,
1929. In-8, xx1I-397 pages.
Livre excellent. Les sujets traitts sont its suivants.: la femme et
l'4ducation, le mariage, la vie professionnelle, la femme dans la
famille, la comidienne, I'assistance publique et la charit6 feminine, la
renaissance catholique et la devotion f6minine. Ces deux derniers
chapitres donnaient I'occasion de parler de saint Vincent de Paul et de
ses fondations. M. Fagniez ne I'apas laiss6 dchapper. Grand admirateur de notre bienheureux Phre, i en parle avec emotion. Les pages
qu'i lui consacre meritent d'etre lues; elles intdresseront meme ceux
qui connaissent le mieux la'vie du grand saint.

La loi de ckariti, principe de vie sociale. Paris,
Gabalda, 1929. In-8, 624 pages.
Das cet ouvlage sont publides ix extena les vingt legos et les six
conf6rences donnees par des hommes d'une competence universellement reconnue au cours de la Semaine sociale tenue, 'an dernier, i
Paris. La charite, ce sujet noa intdresse, puisque nou avoa pour
fondateur celui qu'on appelle communement KlIAp6te de Ia Charitk a.
C'est dans le cours de M. Robert Garric: a La chatite, source de pro.
grts social a, que les ceuvres de saint Vincent de Paul soet le plus
souvent rappeles. A signaler encore : a Le r6le de la charit6 dans
I'apostolat maisiooaire a, par Georges Goyau, qui pade k plusieurs
reprises des deux families de saint Vincent.

J. GASs. Lettres inddites. M. Raess et le P. Ratis-
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bonne. Mgr Freppel & .labbi Sckall. Strasbourg, Le
Roux, 1928. In-8, 129 pages.
Nous lisons dans I'utroduction : a Les lettres uivantes s'occupent
de la conversion miraculeuse de Marie-Alphonse Ratisbonne i Rome
(i842), de sea repercussions sur la famille Ratisbonne a Strasbourg, do
mois de Marie prechh par fe P. Theodore Ratisbonne lIa cath6drate de
Strasbourg (1845). du developpement de 1'(Euvre de Sion et des conversions qu'elle favorisait, des sdjours de Mgr Raess i Paris, du MontSainte-Odile et du monastere de Saint-Etienne k Strasbourg, du projet
dl'etablisemeat des jsnites dans la capitale de l'Alsace, des changements amends pat Ia guerre de 187o, etc. Tout cel eat dit avec une
belle simplicitd, arec tant d'onction et de sincerite que L'6change de
ces tettres, les sentiments qu'elles expriment, les nonvelles qu'efles
apportent seat un vrai rigal religieux et litteraire pour Fame croyante. *

Association des Enfants de Marie-Immaculie. Jouriee
mariale des associations de Bordeaux, le 20 novembre 1927. Bordeaux, impr. Hugon, 1928. In-8,

81 pages.
Cet opuscule a deji etC recommandi etapprtci dans lesAxntes. Si
nous en reparlons, c'est qu'on nous a prie de donner I'adresse du
•dep6t : Sueur Froidefond, 58, rue Sainte-Rosalie, Bordeanx.

San Vicente de Paul. Conferencias a los MisioIeros,
t. PI.Paris, Dumoulin, 1929. In-8, xxII 469 pages.
Nous avons aanancd en son temps la publication en langue esapgnole des confErences de saint Vincent de Paul aux Filles de la Charit6;
voici maintenant le premier volume de la trduction des conftreces
aux missionnaires. Les membres des deux families de saint Vincent
teur
sent tirs rezpeda en Espagne. II Itait bon que les entretiens de
spiriBienbeureux PFre fussent mis & lear port6e. Aucune nourritre

tuelle ne convient mienu i an enfant que le lait maternel.

Pierre GRANDCHAMP. La France en Tunisie an dix.septieme siele (1661-168o). Tunis, J. Aloccio, 1929.
In-4, xxxII-388 pages.
dans le
Dans son Avant-propos. I'auteur complete ce qu'il a dit
Vincent de
volume precedent sur on plut6t contre Ia captivit saint
Paul & Tunis et s'efforce de refuter les objections que lui a opposees
qai n'enM. Bellessort dans le Journal des Dibats. Cette pol6mique,
a eu son bon
fondateur,
admirable
notre
de
saintet6
la
rien
en
tache
: 'apostat
.cfI, car elie a mis sur la voie d'une decouverte intcressante
les mains du
qui a fait abjuration i Avignon, le 29 juin 1607, entre
de Pan
vice-legai Pierre Montorio et en pr6sence de a M. Vincent

- 708.missionnaire apostolique ., s'appelait Guillaume Gautier, 4tait pretre
et avait appartenu i l'Ordre des Cordeliers.
Le volume de Grandchamp est intiressant a un autre titre : it nous
montre, par l'enonce d'un grand nombre de pieces consulaires, combien
fut grande l'activitd de Jean Le Vacher en faveur des esclaves.

SCentenarib de los PP. Pailes en Madrid. Madrid,
1928. In-4, 597 pages.
Magnifique volume sur tr&s beau papier, orn6 de nombreuses illus
trations, admirabiement r6ussies. Comme souvenir du centenaire, on ne
pouvait souhaiter mieux. C'est toute l'histoire de la province d'Espagne
et des provinces filiales qui passe sous nos yeux. Chaque chapitre est
trait6 par une plume differente. Voici Ia liate des sujets: Fetes du centenaire; lea maisons de Madrid; les visiteurs de Ia province et les supi.rieurs de la maison, principale de Madrid; la p6ninsule et les iles
adjacentes; la province du Mexique; la province des lies Philippines; la
province des Antilles; la vice-province de Porto-Rico; la vice-province
de 1'Inde; la Congregation et le concordat de l85t; lea missions
donn6es par la maison de Madrid; le culte de la Vierge miraculeuse en
Espagne; M. Francois Amaya; le frere Vincent Martinez, diacre; les
FiUes de la Charite en Espagne et leurs directeurs.

Valentino FERRANDO. Vita del Papa Niccolo V. Sarzana, 1929. In-8, 96 pages.
Courte, mais substantielle biographie d'un grand Pape, que Sarzane
s'honore d'avoir vu naitre.

Vida compendiosa del glorioso martir abisinio Beato
Abba Guebre Micael, sacerdote de la Misi6n. Bogota,
1929. In-8, 80 pages.
Cette vie espagnole de Guebre Micael est due k la plume d'un pr4tre
de la Mission de Colombie. II est bon que le glorieux martyr soit
connu partout; car partout le spectacle de la vaillance fortifie ceux
qui oat i lutter pour leur foi.

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
31. Salat (Antoine), pretre, 19 mars, Maison-Mre;
73 ans d'Age et 51 de vocation.
32. Sanchez (Mathias), coadjuteur, 18 mars, Valdemoro; 46, 28.
33. Kia (oseph), pretre, 21 mars, P6kin ; 28, 7.
34. Bourzeix (Francois), pretre, 24 mars, MaisonMere; 78, 48.
35. Toth (Charles), coadjuteur, mars, Budapest;
53, ?o.
36. Cruz (Jose), pr&tre, 3o mars, Limpias; 41, 25.
37. Hrebik (Isidore), pretre, zr avril, Lakocsa, 52, 34.
38. Guszich (Louis), pr&tre, i3 avril, Budapest;
61, 26.
39. Campbell (Francois), coadjuteur, 13 avril, Dublin;
89, 52.
40. Gouault (Pierre), pretre, 16 avril, Maison-Mere;
36, I8.
41. Mourao (Bernard), coadjuteur, 5 mai, Caraqa;
80, 62.

42. Ortiz (David), pretre, 3 mars, Belalcazar; 71, Sr.
43. Rodriguez (Seraphin), pr&tre, 26 avril, Santiago
de Cuba; 62, 4444. Baros (Jean-Joseph), pr&tre, 20 mai, Maison-Mere;
72, 33.

45. Villanueva (Leonard), pretre, 18 mai, Madrid;
So, 6I.
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NOS CHERES SCEURS
Marie Massardier, A Paris; 75 ans d'Ige et 53 de vocation.
Anne Jovsovec, k Ljubljana (Yougoslavie); 75, 43.
Lucie Pevec, A Ljubljana (Yougoslavie); 5o, 32.
Caroline Leu, AClichy; 84, 61.
Marguerite Prunel, A Montolieu; 70, 39.
Josephine Sheridan, a Warley (Angleterre); 35, 03.
Edmonde de Saint-Germain, a Paris; 57, 34.
Anne Vial, a Paris ; 83, 62.
Rose Pierani, A San-Severino (Italie); 72, 44.
Louise Supiot, A Bordeaux; 69, 43.
Marie-Louise Combes, A ChAlons-sur-Marne; 83, 61.
Victoire Lory, a Chteau-l've6que; 70. 47.
Anne Dassise, A l'Hai; 63, 35.
Marie Vejar, A Soria (Espagne); 65, 38.
F4liciti Gavroy, A Compiegne; So, 61.
Amelie Layec, a Bazas; 33, 4.
Marie de Saldanha da Gama, a Arcueil; 71, 41.
Amelie Dubrulle, a Chatillon-sous-Bagneux; 54, 31.
Thbcle Abratowska, A Varsovie; 79, 56.
ClImentine Marion, A Andrimont (Belgique); 72, 46.
Julia Geoghegan, A Baltimore (Elats-Unis); 70, 41.
Josepha Stelberg, A Cologne (Allemagne; 67, 38.
Maria Ricci, a Turin (Italie); 78, 54.
Barbe Braum, A Turin (Italie); 85, 63.
Hdltne Aris, a Marseille; 77, 57.
Marie-Louise Dufour, A Laon;68, 45.
Annita Gittarelli, a Sienpe (Italie); 54, 20.
Maria Brini, a Cafaggiolo (Italiel; 78, 56.
Maria Spano,. Naples (Italie); 67,'41.
Zenobia Strinati, a Sienne (Italie); 78, 57.
ThreBse Marschik, A Vienne (Autriche); 46, 2o.
Marie Marmillot, A Soissons; 87, 65.
Juliette Ravette, A Paris; 63, 36.
Barbe Dietrich. A Flores (Argentine); 75, 48.
Marie Boissy, A Marianna (Br6sil); 78, 6o.
Marguerite Pouillaude, A Paris; 58, 36.
Elisabeth Merrier, I ChAteau-l'qveque; 88, 66.
Antoinette Krischau, &Vienne (Autriche); 61, 36.
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Rose Persuh, I Vienne (Autriche); 43, 25.
Marie AimS, I Barcelone (Espagne); 86, 67.
Marguerite Kucip, i Metz; 81, 6o.
Claire Borde, a Paris; 64, 44.
Marie Anne Collig, a Cusset; 85, 54.
Marie Bourgoin, Chiteau-l'lvwque; 72, 54.
Nelly Offrey. a Montolieu; 8o, So.
Marie Bonin, a Pen-Bron; 81, 6o.
Marie Zeller, a Barlin; 57, 32.
Jeanne Le Gras, 5 Lille-Fives; 83, 6o.
Christine Senezergues, au Coteau ; 97, 70,
Anastasie Chandez, k Montpellier, 79. 60.
Marie Ravoux, I Tournus; 85, 6o.
Nunzia Ciccarelli, a Naples; 92, 6i.
Amalia D'Andrea, a Mirabella (Italie); 72, 49.
Amalia Cantinelli, a Fermo (Italie); 79, 45.
Costantina Pistolozzi, a Bologne (Italie); 72, 48.
Christine Formica, a Grugliasco (Italie); 71, 47.
Catherine Conio, a Alassio (Italic); 86, 6s,
Rose Zurlini, a Turin; 91, 59.

Marie De Greef, a Ans; 74, 48.
Julie Schonberger, a Schwarzach (Autriche); 89, 62.
Valesea Kandora, a Gras (Attriche); 51, 23.
Louise Leyun, k Rafelbunol (Espagne); 67, 45.
Bernardine Tablado, I Valdemoro (Espagne); 77, 5i.
Carmen Tomes, a Saragosse (Espagne); 5o, 3o.
Ventura Vallverdu, k Madrid; 86, 68.
Francisca Castel, a Avila (Espagne); 72, 32.
Marie Ramos, k Valdemoro (Espagne); 63, 39.
Paule Habjan, a Ljubljana (Yougoslavie); 23, 2.

Emma Crocker, a Buffalo (ltats-Unis); 74, 55.
Eulalie Van Lennep, a Constantinople; 75. 49.
Gerarda Lucas, a Ans; 23, 3 mois.
Anne English, a Salisbury (Angleterre); 77, 52.
Jos6phine Miron, a Santiago (Chili); 79, 57.
Marie Badinand, a Barcelone; o8, 55.
Josephine Lasserre, a Clermont-Ferrand; 85, 66.
Antoinette Faucon, a Toulouse; 71, 46.
Flora Fries,h Salzburg; 87, 60.
Marie Delcros, a Salonique; 70, 43.
Louise Damiens, a Paris; 63, 43.
Josephine Pillas, a- Saint-Quentin, go, 68.
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Batilde Dubois, A Barlin; 75, 54.
Perrine Toinel, k Douai; 74, 50.
Marie Petit-Gilles, a ChAteau-l'tveque; 76, S5.
Anna Fink, k Dult; 64, 46.
Catherine Falter, a Vienne; 76, 40.
Sofie Vogelmann, A Dult; 54, 27.
Viola Ebinger, a Dolne-Semerovce; 39, i6.
Rosalia Marrero, a Barcelone; 84, 6o.
Teresa Oiiate, a Rafeibunol; 80, 56.
Julia Domingo, i Manati; 53, 22.
Isabel Alonso, a Lorca; 45, 17,
Vincenta Messeni, a Piedimonte d'Alife; 86, 65.
Rosa Brayda, ' Naples; 57, 17.
Maria Bertola, a Parme; 70, 45.
Marie Saccardi, a Grugliasco; 88, 70.
Madeleine Scotto.
Grugliasco; 75, 47.
JosephaCortes, a Vii•a del Mar; 86, 58.
Barbara Cwizewiez, a Cracovie; 80, 59.
Anastasie Czarnocka, h Stanislawow; 49, 14.
Julie Forveille, a La Guerche; 79, 56.
Marie Montagnie, a Limoges; 73, 54
Valentine Haddad, a Raz-Beyrouth; 34, 4.
Hermance Boulanger, a Beyrouth; 66, 44.
Marie Caud'lsmael, a Constantinople; 87, 70.
Marie Villagran, a Montolieu; 85, 65.
Anna Kobylinska, a Varsovie; 87, 6o.
Bronislas Szteinberg, a Ignacom (Pologne); 59,38.
Martina Haberpointner, 4 Westendorf (Autriche); 68, 46.
Susanna Reiter, a Salzburg; 22, 2.
Concetta Mannino, a Casamassima (Italie); 8t, 39.
Virginie Collaro, a Bebek; 82, 57.
Marie Peretti, a Limoges; 87, 67.
Marie Capron, a Paris; 76, 49.
Amdlie Caudron, a Paris; 48, 15.
Sophie Courmont, a Montolieu; 42, 6.
Anne Lourau, a Montolieu; 80, 61.
Marie Chausson, a Clichy; 79, 59.
Frangoise Hanuszka, a Marianosztra (Hongrie); 77, 53.
Elisabeth Ham, a Buenos-Aires; 67, 46.
Rosa Papagallo, i Naples; 66, 38.
Eug6nie Canevaro, a Turin; 75, 51.
Louise Vialardi, a Turin; 79, 55.
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Louise Schiapacasse, a Grugliasco (Italie); Sr, 58.
Leonor de Santos, a Rafelbunol (Espagne); 64, 3a.
Elena Vilches, a Malaga (Espagne); 39, x8.
Angela Rodriguez, a Cordoba (Espagne); 35, io.
Josefa Monfort, a Alicante (Espagne); 61, 24.
Maria Rodrigo, a Madrid (Espagne); 5o, 25.
Baldomera Recante, I Almazan (Espagne); 66, 35.
Narcisa Huici, a Valdemoro (Espagne); 76, 50.
Petra Aquerreta, a Madrid (Espagne); 73, 47.
Maria Goicoechea, & Almeria (Espagne); 68, 48.
Maria Marques, k La Havane; 61, 39.
Frangoise Channeboux, k Boisguillaume; 72, So.
Marguerite Trochet, k Belmont; 42, i8.
Jeanne Nigou, a Clichy; 83, 6i.
Jeanne Roux, a Montpellier; 73, So.
Marie Zundorf, a Cologne; 57, 34.
Elisabeth Farross, a Cologne; 38, 16.
Joseph Canis, a Grugliasco (Italic); 87, 66.
Maria Luciano, a Massa (Italie); 74, So.
Rose Oliveri, a Savigliano (Italie); 74, 52.
Marie Darbeau, a Mollendo (Pdrou); 49, 29.
Irene Moore, a Sherman (ttats-Unis); 30, 7.
Catherine M. Carron, & San Jose (Etats-Unis); 69, 48.
Marie Pajot, a Montolieu; 72, 46.
Catherine Lavignolle, A Bordeaux; 53, 32.
Anne Perron, au Treport; 5i, 3i.
Marie Maqua, a Roubaix; 77, 57Louise Gaudin, a Dourdan; 85, 57.
Marguerite Fontes, a Valparaiso; 70, 39.
Marie Somagura, h Rio de Janeiro; 79, 56.
Assunta Pierattini, k'Gubbio (Italie); 72, 52.
Philomrne Grassi, i Sienne (Italic); 61, 37.
Elvira Grimaldi, a San Demetrio (Italie); 73, 48.
Diomilda Menoni, a Livourne (Italie); 75, 47.
Jeanne Casanova, a Paris; 83, 6o.
Laurence Basil, a Ageltoum (Syrie); 52,.27.
Marthe Debouzy, k Barcelone; 71, 48.
Zenaide Pasquier, a Clichy; 86, 6s.
Marie Levaux, h Verviers (Belgique); 46, 2o.
Hedlne Janssens, a Bruges (Belgique); 47, 22.
Francisca Ponce, a Santiago; 89, 63.
Izilda Reis, a Rio-de-Janeiro; 26, 6.
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Cdcile Rehorek, A Ljubljana (Yougoslavie); 56, 36.
Marguerite Lo, a Shanghai; 44, 23.
Jacqueline Zaremba, . Varsovie; 79, 36.
Aloisia Rozsa, a Piliscsaba (Hongrie); 59, 38.
Maria Ventosa, A Valencia (Espagne); 40, 20.
Augustina Ochotorena, & Valdemore (Espagne); 70, 46.
Teresa Barnolas, A Cadiz (Espagne); 72, 47.
Maria Blanco, A Avila (Espagne); 44, iS.
Concetta di Muzio, A Martina (Italie); 73, 49.
Marguerite Roney, A Liverpool; 73, 54.
Octavie Canac, A Lodeve; 86, 63.
Philomene Hugues, A Mill-Hill;63, 42.
Mathilde Amen, A Castres; 88, 67.
Marie Chaignon, k Nemours; 55, 35
Sophie Pougratz, a Graz; 84, 62.
Eva Kubis, A Graz ; 63, 37.
Maria Ares, A Valdemoro (Espagne) ; 22, 1.

Angela Arambaru, i Carabanchel (Espagne); 41, 17.
Elisabeth Burke, a Buffalo; 70, 43.
Pelagie Rozanska, A Poznan; 75, 57.
Madeleine Michelini, A Turin; 73, 49.
Frangoise Schutz, A Arequipa; 53, 30.
Caroline Giorgetti, i Buenos-Aires; 61, 35.
Maria Alvarado, A Guayaquil; 75, 45.
Maria Hilgers, A Dusseldorf, 74, 44.
Marie Wellie, A Aix-la-Chapelle; 29, 5.
Marguerite Bouvier, A Lyon; 64, 37.
Marie Cottin, A Roubaix; 46, 23.
Marie Hustache, A Paris; 73,36.
Franfoise Lavoud, A Liege; 78, 56.
Marie Louvet, A Clichy; 69, 46.
Apolline Germaine, A Paris, 84, 65,
Frangoise Marsalet, a Constantinople; 78, 53.
Blandine Roux, A Montpellier; 54, 3o.
Marie-Thedrse Delaleau, A Saint-Amand; 25, 4.
Louise Gastaldi, A Turin; 72, 5o.
Rose Gaiotino, A Turin; 49, 28.
Maria Talamucci, A Meldola; 66, 45.
Louise Logi, A Sienne, 29, 7.
Melanie Chmielinska, A Cracovie; 66, 39.
Marie Jeannin,. Buenos-Aires; 84, 58.
Marianne Lewandowska, A Chelmno; 81, 60.
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Berhe de Vaublanc, i Lyon; 8z, 45.
Marie Dufant, A Pont-Saint-Espri:; 58, 38.
Marie Despierre, A Valenciennes; 75, 49.
Louise Pinton, A Valenciennes: 73, So.
Remedios Rivera, A Cali ; 87, 47.
Angelique Collino, A Turin; 73, 53.
Marie Cremer, a Aix-la-Ghapelle; 36, 1i.
Uzsule Sramel, A Ljubljana, 68, 47.
Pasqua Lettini, a Naples ; 26, 3.
Elisa Toulemonde, A Paris, 52, 27.
Anne Gerschl, A Boskovice; 67, 38.
Anna Tardieu, A Cricy-sur-Serre; 56, 3z.
Hilene Ranvier, A Troyes; 54, 33.
Gregoria Goni, A Mayaguez; 66, 47.
Josefa Ares, A Valdemoro; 22, I.
Angela Aramburn, A Carabanchel; 41, 17.
Casimira Letamendi, A Madrid; 63, 42.
Maria-Asuncion Guillin, a Valdemoro; 28, S.
CWline Chaumeil, a Paris; 57, 37.
Lucette Nogues, A Arcueil; 30, 12.
Elise Guillemina, a Constantinople ; 9g, 70.
Marie Escalier, a Paris; 81, 58.
Suzanne Landes, A Montolieu ; 72, 43.
Mathurine Rouinvy, a Annappes; 86, 6o.
Rose LUonardis, a Naples ; 33, 8.
Marie Risi, a Naples; 73, 36.
Elisabeth Bogliassino, A Salonique ; 86, 64.
Marie Herbert, a Nashville; 64, 35.
Climentine Cortvriend, a Gand ; 68, 43.
Angele Grochowska, A Koscian ; 70, 47Marie Plasses, A Clichy; 88, 66.
Jeanne Taillez, A Paris; 69, 46.
Marie Fleury, a Naples; 76, 55.
Marie Griolet, A Guatemala; 78, 59.
Francoise Caizergues, AMarseille; 76, 58.
Conception Calzacorta, A Madrid; 34, 14
Conception Selles, A Manzanars ; 6z, 39.
Sara Vasquez, A Lima; 56, 32.
Francoise Joschko, A Gyula; 6r, 41.
josephine Polanco, A Guatemala; 32, 5.
Teresa Liei, A Sienne; 64, 36.
Adele Pezoa, A Conception, 3o, 9.
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Jeanne Beuvelot, a Maison-Carrie; 70, 52.
Dolores Torrens, a Barcelone; 64, 32.
Mary Gill, a Londres; 86, 63.
Ddlie Faucon, A Paris; 47, 2o.
Marie Caillat, a Lyon; 61, 39.
Alexandrine du Villard, a Lyon; 60, 38.
Catherine Lubatti, a Mondovi; 64, 42.
Conception Lacasa, a Valencia; 67, 46.
Filomena Cervera, a Valencia; 73, 4o.
Rosalia Vidal, a Cadiz; 68, 47.
Manuela Heredia, a Puente; 54, 31.
J-osepha Wesseler, a Graz; 64, 44.
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DECRET D'INTRODUCTION
DELLA CAUSE DE PIERRE-RENE ROGUE
CAUSE DE VANNES

Cause de beatification ou de declaration de Martyre
du serviteur de Dieu Pierre-Reni Rogue, pr&tre de
la Congregation de la Mission, mis a mort, dit-on, en
haine de la foi.
Sur le doute : faut-il signer I'ordre d'introduction
de la cause, dans le cas et pour le but que l'on poursuit?
Illustres sont ces nombreux heros, vigilants et courageux dans la foi, qui, siculiers on r6guliers, a la
suite de leurs vn&6rables pasteurs, au cours de la
cruelle R6volution francaise de la fin du dix-huitibme
sikcle, r6sisterent avec constance, pour le Christ et
rEglise, a Satan et a ses supp6ts, non certes par les
armes et la vaillance meurtrieres, mais inspires par le
souffle divin de la justice et de la verit6, et enfin, dans
le combat supreme, triomphirent, par une glorieuse
victoire, de l'ennemi impie et m6chant. Parmi ces
vaillants, en voici un, serviteur du Christ et de I'Eglise,
Pierre-Ren6 Rogue, pretre de la Congregation de la
Mission, dont la cause et la renommee de saintet6 ont
Wt soumises aux discussions de la Congr6gation des
Rites Sacrks.
Pour I'instant, il est agriable d'offrir, extraits des
proces en 'ours, quelques renseignements sur la vie et
les hauts faits de Pierre-Rene Rogue, n6 et baptis6 le
11 juin 1758, et dont les pieux et-honnetes parents
6taient l'un, Claude Rogue, angevin, et l'autre FranSoise Loyseau, originaire de Bourges.
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A la mort de son pire, I'enfant, sous la tutilaire
direction de sa mere, grandit en modestie et en pit&6.
tltve ensuite au c6lbre college de Vannes, progressant dans les lettres et les vertus,se conciliant I'estime
et I'amour de ses maitres et condisciples, ii y acheva
brillamment, dans sa seizieme ann6e, le cours de ses
etudes. Se sentant appel6 A 1'6tat eccl6siastique, obbissant aux pridres, aux conseils, aux voeux de son directeur de conscience et de sa mere, ii entra au s6minaire
de Vannes, oh ii cultiva avec soin et grand fruit ses
6tudes superieures et la theologie sacr6e. Au temps
voulu, orn6 de science et de vertu,le Serviteur de Dieu
fut digne d'6tre promu successivement aux divers.
ordres sacr6s, que, dans I'6glise paroissiale NotreDame du Mend, il regut des mains de son Ordinaire,
I'6veque de Vannes, Mgr Amelot.
Pretre enfin le 21 septembre 1782,suivant le conseil
et I'avis des directeurs du seminaire, sur I'ordre de
son 6veque, il remplit les fonctions de chapelain chez
les sceurs appelbes a Demoiselles de la Retraite de
Vannes ).

La, durant quatre ans, soit aupres des susdites religieuses, soit aupres des fiddles, il se livra avec zlee,
travail et esprit sacerdotal A l'enseignement et A la
predication de la doctrine chrdtienne. Forme, tduqupar les pretres de la Congregation de la Mission, ii
cut le d6sir, ds les debuts de son sacerdoce, d'entrer
en leur Compagnie. Apres avoir pu surmonter l'opposition de sa mere elle-m&me, enfin avec son consentement et I'autorisation de son eveque, Rogue r6alisa
son saint d6sir et fut reuu, le 25 octobre 1786, au
seminaire interne de Saint-Lazare-lez-Paris, par le
sup rieur g6n6ral de la Mission, M. Jacquier, et le
directeur du seminaire, M. Michel-Ren6 Ferrand.
Novice, il puisa et but A longs traits cet esprit de cha-
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rit6 et de saintet6 inclus dans les regles du saint fondateur, Vincent de Paul.
Le seminaire r6gulikremeit achev6, ii fat place,
apres les voeux, an grand s6minaire de Vannes, comme
professeur de theologie. En cette charge, par son soin
attentif, il merita, non seulement 1'universelle estime
et approbation des autres professeurs, tout sp6cialement de M. Le Gal, son superieur et ami, mais encore
<elle de ses eleves, qu'il conduisait de progres en
progres. Veritable maitre dans 1'enseignement, ii le
resta aussi dans la pratique du ministere paroissial :
module de pikt6, de zlie et de prudence, il fut un formateur de ses 6elves dans la c6elbration de la messe,
cans l'accomplissement des c6ermonies, 1'administration des sacrements, et specialement la direction de
conscience de ses fils spirituels. Sa charit6 fut admirable a l'endroit des pauvres et des afflig6s, en particulier au temps de la peste et de la persecution, alors
que, remplissant son penible devoir, il s'adonnait a
leur aide et secours, tant spirituel que corporel, soit en
secret, soit en public, suivant les besoins et, a plusieurs
reprises, sans reculer devant le danger pour sa vie.
En France, religieux et clercs furent alors sp6cialement troubles par certaines lois, non moins oppos6es
a l'unit6 et a la libert6 qu'au droit et a la constitution
de l'Eglise, qui, d'ailleurs, les r6prouva, par exemple
a la Constitution civile du clerg6 » et le serment dit
.( de Libert6 et tgaliti n, impos6 au clerge.
Nombreux les religieux et les pr&tres qui, aid6s par
la grace et la protection divine, et pr&ts a braver
menaces, prison et supplices pour difendre courageusement la religion catholique, refusbrent d'obeir aux
lois injustement imposees et non moins contraires au
droit divin eecl6siastique qu'h la droite conscience des
b-ons citoyens.
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Parmi ceux-ci, en bonne place se tient notre martyr
Pierre-Ren6, qui, comme on le lit au numbro i des
actes de 1796 du tribunal criminel de Vannes, registre
conserve aux archives du Morbihan, professa publiquement sa foi et protesta par ecrit contre ces lois
iniques.
Cependant, le Serviteur de Dieu vecut cache, durant
quelque temps, au s6minaire; mais, en etant expulse,
il put remplir secretement son ministire jusqu'a neuf
heures du soir de ce 24 decembre 1795, oi, rdnonc=
par un m6chant et saisi par les patrouilles, alors qu'il
portait le viatique a un malade, il fut conduit au Siege
du District. LU, aux-membres assembles en session,
Rogue demanda aussit6t de consommer les saintes
especes, et, I'ayant obtenu, communia en presence
des assistants, agenouillis. Des soldats survinrent et
le conduisirent en prison; la, bien vu de tous ses
compagnons de captivit6, il devint leur modele et leur
consolateur. II dressa un rgglement de vie, auquel il
resta fidele, et composa un pieux cantique, oit son
ame exhale'son esperance et son dbsir d'etre bient6t
d6livree des liens du corps, pour s'unir au Christ en
la cit6 toujours nouvelle, la sainte Jerusalem; cantique
de joie, s'inspirant du psaume davidique : ( A l'annonce qui nous en a ete faite : nous irons a la maison
du Seigneur, je me suis r6joui. O Jerusalem, nous voici
sur tes portes. » (Ps. 121.)
Courte fut sa detention dans les fers. Condamn6 &
mort par le tribunal, le 2 mars 1796, il fut conduit an
gibet le lendemain. Snr le point de quitter cette terre,
il leva les yeux et les mains au ciel, et dit, tout rejoui
et le visage tranquille : " Seigneur, je remets mon
esprit en tes mains. » Et sa t6te tomba et son ame ang6lique, fuyant cet exil, s'envola vers la patrie c6leste.
La renomm6e de saintet6 et du martyre du Serviteur
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de Dieu Pierre-Rene s'affirma tous les jours plus
claire et plus vive, de sa mort a nos temps, motivant
un procks informatif, qui, etabli en la curie eccl6siastique de Vannes, fut transmis a cette Sacree Congregation des Rites.
C'est pourquoi, sur les instances du Re&. Joseph
Scognamillo, de la Congregation de la Mission, postulateur de cette Cause, comme tout ce que prescrit le
droit a 6t6 observe et les 6crits du susdit Serviteur de
Dieu revises; comme, en outre, par le decret de la
Sacr6e Congregation des Rites du 22 mars 1922, rien
ne s'oppose a ce qu'on puisse proc6der plus avant et
que tout est a pied d'ceuvre; prises en consideration
les lettres postulatoires de quelques Eminentissimes
cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, de R6v6rendissimes archeveques et eveques de France et d'Italie
et de Superieurs g6enraux d'ordres et congregations
religieuses, et du Tris Rev. Francois Verdier, Sup6rieur general de la Congregation de la Mission; en
consideration de tout cela, en la reunion ordinaire de
la Congregation des Rites Sacr6s, tenue, au jour dit
plus bas, au Vatican, IEminentissime et Rev&rendissime cardinal Janvier Granito Pignatelli di Belmonte,
Cveque d'Albano et rapporteur de la susdite Cause, a
propose A la discussion le doute suivant : doit-on
signer l'ordre d'introduction de la Cause, pour le cas
et le but dont il s'agit ?
Et les Eminentissimes et Reverendissimes Pires prepos6s A la garde des Rites Sacres, aprbs le rapport du
susdit tminentissime Ponent, apres avoir entendu
lecture de l'crit du Rev. P. Charles Salotti,promoteur
g6neral de la Foi, toutes choses ayant ete soigneusement pesees, furent tous d'avis de repondre affirmativement, a savoir : l'ordre doit etre sign6, s'il plait au
tres Saint-Pere. 4 juin 1929.
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Tout ce qui vient d'etre dit ayant 6t6 rapport6 i
notre tris Saint-PNre le Pape Pie XI, par moi soussigne, cardinal, pr6fet de la Sacr6e Congregation des
Rites, Sa Saintet6 a, de sa propre main, daign6 signer
le rescrit de cette Congregation, approuvant I'ordre
d'introduction de la cause de beatification on de
d6claration de martyre du serviteur de Dieu PierreRen6 Rogue, pr&tre de la Congregation de la Mission.
12 juin 1929.

(du

Place

CAMILLE, cardinal LAURENTI,
Prefet de la Sacrie Congregation des Rites.

sceau.

Ange MA.IANI,
Secr6taire de la Sacrie Congregation des Rites.

SAINT VINCENT DE PAUL

TROIS LETTRES,
UN BILLET, UN PROCES-VERBAL DE VISITE

Nous avons le plaisir de mettre sous les yeux de
nos lecteurs quatre 6crits de saint Vincent de Paul et
un rapport le concernant.
Les Visitandines de Boulogne-sur-Mer nous ont
communique les deux premieres lettres, dont elles
conservent les originaux.
Notre archiviste, M. Combaluzier, a eu la bonne
fortune de d6couvrir, A la Visitation de Mons, la lettre
adressie a la M&e Le Roy, fondatrice du monastere
de cette ville, et le billet, qui a pour destinaire
M. Gambard, confesseur des Visitandines du second
monastere de Paris, oi la Mere Le Roy fut longtemps
sup&rieure.-Ce dernier document, entierement autographe, se place, semble-t-il, entre 165o et 1660. Sur
le precedent, on reconnait I'6criture du frere Ducournau; saint Vincent a ajout6 de sa main les deux
phrases finales.
Le second est malheureusement incomplet; la partie
superieure des deux pages a 6ti d6chiree et perdue.
Le proces-verbal de visite nous a 6t6 signali par
M. Parrang, qui l'a trouv6 par hasard aux Archives
nationales (ZL" 241) en depouillant un dossier des.
anciennes ordinations de Paris. Apres les rapports sur
les visites pastorales de Rueil, Nanterre, Villiers-enGarenne, toutes du 9 octobre 1624, vient le rapport
sur la visite de la paroisse de Clichy; pour cette der-
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nitre seule, il est dit express6ment qu'elle a et6 faite
personnellement par l'archeveque.
A la Seur ANNE MARGUERITE GUERIN,
religieuse de la Visitationx
Ce

03

fMvrier

a652.

MA CHERE S(EUR,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec vous pour jamais!
Nos cheres Meres qui sont venues du dehors pour
traiter des affaires de votre saint ordre avec nos Meres
et d6pos6es de vos monastbres de cette ville, selon le
desir de votre monastbre d'Annecy, n'ont point voulu
recevoir les raisons pour ne pas venir, que vous m'alleguites lundi passe, que je vous vis a cet effet, et
sont r6solues absolument de ne conclure qu'en votre
pr6sence les affaires qui lear ont 6et propos6es, et
sont r6solues de ne s'en pas retourner que cela ne soit;
et elles m'ont fait une si forte instance pour cela, que
je n'ai pu leur refuser 1'ordre, que je vous envoie par
la pr6sente, de vous en revenir c6ans avec notre chere
soeur de Chandenier, d&s aujourd'hui dimanche, par ce
carrosse qu'on vous envoie. Venez donc, ma chore
soeur, au moment que je vous marque, quelque difficulte qu'on vous propose du contraire. Que si, apris
avoir fait ici ce qu'il y a h faire, M. de Saint-Nicolas
juge que vous puissiez rendre quelques services a nos
cheres Meres de la Conception, il en sera le maitre et
ordonnera ce qu'il lui plaira. Et moi, ma ch&re [sceur],
.je vous supplie de faire un renouvellement des offres
I. L'adreue fait ddfaut sur I'original. De I'6tude de la lettre, il r6sulte
que le destinataire est une Mbre deposae du second monastbre de la
Visitation de Paris; et cette premitre conclusion permet d'en tirer une
seconde, & savoir qu'il s'agit de sceur Anne-Marguerite Guerin.
2. Hippolyte F6ret, cure de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, vicaire
general de Paris.
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de mes tres humbles services & votre chbre Mere votre
sup6rieure et a sa chere communaute. Nous vous
attendons done aujourd'hui et vous prie de n'y pas
manquer, qui suis, en l'amour de Notre-Seigneur, ma
chere soeur, votre tres humble serviteur,
Vincent DEPAUL,
indigne pr&tre de la Mission.
A la Mbre MARIE-AGNts CHEVALIER ,

religieuse de la Visitation
[Juillet 16522.]

... et la peine de quitter votre chere maison. Mais
quoi! la d6pense n'est pas i consid6rer en ces occasions; et la peine vous sera recompensbe par la consolation de voir vos chores soeurs 3 , qui s'attendent a
vous recevoir avec un accueil, une chbre' et une tendresse que je ne vous puis exprimer. Je vous envoie la
lettre que notre chere Mere m'a 6crite sur ce sujet et
peut-8tre vous a-t-elle d6ji fait tenir le mandement
que je lui ai envoy6 pour vous. Vous ferez done bien
d'envoyer des aujourd'hui, si vous pouvez, vos petites
filles et quelques-unes de la communaut6, comme les...
... ma chbre Mbre, votre tres humble serviteur,
Vincent DEPAUL,
indigne pretre de la Mission.
i. L. s. avec post-scriptum autographe. Original k la Visitation de
Boulogne.sur.Mer. La lettre a et6 dicoup6e et la partie suprieure
perdue : de 1&deux lacunes; car la page est 6crite sur les deux c6tds.
C'est par raisonnement que nous arrivons & connaltre le nomn
de la Visitandine k laquelle s'adressait cette lettre. II s'agit evidemment
de Ia superieure du monaslere de Saint-Denis, le seul des monasterea
places sous Pautorite de saint Vincent qui dut, au temps de la Fronde
(juillet 2652), se refugier au premier couvent de Paris, c'est-k-dire de
la M&re Marie-Agnns Chevalier.
2. Voir note I.
3. Du premier monastere de Paris.
4. Ancien mot, synonyme d' a accueil a.
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Ce qui fait que je vous donne ce conseil, c'est l'apprehension du retour da danger que vous avez couru
et la douleur du mal qu'on vous a fait et non point
pour aucune connaissance particulixre que je sais de
1'6tat des choses. L'on ne saurait mal faire en pratiquant un conseil de Notre-Seigneur. Et puis, la presse
que vous font les parents de vos petites filles, qui
peuvent savoir plus de nouvelles que moi, me presse
moi-meme.
A la Mere MARIE-AGNES LE ROY
De Saint-Lazare, ce x8 d6cembre i658.

MA CHtRE MkRE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais!
M. Bucher vint ceans bier au matin, qui me parla en
m&rmes termes qu'il vous a parl6, disant qu'il ne
vous vent donner que 5 ooo livres, qu'il veut une
prompte resolution, ou, autrement, qu'il est r6solu de
retirer sa fille. Je vous avoue que j'ai &t6surpris de ce
propos, aussi bien que vous, quoique je fusse auparavant en quelque d6fiance de ce qu'il ferait. Et partant, ma chhre Mere, je ne vois pas qu'on puisse s'attendre autre chose de lui, ni qu'il soit dispose
une
u
remise. C'est pourquoi vous ferez bien de prendre les
avis de vos conseillIres pour savoir ce que vous avez
A faire, et lui donner une r6ponse risolutive, telle
qu'il la demande. Je ne vous dirai rien sur la somme
que vous devez demander, parce que je n'ai jamais
voulu me meler de la dot des filies. Mais, quant A la
personne, je ne puis vous celer que la qualiti de 1'esx. Premiere ridaction: de volre commwmaumi. La retouche est de ia
main du saint.

-

727 -

prit du pre me fait apprihender celui de la fille;
vous y veillerez 1
Je prie Notre-Seigneur qu'il vous fasse connaitre et
suivre sa volont6. Vous me ferez savoir la resolution
que vous aurez prise, s'il vous plait, afin que, lorsque
ledit sieur Bucher me viendra revoir, comme il m'a dit
le vouloir faire, je me comporte selon cela.
Pour Miles de Bouillop, il me semble que vous ferez
bien de vous excuser sur lear reception. Je sais bien
qu'elles sont bien bonnes et qu'il leur serait bien avantageux de passer quelque temps chez vous pour se
rendre meilleures. Je considere aussi la circonstance
que vous me marquez, que cette retraite les mettrait a
couvert de la hantise et du dessein de Mmie la mar6chale de Turenne, leur tante, qui est de la Religion
pr6tendue. Mais, comme ce n'est que pour trois mois
qu'elles se veulent retirer et qu'elles se reservent la
liberte de sortir quand il leur plaira, je pense qu'll y
aura moins d'inconvtnient a les remercier qu'i les
recevoir pour si peu de temps et sous cette condition
d'aller et de venir.
Voil mon sentiment et voici que je suis, en I'amour
de Notre-Seigneur, ma chore Mere, votre tres humble
serviteur,
Vincent DEPAUL,
i. p. d. la Mission.
Je vous prie de ne me point nommer en faisant la
r6ponse a ces demoiselles.
J'oubliais a vous dire que M. Bucher m'a dit qu'encore qu'il ne promette que 15 ooo livres A sa fille, son
dessein est pourtant de n'en demeurer pas la; -mais il
1. Aptrs avoir lcrit cete phrase, depuis 4 Mais, quant *, saint Vincent la aturas Nous F'inserons quand mime ici, parce q'elle rdpond
i sa pens6e.
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ne veut s'engager Arien. II a une maison de 2000
o
cus
et il m'a dit qu'il lui en voulait conserver la moiti&.
II me dit hier qu'il a encore un ils, Ag6 de vingt et un
ans, qui est A Lyon, qui veut entrer a I'Oratoire, et,
cela 6tant, qu'il pourra 6galer ses enfants au partage
de ses biens.
Je ne sais si vous devez faire quelque fondement
IL-dessus.
II m'a dit, de plus, que, si son fils se retire, Madame
sa femme est r6solue de se retirer chez vous. Poisez
ceci devant Dieu avec vos conseilleres, ma chore Mere .
Suscription : A ma chore Mere la Mere supirieure
du faubourg Saint-Jacques.
A M. GAMBART
Si M. Gambart vient aujourd'hui & l'assembl6e 3 , je
lui dirai un mot dans ma retraite et lui rendrai compte
de ce qui s'est passe avec M. le prieur'. Je lui ai dit,
en un mot, que, s'il n'assiste aux conseils de ces bonnes
flles, on ne vous y fait assister, que ces conseils seront
inutiles et ne serviront qu'a autoriser I'inclination de
Mad. de L. 5 . A quoi il ne me dit rien sinon qu'il
verrait.
.O Monsieur, que l'esprit religieux est sur ses
gardes! II sera bon que vous le voyiez ensuite et lui
disiez ce que je vous dis.
Au bas de la page:'M. Gambart.
z.
2.
3.
4.
5.

Ancien mot, pour peses.
Ces deux derniires phrases soot de iecriture du saint.
L'assemble des prities de la Conf6rence des mardis.
Peut-Atre Claude de Blampignon, prieur de Bussibre-Badil.
Peut.etre Mile de Lamoignon.
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Procks-verbal de la visile de l'iglise de Clichy
par l'archevique de Paris
9 octobre 1634.

L'lllustrissime et Revirendissime archeveque de
Paris a visite 1'eglise paroissiale de Clichy-en-Garenne,
du diocese de Paris.
Cur6 : Maitre Vincent Pol (sic), pr&tre, licenci6
inform6 es droits.
Vicaire : M. Gr6goire le Coust, pretre approuv6 du
diocese de Coutances.
Chapelain : Pierre Pasquier, approuv6.
Choses sacr6es, autels, sacristie, ornements et autres
vases sacr6s propres, convenables et ranges avec
ordre.
3oo communiants ou environ.
i.

Die eadem nona octobris 1624.
Jamdictus Illustrissimus et Reverendissimus Dominus
Parisiensis Archiepiscopus visitavit ecclesiam parochialem
de Clichiaco in Garenna, Parisiensis dioecesis.
Curatus: Magister Vincentius Pol, presbyter jurium licentiatus informatus.
Vicarius: M. Gregorius le Coust, presbyter dioecesis Constanciencis, approbatus.
Cappellanus : Petrus Pasquier, approbatus.

Sacramenta, altaria, sacristia et ornementa ac alia vasa
sacra munda, honesta et rite disposita.
Communicantes 300 aut circa.

Nulli haeretici.
Matricularii : ...
Maria Boulon obstetrix.
Eligetur obstetrix jurata.
Divinum officium rite celebratur.
Nullae quaerimoniae contra curatum et ptesbyteros, nec per
curatum contra populum.
Catechismus docetur.
Registra fiunt.
Centum aut circa confirmati.
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Aucun hiretique.
Marguilliers : ...
Marie Boulon, sage-femme.
Soit choisie une sage-femme jurie.
L'office divin est c6~lbr6 suivant les regles.
Aucune plainte contre le cur. et les pretres, ni de
cur6 contre.le peuple.
Le cat6chisme est enseigne.
Les registres sont tenus a jour.
Cent confirmes ou environ.

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

CHAPITRE XI. -

M. BORa,

De 1874 a 1918

Supirieur gEndral (Suite)

SOMMAIRE. - Ce qu'a et4 M. Fiat avant d'etre assistant de
la Maison-Mere. - Antoine Fiat au petit sdminaire de
Pleaux.

En 1849, M. I'abbk Dubois jugea que le jeune
Antoine Fiat devait achever ses 6tudes au petit s6minaire de Pleaux. Antoine Fiat avait alors dix-huit
ans.
II dit adieu a sa tante et a ses frires et, un beau
matin, ii partit en carriole pour La Segalassiere et
La Roquebrou. II emportait, comme nourriture du
voyage, un pain, un fromage et de ces bonnes chAtaignes qui abondent dans le sud-ouest du Cantal.
A La Roquebrou, petit arret; il a le temps de voir
1'6glise gothique, ainsi que les ruines du chateau des
Escars et les gorges profondes par ou passe la Cere.
Le voyage se continue vers le nord; on entre dans
une foret- de hetres; on traverse la belle riviere de la
Maronne, qui coule dans des ravins tres sauvages, et
l'on arrive i Pleaux. Le pays est des plus fertiles.
L'altitude est d'un peu plus de 6oo metres.
Plaux avait alors deux mille six cent quatre-vingts
habitants. La ville avait eu, au douzieme siecle, un
prieur6 b6n6dictin, nomm6 Saint-Sauveur. Plus tard,
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elle posseda deux donjons seigneuriaux et une tour
municipale, qui n'existaient plus. Au dix-septiime
siccle, les Carmes s'6tablissent dans la ville solidement et grandement.
« A la Revolution franqaise, ils furent balayes
comme poussibre. Mais tandis que le chateau feodal
d'a c6te disparaissait sans retour, I'Adifice des Carmes
tint bon. Pendant un quart de si&cle, Pherbe crlt en
liberte entre les paves du cloitre et les dalles de la
chapelle. En i819, le cure de P16aux restaura 1'ancien
Carmel ety ouvrit une &cole ecclesiastique secondaire.
En 1820, il y avait quatre-vingts 6lves. Bient6t,
1'6cole devint petit seminaire et fut favoris6e par les
eveques, Mgr de Salamon, Mgr de Gualy, Mgr Cadalen, Mgr de Marguerye. D'excellents sup6rieurs furent
plac6s i sa t&te et le petit siminaire de Pl6aux mirita
de plus en plus l'estime et la confiance des families. )
- (Dr Four.)
Quand le jeune Antoine Fiat arriva a PI6aux, en
1849, c'6tait M. Pan qui en 6tait le superieur depuis
1838. c M. Pan se distingua par une fermet6 qui
n'6tait pas inutile avec les jeunes gens des environs
de 1848. Il avait une grande 6nergie morale et une
forte volonte. I1 semblait que le corps ch6tif et contrefait se pliit a regret aux exigences de l'ame; mais
celle-ci commandait en maitresse et le forgait a marcher. » (Id.) Le jeune Fiat va etre a bonne ecole,
ecole non de mollesse et de coussin sous les coudes,
mais &cole de fermete et de virilit6.
En arrivant dans ce petit s6minaire & l'aspect de
monastere, il se sentit &l'aise, comme chez lui. II y a
toujours en du cloitre, du moine, chez le P. Fiat et
tout ce qui 6tait monacal lui plaisait. Les longs et
sombres corridors que le jeune Antoine parcourait
pour se rendre d'une salle &l'autre lui rappelaient les
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moines et leur silence; les cintres romans surbaisses
allaient a son ame. Les vieux bancs de pierre qui
marquent, sous le portique couvert, la place oi les
indigents venaient autrefois, du temps des Carmes,
recevoir la nourriture de chaque jour, firent impression sur son cceur et souvent, pendant les trente-six
ans qu'il dina, a Saint-Lazare, ' la mnme table que les
pauvres, il dut se rappeler les bancs de pierre de
Pliaux, oi l'on faisait manger les misereux.
Ce qui le troubla un peu, ce fut le grand nombre de
jeunes gens au milieu desquels il se trouvait place.
Ses deux cents camarades n'6taient pas des moines.
Antoine Fiat eut it6 plus a l'aise avec de bons freres
marchant silencieusement; il n'6tait qu'un petit
paysan a peine d6grossi; aussi fut-il accueilli par
quelques sourires. c( Cependant, an t6moignage d'un
de ses condisciples, ces sourires ne durbrent pas. Sa
tendre pikt6 , son amabilit6, sa simplicit6 lui gagnbrent
bientot le respect de tous et, chose remarquable, on
ne lui infligea pas les brimades toujours reservies aux
nouveaux. Personne ne le tutoya jamais, bien que le
tutoiement fit geniral. II fut toujours aussi estim6
qu'aime. n Ainsi parle l'abb6 Lamartinie.
Voici maintenant les t6moignages des deux sup6rieurs qui succ6edrent i M. Pau.
D'abord celui de M. Lacoste. ( M. Lacoste est rest6
ligendaire pour sa douce bonte : Patermisericordie. II
se faisait violence parfois pour paraitre severe, mais
ces -mouvements contre nature ne troublaient pas la
s6r6niti de son caractere plus longtemps que n'est
troubl6e, par le coup d'aile furtif d'une hirondelle, la
surface calme d'un 6tang. , (Id.) M. le chanoine
Lacoste a 6crit qu' (( il avait conserve un pr6cieux
souvenir de la conduite d'Antoine Fiat, de sa piet6 et
de son amour du travail pendant ses etudes au petit
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s6minaire et il ajoutait que son 6elvation a I'eminente
dignit6 de Superieur general de Saint-Lazare ne
l'avait pas surpris n.
M. l'abbi Delort, qui fut 6galement superieur et
qui fit faire au bien-etre materiel du petit s6minaire
un louable et considerable progres, kcrivait, le 2 avril
igo1, a notre confrere du grand seminaire de SaintFlour, M. Nicolaux : c( M. Fiat itait faible quand il
entra an petit s6minaire, mais, grace a un travail constant, il eut bient6t devance ceux qu'il avait rencontres dans son cours de troisieme. II fut toujours note
comme un 4elve tres pieux, tres obeissant et toujours
ami de la discipline. i
Antoine Fiat fut, a Plaux, comme partout et toujours, un homme de regle. II avait one haute idee do
s6minaire et il voulait se preparer shrieusement a la
mission a laquelle la Providence l'appelait. Plus tard,
ii parlera avec conviction de cette formation a la piet6
et a la science; il dira, non pas des choses apprises
dans les livres, mais des choses vecues; il manifestera,
non pas des convictions venues au sortir de l'6cole,
mais des sentiments 6prouves sur les bancs, quand il
parlera si suavement aux eleves des 6coles apostoliques.
Nous regrettons de n'avoir pas recueilli par icrit
ces conferences si belles que nous lui avons entendu
adresser aux 6leves de Wernhout et du Berceau de
Saint-Vincent-de-Paul. Bien des passages de ces
conferences auraient pu illustrer ce chapitre. La-conviction avec laquelle il parlait de l'observance du
reglement, de la formation intellectuelle et morale et
meme les admirations, quelquefois naives, qn'il 6prouvait pour certaines ameliorations introduites dans nos
ecoles apostoliqaes, tout cela d6notait dans son esprit,
quand il parlait, une comparaison avec son petit
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s6minaire de Pl6aux. Que de fois il a f6licit6 les apostoliques du bonbeur qu'ils avaient de jouir de telle
et telle chose! Et toujours le refrain revenait :
, Quand j'Atais an petit seminaire, nous n'avions pas
tout cela. > Tous les ans, A Wernhout, un embellissement nouveau provoquait des felicitations, adress6es
i M. Dillies, lesdortoirs, les classes, la salle d'etudes,
la chapelle, le lac avec les multiples canots, tout cela
6tait plus beau que Pleaux. Cependant il y avait
certaines choses qui, d'apres lui, 4taient peut-etre
aussi bien qu'a Plbaux, mais qui certainement n'6taient
pas mieux, et, parmi ces choses, il faut noter la discipline et I'ardeur au travail. On n'avait pas, A Pleaux,
les douches, les tennis, les foot-ball, les parties de
canotage, les piscines; mais les corps etaient aussi
vigoureux par Ie bon air vif, d'Auvergne, par les promenades sur les bords de 1'Incon et par les bains
hygi6niques dans ses eaux un pen froides. On n'avait
pas de dbjeuner chaud; mais le pain sec, l'eau du
puits et le mouvement rbchauffaieat autant les corps
et ne les fortifiaient pas moins, tout en les virilisant
et en les pr6servant d'une dblicatesse excessive. Les
jeux n'6taient pas aussi savants que maintenant, ils
6taient aussi distrayants et constituaient par leur
entrain un des meilleurs 616ments du bon esprit.
Antoine Fiat avait une haute estime de la regle; il
est note comme ami de la discipline; on pent bien lui
appliquer ce qu'il recommandera plus tard aux jeunes
gens et qui est emprunt6 an livre de 1'Ecclsiastique :
a Celui qui craint le Seigneur fait le bien;
a Celui qui s'attache a la Loi possedera la sagesse;
, Elle viendra au-devant de lui comme une mere
honor&e;
r
pouse vierge reqoit
( Elle Faccueillera comme une
son ipoux;
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* Elle le nourrira du pain de vie et d'intelligence;
a Elle I'abreuvera de I'eau de la sagesse salutaire;
I1 s'appuiera sur elle et ne fl6chira pas;
SII s'attachera i elle et ne sera pas confondu;
a Elle l'61~vera au milieu de ses proches;
a Au milieu des assembl6es, elle ouvrira sa bouche;
( Elle le remplira de l'esprit de sagesse et d'intelligence;
a Elle le rev6tira d'une robe de gloire;
a Elle lui donnera comme tr6sor la joie et 1'intelligence;
a II h6ritera d'un nom 6ternel. ,
La plupart de ces pens6es s'appliquent litt6ralement
au jeune Fiat. C'est par l'estime de la regle qu'il profitera d'une facon surprenante, tant au point de vue de
l'iducation que de celui de l'instruction. II sera vraiment le fils de ses ceuvres.
Une autre vertu remarqu6e dans le jeune Fiat est
l'humilit6, la sobri6te. Son frere Pierre, qui fut toujeurs fidile aux recommandations de sa mtre mourante, voulait qu'on lui pr6parit quelque chose de
particulier pour sa nourriture. Antoine souffrait de
ces distinctions et disait a son frere aine : c Ceux
qui travaillent du matin au soir, dans les champs ou an
mouin, sont bien contents de la nourriture que tu leur
donnes; pourquoi done ne le serais-je pas 6galement
de la nourriture commune, moi qui n'ai qu'A 6tudier et
& prier ? ) On voit djiL dans ce petit d6tail une des
caract.ristiques de la vertu de M. Fiat : il aura toujours horreur des singularites dans le manger et il
pratiquera toujours la plus stricte temperance.
Antoine Fiat est note comme trbs pieux et il le sera
toute sa vie. II vivait d6jk de la foi et il commencait a
etre ce qu'il sera pleinement plus tard, ennemi des
fausses maximes de la sagesse du siccle; sa pi0t0
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6tait solide sans doute, mais surtout tendre, affectueuse; il gardera, toute sa vie, un coeur d'enfant pour
le bon Dieu et, a l'6cole de saint Bernard, qui sera
son maitre pref6re, il developpera toujours ce c6t6
onctueux de sa piete d'enfance. Il restera enfant pour
la pikte, dans le bon sens du mot, et il aura, pour J6sus,
Marie, Joseph, de ces reflexions, de ces sentiments
qu'on aime sur des lvres d'enfants et qui charmaient
sur les levres de M. Fiat vieillard.
Sa d6votion consistait surtout a faire la volont6 de
Dieu.
Nous n'avons pas de details sur ses communions;
nous ignorons si elles furent fr6quentes.
Ce que nous savons d'une faqon plus claire, ce sont
ses succes dans ses 6tudes. a Travailleur infatigable,
a dit son condisciple l'abb6 Lamartinie, Antoine Fiat
ne tarda pas a arriver aux premiers rangs dans un
cours oh les talents abondaient, ou les trainards
6taient rares; menant de front toutes les parties du
programme classique, il fut bient6t l'616ve le plus
complet dans 1'ensemble, sinon le plus brillant. »
Antoine Fiat fut toujours 6loign6 de la 16geret6, de
1'6tourderie, de la routine, de la suffisance. Ce dernier
d6faut lui fut toujours 6tranger; il le combattra plus
tard d'une faqon tres forte dans les personnes d6pendantesde lui et en qui il craindra de le voir s'6lever.
Que de fois, par exemple, il a tonn6 contre les sceurs
des classes! cc On pretend que vous!vous enflez tres
fort, tres fort, que vous vous elevez au-dessus des
sceurs des h6pitaux ou des pauvres, que vous dites:
Moi, soeur de premiere classe, moi, brevet superieur. »
Et le P. Fiat continuait sa mercuriale en commentant
la fable de la grenouille qui veut se faire aussi grosse
que le baeuf. (c La suffisance, disait-il, est tellement
naturelle & ceux qui enseignent, que la langue frano
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caise a cre6 un mot pour le prouver, celui de p6dant.
Et continuant sur ce meme ton, le P. Fiat disait aux
sceurs des classes, pour le preserver de la suffisance,
que le plus petit diable en savait plus qu'elles. Nous
avons cit6 ces quelques extraits de sa conf&rence a la
retraite de septembre 1885 pour montrer l'horreur
qu'avait le P. Fiat pou la suffisance et aussi pour
donner une id6e de sa mani&re de parler. Quand il
attaquait un vice ou une tendance, il allait A l'extr&me.
Cela donnait a sa parole une grande vivacit6, de
l'6loquence, mais cela lui enlevait peut-etre quelquefois la justesse.
La formation de son cceur a pr6sente les m6mes qualites et les memes exagkrations. De son coeur s'6chappaient dkja des sentiments delicats, tendres; plus tard
ils s'en Cchapperont par torrents; son cceur deviendra
toujours de plus en plus noble et pur, desinteresset ghnereux, ce sera un homme de coeur, un homme
au grand coeur; mais ce coeur aura des faiblesses, particulibrement pour les jeunes, et celacontre-balancera,
malbeureusement, le bien que lui et les autres voulaient faire aux 6tudiants et aux s
iminaristes.
Antoine Fiat a formi sa volont6 d&s le jeune Age;
il a du latter contre la mauvaise fortune, qui accumulait tous les obstacles contre sa vocation; il a triomph6
de tout par son 6nergie et cela a tremp6 sa voloat6,
quia 6t6 ferme contre le mal, forte pour le bien, peuttre obstin6e. II y a une fable de La Fontaine qui
lui plaisait beaucoup : Ie meunier, son fls et l'd~e.
Elle l'avait frapp6 sur les banes de 1'6cole et on I'a
entendu plusieurs fois, particulierement dans des
circonstances ou il rencontrait de fortes oppositions,
r-pter la morale de la fable:
II fit A sa tte et fit bien.
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La formation de sa conscience a 6tC sans nuage. II
fut un homme toujours pres de sa conscience, un
homme d'une conscience droite, delicate. Ses camarades le jugeaient dijA tel qu'on l'appr6ciera quand il
sera superieur g6neral; et avec cet instinct qui ne
trompe pas, ils lui d6cernrent en rh6torique le prix de
sagesse par un suffrage presque unanime.
Le caractere d'Antoine Fiat se forma et se manifesta
dcans les relations de camaraderie, qui sont bonnes
pour adoncir les angles. Son caractere fut toujours
doux et affable, un peu empress6, comme il s'en accusait souvent; il s'humiliait un jour de ce que, m&me
devant le Pape, il ne se tenait plus, en sorte qu'on
dut lui dire: a Patience, Monsieur Fiat, patience, ne
soyez pas si pressd. n II lui arrivait aussi quelquefois
des saillies imp6tueuses, des mouvements d'indignation
quand il apprenait des choses p6nibles, mais c'etaient
de saintes coleres et elles cessaient bien vite; ce
n'&tait pas le tonnerre. des orages de montagnes,
c'6tait le tonnerre des chaleurs d'et6.
Son caractere fut 6galement confiant, ouvert,
patient, bienveillant, s6rieux, aimable. Nous aurons
I'occasion de revenir sur ce sujet et de montrer la
vertu de M. Fiat dans son plein 6panouissement.
Ses 6tudes classiques lui ont-elles donn6 une brillante imagination? On ne se represente pas le jeune
Fiat se cr6ant des chimbres, des raves impossibles,
des mirages seduisants, des illusions funestes, des
aspirations insens6es, un fol enthousiasme; il avouait
lui-m6me qu'il n'avait jamais pu mordre a la po6sie;
cependant, il sera d'une dlicatesse suave dans les
petites allocutions, dans les toasts; mais cela venait
plut6t de son bon ceur que de son imagination.
Cependant, il avait de 1'imagination, mais une imagination delicate plut6t que puissante; il le montrera
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plus tard en ses incomparables allocutions, qui ravissaient ses auditeurs. Ceux qui ont entendu sa conf6rence sur Marie, organiste du ciel, tenant les grandes
orgues du paradis, avoueront qu'il avait une belle imagination; ceux qui, a Genes, au college Brignole, ont
6cout6 le P. Fiat parler des trois sortes de musique ou
d'harmonie: la musiquevocale, la musiqueou harmonie
des intelligences, la musique ou harmonie des coeurs,
ont 6t6 ravis et ont conclu que l'imagination 6tait, chez
lui, exquise. Son imagination lui sugg6rera plus tard

des expressions typiques qui faisaient impression et qui
gravaient les v6rites dans les intelligences. Parlant, un
jour, des sceurs qui quittent leur vocation malgr6 tout
ce qu'on peut dire et faire pour les en detourner, il
repr6sente la tete de la pauvre seur comme coiff6e
d'une calotte de fer; tous les raisonnements, tous les
sentiments viennent s'aplatir sur cette calotte, rien
n'y peut entrer; et, aprbs un tableau saisissant de
cette obstination, il montre. la pauvre soeur, a peine
sortie, a peine arrivie a la gare, d6pouill6e de sa
calotte de fer et comprenant trop tard la betise qu'elle
a faite. Toutes ses conferences renfermaient des comparaisons qui d6notaient une imagination extremement delicate. Sans doute, il avait quelquefois des
expressions triviales, qui faisaient plut6t sourire,
comme lorsqu'il parlait du Purgatoire et qu'il disait
qu'il n'y avait aucune lumiere ni du soleil, ni de la
lune, pas m6me une lampe 6lectrique ou une simple
bougie; ou bien quand, parlant de la connexion des
defauts, il les comparait aux renards de Samson qui
se tenaient tous par la queue; ou lorsqu'il glosait sur
le pauvre Jonas dans le sein de Ia baleine, etc.
Une des plus belles conferences de M. Fiat au point
de vue imagination a 6t6 celle qu'il a adress6e, en
1886, aux petits enfants de la Sainte-Enfance, r6unis
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dans notre chapelle. II s'est fait vraiment tout a tous
et il a pris, ce jour-la, ou plut6t il a manifest6, une
imagination telle que ces enfants la possedent, en
sorte que pas un mot n'a di 6chapper a leur petite
intelligence; on aurait dit qu'il leur montrait des
vues, des projections, un cinema.
Mais, si l'imagination de M. Fiat a 6t6 cultiv6e avec
delicatesse depuis son jeune Age jusqu'a sa vieillesse,
il est une autre facult6 intellectuelle qui a dQ 6tre
fameusement soignee des le petit s6minaire de Pl6aux,
car elle a toujours et6 merveilleuse; nous voulons
parler de sa m6moire. II avait une memoire d'or : il
retenait des d6tails sans nombre sur saint Vincent,
sur tout ce qu'il avait lu, vu ou entendu, il retenait les
faits dont il avait 6t6 t6moin, il retenait les visages
des confreres, il retenait les textes de la Sainte ]criture et les citait avec un a-propos remarquable; il ne
lira jamais ses conferences aux soeurs, il les debitera
toujours de m6moire; il avait done appris par cceur
quand il 6tait jeune et il avait d6velopp6 par I'usage
cette facult6 si utile qu'est la memoire; mais nous
devons dire de la m6moire ce que nous avons dit de
l'imagination, il avait surtout la m6moire du coeur.
En sorte que le coeur, chez lui, a et6 la racine, non
seulement de la plupart de ses paroles et de ses actes,
mais meme de ses facultes; et il me semble que c'est
la grande caract6ristique du P. Fiat, celle qui lui a
permis de faire un bien incalculable : il a 6t6 un
homme de coeur.
Quels furent les succes littiraires d'Antoine Fiat au
seminaire de Pleaux? Un jour du premier de l'an, une
soeur lui ecrivait, alors qu'il 6tait sup6rieur g6n6ral :
c J'assistais aux distributions des prix de Pl6aux pendant que vous 6tiez 6lve, car j'avais un parent qui
etait dans la m6me classe; or, j'etais toujours jalouse

-

742 -

pour mon parent, car vous aviez tous les prix. n Sur la
foi de cette seur, nous avions pris cette parole comme
l'expression de la virit6 et nous 1'avions gard&e soigneusement, du vivant de M. Fiat, nous proposant de
la glisser plus tard dans sa notice; or, une bonne fortune nous fit tomber entre les mains le palmarks
officiel des prix et des accessits et nous fimes un peu
surpris de constater que la realit6 ne correspondait pas
a la parole de cette sceur. On en jugera par ce qui suit.
En troisieme, Antoine Fiat n'eut pas tous les prix,
puisqu'il n'en eut aucun; il cut seulement un accessit
de theme latin. Ce n'etait pas beaucoup, mais c'6tait
quelque chose; ie theme latin est la meilleure preuve
que 1'616ve a bien retenn les rigles de sa grammaire,
bien saisi la signification propre des mots, bien compris le genie de la langue latine, beaucoup travaillk;
les discours et lettres en latin du P. Fiat seront remarquables et les connaisseurs les appricieront et les
gofteront.
En seconde, pendant 1'ann6e 1850-1851, Antoine
Fiat n'eut pas tons les prix; mais il en cut trois, dont
un premier prix de version latine et un deuxieme prix
de narration latine. Manifestement, le latin est son
fort. Son premier prix de version latine prouve, de
plus, qu'il se developpe egalement en francais, car
pour bien rendre toute la pensie de l'auteur avec le
g6nie de sa langue propre, en conservant la force et
la beaut6 de loriginal, il faut bien posseder sa langue
maternelle. Le troisieme prix fut un prix d'histoire.

Ii eut, en plus, un premier accessit d'excellence et de
theme grec; un deuxieme accessit de narration francaise. Son premier accessit d'excellence confirme le
jugement de M. l'abbW Lamartinie, a savoir ,,qu'il
menait de front toutes les parties du programme classique x.
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Pendant les vacances scolaires de 1851, il se passa
en Auvergne un 6v6nement qui frappa beaucoup le
jeune Fiat. La ville d'Aurillac l6eva une statue a
Gerbert, n6 dans ses murs en 935 et devenu pape
sous le nom de Sylvestre II. On fit de grandes fetes
a cette occasion; tous les Auvergnats des environs, y
compris ceux de Glenat, allirent contempler la belle
et grande statue, due au ciseau de David d'Angers,
admirerent les bas-reliefs qui entourent le pi6destal de
cette statue et lurent avec fierte I'inscription plac6e
au bas du monument:
A GERBERT -

SYLVESTRE II

PREMIER PAPE FRANQAIS
L'AUVERGNE, SA PATRIE
MDCCCLI.

Le jeune Fiat entendit lire au r6fectoire de Pleaux
la vie de ce grand Auvergnat qui, simple patre,
s'eleva, par son travail et son 6nergie, aux plus hautes
dignitis de 'lgliseet qui, devenu pape, 6tonna le

monde par sa science.
La lgende s'itait emparbe depuis longtemps, en
Auvergne, du nom de Sylvestre II et elle avait biti une
foule d'histoires qui se racontaient dans les chaumieres
du Cantal et qui frappaient l'imagination des petits
Auvergnats, d'Antoine Fiat en particulier. Si nous ne
craignions pas d'etre trop long, nous pourrions citer
ici deux on trois de ces r6cits; ils expliqueraient peut&treun des c6t&s de la physionomie morale de celui
dont nous racontons 1'histoire.
Qu'il nous suffise de dire que le P. Fiat sera toujours frappe, soit dans la vie des saints, soit dans
I'histoire, par ce qu'il y a d'extraordinaire; on comprend, d&s lors, que ces recits legendaires sur le compte
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de Sylvestre II aient pu avoir quelque influence
sur son esprit encore jeune et naturellement port6
.aux choses grandes, audacieuses. Aussi, dans sa vie,
aura-t-il de ces id6es qui, a premiere vue, etonnaient;
quelques-uns de ces projets reussirent, comme la proclamation de saint Vincent, patron des oeuvres de
charit6, la fete du patronage de saint Vincent, la f&te
de la M6daille Miraculeuse, le couronnement de la
Vierge de la rue du Bac, la sainte obstination a faire
remettre dans la chapelle des sceurs la statue de la
Vierge du globe, qu'il appelait Vierge puissante, la
cause de b6atification de Louise de Marillac, etc.
Remarquons que, pour ces projets, il rencontra dans
son entourage de fortes oppositions, qui n'arr&terent
pas sa sainte audace. II a lui-meme racont6 souvent
comment, en particulier pour la cause de Louise de
Marillac, le cardinal Guibert l'avait dissuade fortement
de son dessein en lui disant que c'6tait une chimere,
que la cause 6tait trop vieille, qu'elle n'aboutirait
pas, etc. Sans doute, quelques autres de ses 'projets
ont 6ti trouv6s encore plus audacieux et n'ont pas
abouti, comme, par exemple, son d6sir de voir saint
Vincent proclam6 Docteur, la fete de tous les saints
de la Compagnie, etc. Nous aurons plus tard l'occasion
de raconter tout au long l'historique de ces projets
audacieux; ce que nous voulons signaler ici, alors que
nous analysons les premiers lin6aments de sa figure
morale; c'est son audace, sa sainte audace; et il nous
semble que les exemples de son c6l1bre compatriote,
Sylvestre II, comme aussi le souvenir de la premiere
croisade pr&chee dans son Auvergne durent plus d'une
fois l'affermir dans ses desseins, alors que tout ce qui
devait le soutenir croulait autour de lui. II a cru souvent
que Dieu voulait de lui certaines choses extraordinaires et il a march6 de l'avant an cri de t Dieu le
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veut n. C'est un des c6tis de son caractbre, a l'&closion
duquel il n'6tait pas d6fendu d'assister, bien que, sur
ce terrain, on soit expose a faire des hypotheses.
Ce qui n'est plus hypoth6tique, c'est qu'il fit sa
rhetorique en I'annee scolaire 1851-1852 et qu' la fin
de cette annee, il n'eut pas encore tous les prix,
puisqu'il n'en eut que deux : un prix d'histoire et un
prix de cosmographie.
D6jj, l'ann6e pr6c6dente, il avait eu un second prix
d'histoire; cette annee, il obtient le premier prix. Le
P. Fiat a toujours aim6 et I'histoire en gen6ral et
l'histoire de l'Auvergne. Il s'est interesse aux Arverniens, ses ancetres, et k l'introduction du christianisme
dans son pays. II connaissait bien l'histoire civile et
politique de son Plateau central et surtout I'histoire
religieuse. Nous avons eu occasion de dire plus haut
la grande impression produite en lui par la vie de son
compatriote le pape Sylvestre II, par la predication
de Pierre l'Ermite a Clermont-Ferrand. Est-ce le souvenir de ces f&tes qui a developp6 en lui le gout de
l'histoire? C'est possible, d'autant plus que la figure
de Sylvestre 6tait trbs sympathique en Auvergne et
que les histoires locales et merveilleuses abondaient
sur le compte du pape Gerbert et fournissaient le
theme des longues conversations autour du foyer
familial. Comme a tout coeur bien n6, la petite patrie
a ete chore an P. Fiat; il l'a aimee dans son enfance
et il en a &cout6les 16gendes avec int&re; il l'a aimee
dans sa jeunesse et il en a 6tudie l'histoire avec
ardeur; il l'a aimee dans son age mur et dans sa vieillesse et il a beaucoup pri6 pour elle.
Qui a donn6 au jeune Fiat une telle ardeur pour la
cosmographie qu'il en a remporti le premier prix en
rhetorique? Est-ce un gout inn6 de l'infini ? Est-ce une
imitation plus ou moins inconsciente de son compatriote
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Sylvestre II, sur le piidestal de la statue duquel il a

vu, chaque fois qu'il est all i Aurillac, un bas-relief
representant Gerbert gardant ses brebis et etudiant, an
moyen d'un tube, la position et le mouvement des
itoiles? Mystere des vocations a telie et telle science!
Toujours est-il que nous n'avons jamais surpris dans
la bouche du P. Fiat aucune comparaison empruntie i
la cosmographie, ni augune allusion a cette science,
tant aimbe de lui quand il 6tait jeune.
En cette meme annie de rhetorique, il eut cinq accessits ; excellence, discours francais, discours latin,
version latine, version grecque. Son condisciple l'abb6
Lamartinie dit que ces prix et accessits lui furent
vivement disputes.
Beaucoup de ses condisciples se presentaient au
baccalaureat a la fin de la rhetorique. En i85o, en
effet, pendant que le jeune Fiat 6tait en troisieme, la
loi Falloux avait 6t6 vot6e, et desormais tout 1leve,
quelle que flft son origine scolaire, pouvait se presenter au baccalaureat. Le petit s6minaire cut imm6diatement des bacheliers et chaque fin d'ann6e en fournissait un contingent de plus en plus nombreux. Nous
n'avons trouv6 aucun document constatant que Antoine
Fiat ait pass6 son baccalaur6at. Peut-6tre I'argent
qu'il fallait dipenser, soit pour 1'examen lui-meme,
soit pour le voyage au lieu de 1'examen, Fen d6tourna-t-il? DejA ii occasionnait des d6penses a son frtre
Pierre; il ne voulut pas sans doute en occasionner
d'autres qui, apris tout, n'6 taient pas n6cessaires. II
v
cut peut-etre d'autres raisons. Quoi qu'il en soit, il
avait gard6 l'impression que le baccalar~it 6tait une
grande chose (et en 1852, c'6tait vrai), et il felicitait
delicatement ceux qui obtenaient ce parchemin.
Pendant les vacances scolaires, le jeune Fiat 6difiait
la paroisse de Gl6nat par l'assiduit6 avec laquelle il
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aimait a servir la messe, et il a raconti souvent comment il 6tait 6difi lui-meme de la pi&t6 de ses compatriotes, particulihrement de celle d'un brave sabotier.
. Je le voyais en semaine venir assister a la messe et
retourner ensuite i son travail; il me faisait penser k
saint Joseph; c'6tait un brave homme vivant du travail
de ses mains, et le sanctifant non seulement par le
repos du dimanche, mais encore par la messe qu'il
entendait en semaine. »
Pendant ces memes vacances, il allait souvent dans
la famille Lamartinie et plus tard, le lendemain de la
mort de la T. H. Mere Lamartinie, il rappellera combien elle 6tait 6difiante alors qu'elle 6tait jeune fille.
u Je la vois encore, disait-il, je la vois avec sa robe
blanche et sa figure 6panouie, comme on I'a en
Auvergne; elle etait le module de la paroisse. Son frere
itait mon condisciple a Pl6aux et je la voyais au milieu
de sa famille venerable et patriarcale. >)
Ses vacances n'6taient pas cependant tris agr6ables,
car la situation de sa famille n'6tait pas brillante; il a
racont6 lui-meme, le 13 juin 19o8, a 1'occasion de la
cinquantaine de son sacerdoce, que, dans son entourage, on ne voyait pas de bon ceil sa vocation ecclisiastique.
q Un de mes compatriotes me poursuivait avec un
baton en m'appelant paresseux. ) Et le P. Fiat continuait en disant ( qu'il estimait beaucoup ces coups ),
tellement il 6tait d6ji p6entr6 de 1'esprit du christianisme.
M. Fiat fit sa philosophie au petit siminaire de
Pl6aux (1852-1853) et il s'y montra sup&rieur. Nous
n'avons pas d'autre detail au sujet de ses 6tudes de
philosophie. Ce fut la derniere ann6e qu'on fit la philosophie a P16aux; du moins les seminaristes, car il fut
dcid6 que les s6minaristes qui sortaient de rhitorique
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devaient se rendre au grand siminaire de Saint-Flour
pour y faire la philosophic.
C'est peut-tre a cette 6poque de sa vie que fit allusion plus tard le P. Fiat dans une conference aux
jeunes gens sur saint Thomas, lorsqu'il leur dit:
(< L'application doit etre s6rieuse, soutenue, mais sans
contention; la contention ne vaut rien et elle est tris
nuisible a la sant6, au vrai progres dans les sciences
et a la piet6. Oh ! que de mal elle m'a fail sous tous ces
rapports!
Le bon P. Fiat devait un pen exagirer, comme le
font tous les saints lorsqu'ils parlent d'eux-memes; car
on n'a jamais signalM ce d6faut ni a Pl•aux, ni plus
tard a Saint-Flour, et, dans tous les cas, s'il y a eu
contention, elle a df &tre 16gere et elle n'a nui ni i sa
sante, ni i son intelligence, ni A sa piet6.
Cependant, cette ann6e de philosophie fut un peu
difficile pour lui, car, au t6moignage de l'abb6 Lamartinie, il fut nomm6 surveillant d'ttude, pendant qu'il
cultivait les sciences philosophiques ; cette surveillance
1'empecha de se livrer avec calme et tranquillit6 a
I'Ntude des abstractions, au commencement du moins;
elle contribua toutefois a manifester et & d6velopper
quelques-unes de ses ilualitbs pratiques. Un de ses
contemporains de Plbaux a ecrit que M. Fiat, surveillant d'etude, fit preuve' d'un grand sentiment de justice, qui lui concilia le coeur de tous ses anciens
condisciples. ( II ne punissait qu'i bon escient et toujours aprbs avertissement charitable ; aussi, apres pen
de jours, son autorite fut reconnue, respect&e, aim6e;
ce qui lui permit de s'adonner toat entier a ses chores
6tudes de philosophie. n Le meme t6moin d6clare que
M. Fiat montra un grand doigt6 dans la surveillance
de son 6tude.
Ce t6moignage est a retenir, car nous retrouve-
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rons plus tard, dans l'excellent P. Fiat, ce souci,

cette preoccupation constante de ne pas manquer a la
justice, de sauvegarder les droits d'un chacun, meme
de ses inferieurs, une humilite touchante qui lui faisait

demander pardon quand il croyait avoir manqui vis-avis de n'importe qui, meme du plus petit des freres;
et ce soin de faire aux autres ce qu'il aurait voulu
qu'on lui fit A lui-mime, s'il explique le succes qu'il
eat, comme surveillant d'itude, a Plaux, explique
igalement l'influence immense qu'il eut comme sup6rieur g6enral.
Dans les notes qui nous ont 6et remises au sujet du
sejour d'Antoine Fiat A Plaux, il n'est fait aucune
allusion au coup d'etat de decembre 1852, qui se produisit pendant son annbe de philosophie. Le P. Fiat
ne semble avoir eu ni dans son enfance, ni dans son
age mur, ni dans sa vieillesse aucune pr6ference pour
aucun regime politique de la France. Cela ne le troubla
pas pendant ses etudes; cela ne le troublera guere
plus tard, except6 quand la religion y sera int6ressde.
En dehors de ce cas, il a fait comme l'glise, qui s'accommode de tous les gouvernements, et il n'a pas perdu
an temps precieux & lire force journaux et revues pour
se faire des convictions sur la meilleure forme de gouvernement pour la France. I1a reserv6 son intelligence
et son temps pour des choses plus nobles et plus sacerdotales.
Nous ignorons quel a t6C le r6sultat de son ann6e de
philosophie au point de vue des prix. Nous n'avons
pu rien trouver a ce sujet. Peut-&tre n'y.avait-il pas de
prix pour les philosophes; peut-etre qu'on les traitait
djih comme de grands s6minaristes qui n'ont pas
besoin de ce stimulant.
La philosophic est achevee; le jeune Fiat est decid6
A poursuivre ses 6tudes ecclesiastiques; il est affermi
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dans sa vocation; on I'accepte au grand siminaire de
Saint-Flour.
Ce n'Rtait pas un petit voyage alors, que de se rendre
de Glenat a Saint-Flour. Saint-Flour est a l'est d.
dbpartement et les monts du Cantal n'avaient pas.
encore te&attaqu6s par les ing6nieurs, comme ils I'ont
&t6 depuis.
Le jeune s6minariste se mit en route avec ceux de
ses compatriotes qui commencaient ou continuaient
leurs etudes thbologiques.
Une premiere etape fut Aurillac, la vieille ville
gallo-romaine, 6vang6liske par saint G&raud, illustree
par Gerbert.
II y avait alors, a Aurillac, une maison de Lazaristes;
les confreres y etaient depuis 1843; ils avaient occupd'abord le chateau Saint-E:tienne (ancien monastere
Saint-Geraud) et, depuis 1847, ils 6taient log6s dans
une maison qui avait &t6 autrefois pensionnat eccl&siastique. Le sup6rieur en 6tait M. Peschaud Francois
et les autres missionnaires 6taient MM. Naudin, Escudie, Blin.
Le jeune Fiat connaissait les missionnaires, car
ceux-ci rayonnaient depuis longtemps dans la contree.
Ils avaient pr&ch6, a Pl6aux, soit des missions proprement dites, soit des retraites an petit s6minaire. Glenat,
la ville natale de l'abb6 Fiat, fut, elle aussi, 6vang6lisie par les Lazaristes. Le cahier de la maison porte
que six missions furent donn6es dans le village de
Glenat et il est inthressant de rappeler sommairement
les appr6ciations porttes par les missionnaires:
1" mission, succes tres consolant;
2" mission, assez bonne pour les instructions, cinq
ou six abstentions parmi les bourgeois; .
3" mission, assistance superbe, matin et soir; docilit6; confessions et communions nombreuses;
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4' mission, assez bonne;
5" mission, bonne population, 220 hommes oat communi; une vingtaine d'hommes sont restes;
6* mission, tres bonne, extr6me dociliti et bonne
volont, assidniti remarquable; 238 confessions de
femmes, 197 d'hommes; 27 retours, II abstenuons.

Le P. Fiat aura, toute sa vie, un petit faible pour ies
missionnaires d'Aurillac, et un jour qu'ane somme
assez forte lui etait donnee pour une maison de missions, il l'attribua A celle d'Aurillac; nous devons
reconnaitre qa'il ne le fit que de l'avis de son consei et
qu'il donna comme motif que la maison avait des dettes.
C'est aussi par les missionnaires d'Aurillac qua'i
faisait passer ses liberalites pour 1'cglis e e Glna= et
ceux-ci s'acquttaient conscienciensement de la coma-

mission, paisqae, une annee, le P. Fiat ayant envoydv
2oo francs pour deux cande~abres destinis i i'giise
de son baptime, les missionnaires iai crivaien, avec
une certaine satisfaction, que lesdits candilabes
n'avaient coiite que x87 fr. So et qa'il restant 12 fr. o
i 'actif du P. Fiat.
Le jenne abbe Fiat ne logca pas cependant i la
Mission, pendant son sejour i Auriliac; it logea a
1'h6teilerie, et nous verrons, plus tard, que c'est ia
qa'il entendit l'appel de Dien pour la Mission; mass les
missionnaires &ant alois tres popuiaires et ler superieur, M. Peschand, etant reconnm comme an saim; i
aila faire ne visite a leur chapelle, qui &ait accessaai
au public et qui itait dediie & saint Vincent de Pafa
Mais il fast continuer le voyage; le bagage n'est
pas lourd; tout ce qa'emporte Antoine Fiat pest Iair

dams an moechoir et c'est en soruenir de ces jors de
sa jeunesse qa'il dira souvent plus tard dams ses caf6rences sur la panvreti que lorsqn'an ssstinaux
va d'uae maison iklatre, il doit ponvoir tout emporter
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dans un mouchoir de poche, au bout d'un biton.
La petite bande longe maintenant la Cere en la
remontant jusqu'au Plomb du Cantal. On admire,
chemin faisant, les gorges fameuses du Pas de Compaing, les cascades du Pas de la Cere. Au col du
Lioran, les voyageurs passent du bassin de la Gironde
a celui de la Loire. Des sources de la Cere, qui va se
jeter dans la Dordogne, on passe aux sources de
1'Alagnon, qui va se jeter dans 1'Allier. C'est une
vall6e remarquablement pittoresque, tant6t fraiche et
charmante, tant6t nue, rocheuse et austere. On mange
les bons fromages d'Auvergne, les exquises chitaignes
de Glinat; on boit I'eau du torrent, on arrive a Murat;
on admire le rocher de Bonnevie avec ses colonnes de
4, 6, 8, zo, I5 mhtres, qui le font ressembler a des
orgues puissantes; on va prier la Vierge noire, NotreDame-des-Oliviers, rapport6e par saint Louis, et on
prend la grand'route, qui mrne a Saint-Flour.
Le chemin traverse le plateau basaltique de la Planeze, plaine froide et battue par les vents, qui 6tait
alors appele le grenier de la Haute-Auvergne a cause
des c6rales qu'elle produisait.
Voici la ville de Saint-Flour, bitie sur la montagne
Indiciat, aux pieds de laquelle coule l'Auder; elle
domine toute la contree et autrefois on l'appelait justement la citadelle de la Haute-Auvergne. Les tours
massives de sa cath6drale apparaissent les premibres
aux regards imerveill6s du jeune Antoine, qui n'a
jamais rien vu de si imposant en fait d'6glise.
Ses camarades lui font visiter rapidement cet edifice a cinq nefs sans transept, qu'il aura plus d'une
fois l'occasion de revoir. Le tour de la ville est vite
fait et I'abb6 Fiat vient frapper.i la porte du grand
seminaire. C'6tait le 5 octobre 1853.

edouard ROBERT.

EUROPE
FRANCE

PARIS
22 avril. - Mort de M. Henri Garriguet, superieur
g6n6ral de la Compagnie de Saint-Sulpice. SaintLazare et Saint-Sulpice sont tellement unis par les
liens d'une traditionnelle et indissoluble amiti6 que
les deuils de Pun sont des deuils pour I'autre. En
l'absence de M. le Superieur g6niral, qui etait en
voyage, notre congr6gation etait represent&e aux
obseques du v6nkre defunt par son premier assistant
et I'assistant de la Maison-Mere.
M. Garriguet 6tait n6 & Rodez, le 25 mars i851.
Pr&tre a vingt-trois ans, il entra chez les Sulpiciens,
fut appel6, encore tout jeune, a la direction du grand
siminaire de Bordeaux; puis, en 1898, a celle du grand
s6minaire de Paris. Quand, en i904, M. Lebas mourut,
c'est lui qui fut mis a la tete de la Compagnie de SaintSulpice. a A I'euvre qui li 6tait confiee, 6crit le cardinal Dubois, M. Garriguet apporta sans difaillance
une foi profonde et une grande pi6t6; un zele ardent
pour la sainte tglise, une soumission absolue an Souverain Pontife, un esprit de d6cision 6clair6 et
temp6r6 par une sagesse instinctive. La finesse, chez
lui, soulignait facilement des jugements toujours
ponderbs, oh s'alliaient le fruit de la reflexion et les
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r6sultats de l'experience. C'etait un pretre vraiment
surnaturel et un homme de bon conseil. ,
5 mai. -

Mgr Sevat 616ve au sacerdoce; dans notre

chapelle, un clerc du Saint-Esprit et trois diacres de
notre Congregation, qui seront, demain, ses collaborateurs i Madagascar : MM. Deguise, Fromentin et

Zafimassina. M. Zafimassina lui appartient de droit;
MM. Deguise et Fromentin constituent son cadeau
d'6piscopat, cadeau que compl6teront quelgues soeurs.
Aujourd'hui sont renouvelees en France toutes les
municipalit6s. Chez nous, tout le monde a rempli son
devoir 6lectoral a la section de vote de la rue Littr6.
Un de ces messieurs du bureau, pris de doute a la
vue des cartes de plusieurs 6lecteurs en civil se disant
Lazaristes, soupconna quelque fraude 6lectorale. 11
etait opportun evidemment de priveiir la police.
Avant de d6noncer le fait, I'id6e lui vint de consulter
un de nos frAres coadjuteurs qui passait pros de lui.
11 apprit alors, k son grand etonnement, qu'il y a une
cat6gorie de Lazaristes (celle des postulants freres)
qui ne rev^t pas la soutane.
20 mai. -

M. Baros succombe anjourd'hui k une

crise d'ur6mie, L 1'age de soixante-treize ans. C'est
une perte cruelle pour notre maison, on plat6t pour
les deux Maisons-MWres, car, depuis de longues ann6es,
il exercait son ministire aupres des soeurs de la rue
du Bac, qui appreciaient son devouement et sa bont6.
M. Jean-Joseph Baros etait de Grenoble, oii il naquit
le 24 juin I856. Pretre ea 1881, it consacra les cinq
premieres annues de son sacerdoce a 1'enseignement
dans un externat de sa ville natale, l'externat NotreDame. Son eveque lui donna ensuite ua poste. de
vicaire

.

la paroisse Saint-Louis, oin avait 6t6 baptise
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le bienheureux Clet. I -s'intiressa, des lors, i notre
Bienheureux martyr et entreprit m&me des recherches
historiques sur sa famille et sa jeunesse pendant les
heures de loisir que lui laissaient les travaux du
ministere. La petite paroisse de Seyssins 1'eut ensuite
comme cure.
Ses aspirations le portaient dbjk vers la vie de
communaut6. 11 h6sitait entre la Chartreuse et la
Congregation i laquelle avait appartenu le bienheureux Clet. Le bienheureux Clet 1'emporta. Le 17 octobre 1895, M. Baros entrait au s-minaire interne.
Apres quatre ann6es passees en differentes maisons,
nne au grand s6minaire de Sens, deuxa

la Teppe,

une au petit s6minaire de Nice, il vint a la MaisonMbre, oi s'6coula le reste de sa vie. Les semrs de la
rue du Bac, dont il fut longlemps F'aum6nier, et celles
dont il fut confesseur ordinaire ou extraordinaire,
pourraient nous dire son devouement et les autres
qualit6s de son cceur. Celies de Finfirmerie &taient
toujours sires de recevoirsa visite chaque fois qu'elles
en manifestaient le dsir.
II a 6tC charg6,,quelque temps, de r'euvre de la
Sainte-Agonie. Le Bulletin des Missions, dont il a en
la premiTre id6e, a occupe ses dernitres annees. II s'y
adonnait avec un zdle jaloux, toujours soucieux du
developpement de nos deux communaut6s, toujours
pr6occup6 de la pensbe d'aider les Missions par
d'abondantes aum6nes.
L'age venant, son activite se ralentit, pour ne
s'eteindre qu'avec Ia mort. C'est le douzieme confrere
que la *Maison-MWre perd depuis six mois.
29 mai. -

Aujourd'hui, en Sorbonne, M. l'abb&

Barthis recoit le titre de docteur es lettres, avec mention ttis honorable, apres avoir brillamment soutenu
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deux theses; l'une principale : a Eug6nie de Guerin,
d'apres des documents in6dits ); I'autre, secondaire,
" Eug6nie de Guerin, lettres A son frere Maurice ,.
Nos Annales se doivent de signaler cette joute litt6raire, car M. I'abb6 Barthes est n6tre Aplusieurs titres:
son oncle, Xiste Barthes, requ a Saint-Lazare en 1863,
est mort en 1895 dans notre maison d'Alexandrie,
apres avoir longtemps evang6lis6 l'Abyssinie; il est
lui-meme collaborateur de nos confreres au grand
s6minaire d'Albi; enfin, il aime saint Vincent et notre
Compagnie autant que l'aime qui que ce soit des
n6tres.
Mais revenons a sa thbse. , M. I'abbe Barthes, ecrit
Genevieve Duhamelet dans la Vie catholique (n' du
9 juin 1929), tres maitre de lui et tellement impr6gni
de son sujet qu'il paraissait discourir de faits personnels et r6cents, fit de cette soutenance une des plus
interessantes, peut-6tre la plus intiressante de I'annke, a dit un des professeurs. Us 6taient l1 cinq maitres
parmi les maitres : M. Reynier, pr6sident; MM. Gaiffe,
Gustave Cohen, Fortunat Strowski et Le Breton, auxquels s'adjoignit bient6t M. Abel Lefranc, qui fait
autorit6, comme on sait, en matiere gu&rinienne.
M. Edmond Esthve, qui devait etre le directeur
d'6tudes de la these compl6mentaire, 6tait deced6
ricemment. Un hommage lui fut rendu par ses colltgues et par le r6cipiendaire.
a M. l'abbe Barth&s commenga egalement par rendre
hommage a celui qui l'orienta sur ce travail, M. Laumonier, alors professeur a Poitiers. Au soir de sa
licence es lettres, en juillet 1908, M. l'abbe Barthes
fut incite par M. Laumonier a continuer pour le .doctorat. Les Gu6rin, ses compatriotes, lui furent proposes pour sujet de these. II entreprit alors des
recherches dans la region et retrouva une quantite
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considerable de lettres. Par exemple, au chiteau de
Rayssac, Mile de Bayne lui en remit plus de deux
cents. D'autres furent retrouvies & Albi, a Gaillac, A
Toulouse, a Paris, dans le Bourbonnais, en Provence,
en Bretagne... Toute l'ceuvre 6pistolaire des Gu6rin,
cependant, n'est pas la, et il faut d'abord en excepter
plusieurs lettres qui fureat brflees & Senlis, et une
autre qui disparut dans le bombardement de Cautigny. Ainsi, dans cet holocauste offert par la culture
latine, pendant la grande guerre, aux brasiers de
Louvain et de Reims furent ajoutes, comme offrande
sur6rogatoire, ces quelques grains d'encens.
« Nous n'entrerons pas ici dans le d6tail de cette
soutenance, qui dura plus de quatre heures et fut suivi
avec un int6r&t passionn6 par un grand nombre d'au-

diteurs. Nous en noterons seulement quelques particularit6s.

M. I'abbW Barthes justifia ainsi sa m6thode. Pour
la these secondaire, il se proposait de faire un travail
qui fit a la fois de precision scientifique, c'est-a-dire
une 6dition pour les &rudits, et de vulgarisation populaire, un livre, en un mot, qui n'Atonnit pas le public.
C'est ainsi qu'il presenta ce volume, enrichi d'un facsimile hors texte, d'un repertoire alphab6tique et de
nombreuses notes explicatives. C'est ainsi 6galement
qu'il crut devoir rajeunir l'orthographe, rationaliser la
ponctuation, tout en respectant le style et m&me les
incorrections, si personnelles et si charmantes parfois.
De m8me, sans crainte des longueurs, il s'imposa de
ne faire aucune coupure et de ritablir celles qui
avaient 6t& pratiquies par Tributien. Enfin, il 6tablit,
pour la clart6 du texte, des alinias, qu'on 6vitait alors
pour tconomiser le papier, le port d'une lettre cofitant
environ I franc, le prix d'une.paire de poulets!
a Quant i la these principale, elle est le r6sultat de
u
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quinze ans de recherches patientes et pr6sente wne
etude de la vie d'Eug6nie de Guirim an triple point de
vue historique, psychologique et litt6raire.
c Cette m6thode fut lou&e par les professeurs charg6s de I'examen des theses. A peine firent-ils, an
cours des observations traditionnelles, quelques l6gers
reproches, principalement sur L'indulgence qu'accorde
M. l'abb6 Barthbs i tout ce qui est guhrinien et qui
s'explique, concluaient-ils en souriant, par I'affectueux
-attachement que M. I'abbb Barthes porte a cette jeune
fille, morte en 1848, et avec 1'ame de laquelle il vit
depuis plus de vingt ans; car la qualitt de cette ame
est telle qu'on ne saurait 1'approcher sans l'aimer,
sans'la vin6rer mime.
4 M. Gustave Cohen, quanil ce fut a son tour de
parler, ouvrit le dtbat par un homrmage bien 6mouvant.
a Monsieur, dit-il, je salue votre croix deguerre, je salue en vous le pr&re brancardier. Est-cevous, Monsieur, qui m'avez ramass6 sur le champ de
bataille, ou est-ce un de vos confreres? Je ne sais.
Mais aujourd'hui, Monsieur, le grand bless6 que je
suis salue le grand brancardier que vous &tes.
S11 y eut une minute d'emotion et M. l'abb6 Barthbs spontanement se leva.
M. I'abb6 Barthes avait apport6 parmi ses papiers
M
quelques lettres manuscrites. II. les presenta aux
membres du jury.
c - Ce sont des reliques, dit l'un d'eux.
u Et M. Fortunat Strowski, par une derogation aux
usages de la Sorbonne, pria le, recipiendaire de
montrer au public ces feuillets que la soeur de Maurice
avait noircis de sa fine et vive 6criture et qui avaient
itt les instruments de son apostolat.
1c Eug6nie de Gu6rin, en effet, a 1'encontre de tant

-

59 -

de femmnes, qui ne font leur journal intime que pour

se complaire en elles-mnmes, ecrivit le sien par amour
pour l'ame de Maurice. Cette Anwigone de France, tlevwe ea euiobUke par la foi ckritienne, comme 1'appelle
Mattheo Arnold, voulait exalter en son frere la foi et
la volonti; elle voulait combattre l'iriduence pernicieuse du monde; elle voulait le sauver, selon son
expression. Et par ua retour bien juste, apres avoir
reconquis l'ame de Maurice, 'oeuvre d'Eug6aie apporte
la gloire a son nom. Car cette jeune ille, qui ne savait
que son coeur, il se troure qu'elle est un grand
6crivain.
( Oi a-t-elle appris a ecrire? La question de sa formation preoccupe visiblement la Sorbonne. A 1'occasion, elle eut pour maitres son pere, quelques prtres,
son cousin Auguste Raynaud, Maurice lui-mime, mais
ce fut surtout ttne autodidacte, perfectionnie par la
lecture et la miditation. M. Fortunat Strowski ajoute
l'influence du patois, dont les expressions si vives et
si pittoresques se retrouvent dans Ic franqais d'Euginie.
u - M. Le Breton, qui n'a pas subi, dit-il, I'enchantement eug6nien, trouve excessif le terme de gloire
appliqu6 &l'heroine et il accuse plaisamment M. 1'abb6
Barthes d'avoir voulu itablir les pieces d'un pcoqs de
canonisation. C'est pour cela sans doute qu'il s'iaprovise, pendant quelques minates, I'avocat da diable.
a - D,£endez-vous, dit au r&6ipiendaire le prisident Reynier.

, Mais c'est bient6t inutile, car M. Le Bretoa a'a
plus que des 61oges pour cette *tude vive, sincere et
remarquableaent documentee.
a M. Abel Lefranc, invitb par ses collegues &
prendre la parole, rend i son tour hommage & I'imfaense labeur et a la conscience absolme du candidat.
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,I - Si l'on devait fonder, dit-il, une chaire pour
apprendre aux itudiants a manier les textes, elle
reviendrait de droit & M. 1'abbi Barthes.
« I1 ivoque ensuite des souvenirs personnels concernant les Guirin et salue la mimoire de Mile Louise
Read, qui veilla sur les dernieres annres de Barbey
d'Aurevilly.
a Enin, parlant du rayonnement universel des Gurin, meme dans les milieux protestants et juifs et
parmi les nations du monde, il nomme deux gueriniens illustres : Maurice Barrfs et - qui I'ett cru ?le tribun Jean Jaures, dont une 6tude, encore inidite,
est consacree a Maurice.
« Ainsi le frere et la sour, ces deux yeux d'un
meme front, furent unis mercredi dans une meme
gloire. Et mainteuant, sous le laurier noble de la maison de vacances, au flanc des montagnes tarnaises,
M. I'abb6 Barthes poursuivra son patient labeur,
puisqu'il lui reste encore matiere a quatre ou cinq
volumes. La chouette aux yeux d'or, qui vient se percher sur une branche en face de lui, le contemplera,
bien des jours encore, pench6 sur les textes poudreux. ,
Malheureusement pour I'histoire, M. l'abb6 Barthes n'est pas qu'historien; depuis longtemps on parlait de lui comme du futur vicaire genral d'Albi; le
bruit itait fond6; Monseigneur l'archev&que, soucieux
de ne pas interrompre la preparation de sa thbse,
avait patient6; et voila qu'au lendemain du succes,
alors que la Sorbonne donne au nouveau docteur le
dipl6me si bien m6riti, lui-m&me lui met en main le
titre de vicaire g6n6ral. Les registres administratifs
feront concurrence aux textes poudreux; esp0rons
quand m6me que M. Barthes pourra nous donner, sans
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trop nous faire attendre, la suite de ses travaux sur sa
bien-aimee Eug-nie de Guerin.
2 juin. - Aujourd'hui, a Rome, beatification de
don Bosco, le saint Vincent de Paul de Turin. Qu'il
nous soit permis, a cette occasion, de rappeler une
visite du nouveau Bienheureux a notre Maison-Mere,
an mois de mai de l'ann6e 1883. Un de nos confreres,
M. Dutilleux, se trouvait alors &toute extr6mit6. Son
frere, confiant en la puissance surnaturelle de don
Bosco, le conduisit a notre infirmerie. a Je voudrais
vivre pour voir la prosperite de la Congregation ),
dit le malade en voyant le saint homme. c Vous
pourrez la voir d'ailleurs n, r6pondit don Bosco, qui
ne manqua pas de corriger ce que cette r6ponse pouvait avoir de d6sagr6able, par quelques paroles d'encouragement et par sa benediction. Le malade mourait
le lendemain.
Don Bosco revint i Saint-Lazare; il donna une
conference a la salle des reliques, devant une assistance choisie, venue presque entiere du dehors. On
faisait queue dans la cour et dans la rue. Ceux qui ne
purent l'entendre ce jour-1a, tout en s'estimant heureux de le voir a sa sortie, voulurent davantage. On
repondit A leur d6sir en conviant l'illustre voyageur a
parler de ses ceuvres dans la vaste eglise de la Madeleine. Ce ne fut pas sans profit, on le devine, pour ses
chers et nombreux enfants.
4 juin. - Fete de saint Francois Caracciolo, patron
de notre tris honor6 PNre. La veille, I'assistant de la

Maison s'htait fait l'interprete de tous en offrant &
M. le Sup6rieur general les vceux affectueux de tous
ceux qui l'entourent.
12 juin. -

Depart de M. le Superieur general pour
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Bourbon-l'Archambault, dont les eaux ont, depuis
longtemps, la vertu de guwrir certaines maladies oa
meme de les pr6venir. Esperons qu'elles justifieront
une fois de plus leur excellente reputation.
"' juillet. -

Ce ne sont pas les eaux, mais Fair, les

ombrages et un repos bien gagn6 que nos jeunes gens,
6tudiants et s6minaristes, vont chercher en Picardie,
d'oi ils nous viendront passagirement pour passer la
fete de saint Vincent avec nous et d6finitivement, en
septembre, pour recommencer une ann&e de travail,
apres une pieuse retraite.
12 juillet. -

Les fils de Saint-Francois-de-Sales

commencent chez nous une retraite de trois jours. Leur
pi&t6, leur modestie, leur assiduit6 aux exercices nous
6difient profond6ment. Nous ne pouvons que nous
humilier, nous pretres, a la vue deces laiques, hommes
du monde, nos maitres dans la vertu.
I5 juillet. - Retour de notre tris honor6 Pare; aprbs
un mois de separation, nous nous rejouissons d'avoir
de nouveau au milieu de nous le successeur de saint
Vincent de Paul.
19 juillet. -

Fete de notre saint fondateur. Son Ex.

Mgr Maglione, nonce a Paris, nous fait I'honneur de
presider 1'office du matin, laissant A Mgr Chesnelong,
archeveque de Sens, la pr6sidence des offices du soir.
Pour le panigyrique, on a fait appel a M. le chanoine
Fournier, official du diocese d'Arras, professeur de
droit canon a l'Institut catholique de Paris. Saint Vincent canoniste, tel 6tait le theme. La nouveaut6 da
sujet, la force et la clart6 de la voix, le naturel du
debit, l'int6ret des d6veloppements, tout nous aida A
lutter victorieusement contre la grosse chaleur du jour
et une atmosphere lourde d'orage. Tout ceux qui ont
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entendu le pridicateur se sont dCclaris ravis; et ceux
qui ne l'ont pas entendu pourront le lire ici, car il a
bien voulu, a notre demande, nous communiquer ses
feuilles. Qu'il en soit remerci6!
Non sicut ego aolo, sed sicut tu; non pas ma volonti, mais
la vatre, 6 mon Pare! (Matt., xxvi, 39.)
MONSEIGNEUR, MESSIEURS, MES SCEURS, MES FRERES,

Le nom de saint Vincent de Paul, qui, A lui seul, resume

tant de creations bienfaisantes, ivoque, on vous l'a rappel6
iloquemment 'an dernier, l'idie de siminaire, c'est-a-dire
d'un mode de pr6paration sacerdotale ayant des caractbres
spiciaux, dont plusieurs sont marquis de 1'empreinte de
acM. Vincent n. Et pourtant, c'est un fait aussi curieux que
-certain, notre hiros n'a pas iti form6, dans sa jeunesse, par
le proc6d6 qu'il devait tant contribuer a riglementer et A
propager. II est le produit pur et simple du systeme des
Universit6s. C'est en recevant longuement et mithodiquement la culture intellectuelle, morale et eccl6siastique,
<dispensie au moyen des chaires, collges et autres groupements de 'Universit6 de Toulouse, que saint Vincent a eti
rendu apte A remplir avec succes, avec dclat, les fonctions si
diverses, si delicates que la Providence l'obligea k assumer.
En cette annue du septibme centenaire de l'Universite de
Toulouse, il est done l~gitime de ne pas oublier d'inscrire A
l'actif de cette glorieuse institution, fille aimee de Gr6goire IX, le Pape des Dicritales de 1234, la part preponderante qu'elle a prise , armer, en vue d'apostoliques con*quetes, cet eminent serviteur de I'tglise.
Fixe h Paris, Vincent reste universitaire. II ne subit pas

seulement l'influence d'un 6rulle; il est en contact 6troit
avec un Andri Duval, avec d'autres qui enseignent sur la
rive gauche. En i6a5, il devient principal du college des

Bons-Eafants. Mais qu'est-ce que le college des BonsEnlants? Administrativement, c'est un ( membre » de l'Universitd de Paris. L'Universiti de Paris, comme celle de
Toulouse, est 6troitement associde au ddveloppement initial

-de la carriere de saint Vincent.
Mais une Universitd, comme le mot I'indique, est, en
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meme temps qu'une association de maitres et d'6lves, a
ensemble complet de facultis de sciences distiactes, th-ologie, droit, art, etc. Puisque l'actualit6 nous invite k considerer en saint Vincent le scolaris, le gradud, l'universitaire,
il est d1gitime de se demander quelle est la branche dn
savoir cultiv4 aux 6coles de i'Universit6, dans laquelle il a
brilli ou excelle. Certes, il 4tait thdologien; certes, il etait
moraliste, a'cete, directeur de conscience; mais il 1'etaitsi
j'ose dire, avec circonspection, avec humilitd, se plaisant, ea
ces matibres, h demander conseil, a s'abriter derriere des
avis. II y a des questions, au contraire, ou on le voit agir
avec beaucoup plus d'aisance et de spontandit,.. Sur ces
points, on ne surprend chez lui aucune h6sitation, il est pret
! dire son mot sur-le-champ, a revendiquer sa pleine responsabilitd, a donner des directions personnelles; je fais all*sion aux problemes d'ordre canonique, aux questions qui
dependent de la legislation ecclesiastique proprement dite.
Comment expliquer cette difference d'attitude? Pour le
savoir, je me propose de rechercher avec vous : x1 ce que
saint Vincent pensait du droit canon; 20 ce qu'il a fait pour
le droit canon ; 3 ce qu'il doit au droit canon.
Que si, d'aventure, j'avais a me d4fendre contre le reproche,
assez plausible, de faire de ce discours une transposition
aride d'un cours destin6 k an dtablissement voisin, je serais
heureux de pouvoir m'abriter sous le puissant patronage de
plus ancien et du plus bienveillant des archeveques protecteurs de l'nstitut catholique de Paris. Votre presence, Monseigneur de Sens, qui me rconforte si k propos, est aussi,
pour cette honorable assistance, un honneur trbs gonti, dont
je me sens ported vous remercier en son nom. Vous vous
etes souvenu, sans nul doute, des liens de famille qui vous
unissent & l'une des deux communautds qui nous accueillent
en ce jour, liens qu'un aum6nier de seurs de charitd, comme
moi, ne saurait ignorer. II vous plait de vous souvenir
egalement que, de x6o8 i 1622, Vincent de Paul v6cut en cette
ville, soumis i la juridiction du metropolitain de Sens, et
meme qu'en 1628, 4crivant & Rome pour solliciter P'approbation du Saint-Siege, il citait l'archevech6 de Sens, le
premier parmi les dioceses evangdlis4s par la Mission. Que
de souvenirs votre chbre pr6sidence ranime I Que le grand
saint, dont nous c6lebrons la douce memoire, continue i
benir votre personne et votre pontificat I
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I. - La connaissance du droit 6tait une n6cessit4 pressante
au temps de saint Vincent. Quand j'enonce cette proposition,
je n'entends pas dire, ni m6me insinuer que cette 6tude soit
devenue inutile ou de luxe k'l'Ppoque prdsente; mais je me
cantonne dans le passe. A ce point de vue, le degrd d'unification et de precision auquel nous sommes actuellement
parvenus dans la legislation, dans la rdpartition des centres
juridictionnels - voire m&me dans la mentalit6 des sujets ne nous permet pas toujours de comprendre jusqu'A quel
point 1'4miettement et I'enchevatremeat des puissances de
jadis exigeaient, de la part d'un ecclesiastique appeld A
diriger les autres, de notions juridiques nettes et solides. On
avait besoin de savoir defendre, selon les modalit6s en
usage, des droits qui pouvaient facilement etre mis en piril
et dont le maintien 6tait d'autant plus exige, qu'a leur
possession ou A leur perte pouvaient se rattacher des consequences tres graves.
De la, un etat permanent de vigilance et de precautions.
Les particuliers devaient sans cesse surveiller l'horizon pour
riposter A une offensive, et les ddtenteurs du pouvoir 6taient
congus, avant tout, comme des juges. Tout prenait I'allure
d'un procks. Tout etait susceptible d'etre evoqu6 devant un
tribunal. Rappelez-vous que les organes primordiaux du
souverain s'appelaient, dans l'ordre temporel, le Parlement;
dans l'ordre spirituel, le Consistoire ou les Congregations.
Or, Parlement, Consistoire, Congregations se pronongaient
ordinairement en la forme d'une sentence, ou, k tout le
moins, repondaient t un c doute a etudie selon une procedure strictement juridique et, par suite, formaliste. A un
degr6 inferieur, qu'6tait-ce que la Prdv6td de Paris, sidgeant
au Chatelet, ou la curie diocdsaine, installe pr&s de NotreDame-? Des organismes minutieusement montds, fonctionnant sous la double pression d'un ministere public, toujours
aux aguets, et d'un college de praticiens, reprdsentant les
partis et s'entendant A defendre leur clienthle. Lorsque, le
3 fdvrier i57s, l'official de Paris convoqua, pour le renouvellement annuel du serment, les avocats et notaires accreditis prbs de lui, nous savons que vingt-neuf rdpondirent &
l'appel. Et ii en manquait!
Ceci dit, il serait facile de parcourir toute la vie de saint
Vincent, ou simplement sa correspondance, si magistralement
publide, pour montrer que, sa gin6ration Etant subordonnie
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A de telles exigences, notre saint ne s'y deroba point le
moins du monde, mais qu'au contraire, avec le sens pra.
tique, la finesse, la conscience qu'il apportait 1 tous ses
actes, il se mit en mesure de tenir sa place dans le champ
ouvert a son activit6. Prenons, par exemple, le tome premier
de 'ouvrage auquel je faisais allusion a l'instant. Ouvronsle a la premizre page, je veux dire an premier document
qu'il renferme, la fameuse lettre du 24 juillet 16o7 a M. de
Comet. II y est question de Ia premibre liberalite, de la premibre donation dont M. Vincent, qui devait en accepter taut
d'autres dans la suite, fut l'objet. Une bonne femme de
Toulouse, sachant deja quel ministre de la charit6 savait
etre ce jeune bachelier, lui fit un legs. Et que lui liguat-elle? Tout simplement ce que sons appelons une action,
un droit A rialiser par une poursuite en justice. C'est mime
l'accomplissement des d6marches n6cessitkes par cette transmission qui amena Vincent de Paul I Marseille et provoqua
du m6me coup sa capture par les Turcs. Voilk bien ce qui
onos restitae du m&me coup, et avec toute la conleur locale
souhaitable, et le milieu o*' vccut saint Vincent et son aptitude k y 6voluer.
Nous le savons, l'esprit de foi et d'ob6issance de saint
Vincent lui faisait rechercher, avec une patience et une
attention serveilleuses, la volont6 de Dieu dans les ivinements : no sicut ego volo... Vincent s'est plih aux ndcessitis
contemporaines; il a utilisE toutes les ressources de son
temps, afin de les englober dans 'exercice de sa vocation.
Quelle somme colossale d'interets et d'affaires devait manipuler le petit paysan de Pouy, au cours d'une vie littdralement encombrde 'des responsabilit6s les plus effrayantes I
Pour etre I la hauteur de sa tache, pour porter sans faiblir
'effroyable fardeau que la confiance de ses contemporains et
I'intervention divine freat peser sur ses epaules, il lui fallait
one comp4ptence, use information impeccables; il lui fallait
u'ignorer aucane des arcaues de l'organisation sociale et
publique, se jouer comme a plaisir dans les subtilitis de la
procedure, tant civile que canonique; je dirai plus, il lui
fallait non seulement connaitre Ie droit, mais I'aimer,
i'estimer, s'y complaire.
C'est ce qui eut lieu. Nons en somies inform6s par toun
l'aspect jaridique de son cuvre 4crite, par des actes sur
lesquels nons reviendrons, par maintes d4clarations qu'il est
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possible de glaner dans les pages sorties de sa plume. Je
n'en veux retenir ici qu'un exemple. C'6tait le 2 novembre 1658. Saint Vincent poursuivait sa retraite commencee depuis le 25 octobre et qui ne devait s'achever que
le 4 novembre. Un visiteur se pr6sente I Saint-Lazare. C'est
un procureur au Parlement, qui defend les intdrets de la
Congregation. n a besoin de causer an Superieur general.
Celui-ci n'hesite pas, vu I'affaire en cause, a interrompre son
isolement et son silence. Bien plus, il en prend occasion
pour nous livrer sa pens6e sur les hommes de loi et leur
profession. Le voila qui discourt gravement, aimablement,
savamment. On entend Il le son de son ame. On saisit sur le
vif sa pens6e sur la place du droit, son estime, sa sympathie
pour lui. Comme il est pr6occup6 de son salut 1 lui, qui est
la grande affaire, il songe an saint de son interlocuteur et, a
ce dernier, il montre affectueusement le chemin du salut
dans 1'accomplissement de sa profession, qui est voulue de
Dieu, necessaire h l. bonne marche de la socidt6, aussi
Elevee dans un sens que la vocation decapucin. <<Car, dit-il,
en une belle consideration qui nous a e6t heureusement
conservee, qui rsiste AL'ordre, resiste & Dieu, et qui garde
et observe Pordre adhbre k Dieu. La justice est 4tablie de
Dieu; et comme il est invisible, ii a etabli ici-bas, sur la terre,
des personnes visibles pour rendre la justice; et, entre ces
officiers ainsi etablis, il y en a qui sont elevds i divers
ordres, les uns seulement pour juger, les autres pour aider,
disposer et eclaircir les choses qui se pr6sentent k juger,
comme font les avocats et procureurs... n (Coste P., tome XIII,
p. 174). Voilh ce que pensait saint Vincent du droit et de son
r6le dans la vie individuelle et collective.
II. - Nous venous de surprendre, en quelque sorte, la pensie
intime de saint Vincent sur la matiere qui nns,. occupe.
Nous 1'avons regardi, 6cont6 a deux dates diff6rentes et
mnme extremes de sa vie, l'une du d6but, 1'autre de la fin, et
encadrant ainsi son existence. Si nous scrutions toutes les
phases, tons les ,venements connts de cette carri;re prodigieusement ficonde, nous verrions avec evidence que
l'amour de saint Vincent pour le droit ne s'est pas bornE a
une admiration theorique. II en a fait l'objet de ses etudes
speciales, de ses efforts courageux. Non content d'avoir
conquis k Toulouse, par le dipl6me de bachelier en th6ologie, le droit de commenter le Livre des Sentences de Pierre
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Lombard, Vincent a complete ses Etudes en manipulant et

en approfondissant le Corpus juris canonici. Pour l'observa.
teur attentif, cela saute aux yeux des l'abord. Rien qu'A sa
facon de parler des Romains, par exemple, et de leurs
m6thodes de gouvernement, on sent qu'il a frequentd les
textes qu'on a d6cords de cette d6nomination chbre aux
juristes : la raison ecrite, ratioscripta. Et puis, il y a mieux.
J'ai dejk fait allusion a sa suretU de decision dans les cas qui
relbvent du droit plut6t que de la theologie. La il est dans
son element. II tranche et decide avec une autorite sans
egale. On sait, par exemple, combien 6tait complexe, sous
i'ancien regime, et de premiere importance, le traitement
des matieres beneficiales. Sans doute, a l'exemple de tous set
contemporains, M. Vincent n'&tait pas bien fix6 sur les
origines historiques du benefice (Thomassin n'avait pas
encore redige son immortel ouvrage); et il lui arrive aussi
de porter un jugement trop sommaire sur l'influence reelle
du systeme a la date de son apparition. Mais, en ce qui
concerne le fonctionnement du regime a l'epoque oil il vit, il
est au courant de tout. II n'a pas son sup6rieur dans l'art de
provoquer une union bienfaisante ou de poarsuivre en cour
de Rome les bulles ou signatures requises. Sa correspondance
est des plus curieuses en ce sens et meriterait de faire l'objet
d'une etude speciale.
ttre juriste, ce n'est pas seulement avoir une connaissance
d6taillee de tel ou tel cas special. L'enseignement de l'Universite ne vise pas seulement & emmagasiner des textes; il se
glorifie surtout de donner a seg el6ves une m6thode de
travail, un esprit, des principes. A ce point de vue encore,
Vincent de Paul est visiblement impregne de notre science.
Constamment reviennent sous sa plume des aphorismes
significatifs. Celui-ci, par exemple, qui prend un relief
incomparable quand on sait de quel cceur brflant d'amour il
est issu : t Il n'y a point de charite qui ne soit accompagn6e
de justice. n (Boudignon, Saint Vincent de Paul,3* edition,
p. 475.) Et si la tournure elliptique de la phrase vous laissait
des doutes sur son vrai sens, ecoutez ce verdict: " Les
devoirs de la justice sont preferables i ceux de la charite. a
(Ibid., p. 215.) Sans cesse, il revient sur le devoir de l'ob6issance a la regle, I la loi, A la decision 1egitime du sup6rieur,
et il le fait en formules expressives pour nous : ~ Lorsqu'un
differend est juge, il n'y a pas d'autre accord A faire que de
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suivre le jugement qui en a etC rendu.
((Ibid., p. 244.) Et en
termes plus gendraux : ( Estimez que ce qui est ordonn6 est
le meilleur. n (P. 213.)
Mais pourquoi proceder par deductions? Nous avons vu
tout l'heure que, dans la pensee de saint Vincent, l'ordre et
la justice rentrent dans le service de Dieu. Or, nous savons
que le souci de M. Vincent a toujours etc de bien etudier
son devoir d'itat, les moyens de procurer la gloire de Dieu.
a Dieu, a-t-il affirme dans une formule des plus heureuses,
s'honore beaucoup du temps qu'on prend pour considerer
murement les choses qui regardent son service., (P. 434.)
Or, non seulement Vincent a pris le temps de considrere
murement la science du droit, ii a poussi le respect de cette
science jusqu'k vouloir, k un age relativement avanc6, se
soumettre aux epreuves n6cessaires pour obtenir de la
Facultd de droit de Paris le dipl6me de licencid en droit
canonique. Cela dut se passer fin 1623 ou commencement
de 1624. M. Vincent avait alors plus de quarante-deux ans.
Quelle plus grande preuve pouvait-il donner de sa consideration pour les sciences juridiques et de l'interet qu'il attachait, a la veille de fonder ddfinitivement la Mission, &
pouvoir naviguer par ses propres moyens sur Pocean des
competitions et des tempetes humaines ?
III. - Saint Vincent ne fut pas trompd dans son attente. S'il
a fait honneur A la science canonique en se parant de 1'epitoge du licencid, celle-ci, en retour, lui a et6 avantageuse et
propice. Quels fruits M. Vincent a-t-il retires de cette application et de cette perseverance, c'est ce que nous voudrions
degager en terminant. Cela pour plusieurs raisons. D'abord
ce sera un encouragement pour ceux qui s'adonnent & une
science dont 'acquisition methodique et desinteressee offre
pas mal de difficultes,qui ne sont point, d'ailleurs, toutes
d'ordre scientifique. En second lieu, je ne sais si je m'abuse,
mais cette brxve excursion en un champ peu explore h ma
connaissance .aura peut-etre pour resultat de faire entrer en
ligne de compte un element d'interpretation, capital g mon
sens, trop negligi pourtant, dans l'analyse dela physionomie
morale du saint. En effet, a lire quelques biographes anciens
et modernes de saint Vincent, je me suis pris parfois h
douter de la profondeur de leur enquete, de 1'exactitude de
leurs explications sur le vrai developpement de la personnaliti du saint, sur les raisons de son succts, sur la base fon-
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damentale qui a soutenu son activitY. Dams pas mal de
ricits, tout se rEsume, en somme, h vanter sa patience, sa
longanimit6, sa prudence, toutes vertue que 'on rattache,
dans lear germe, h ses origines rurales et landaises, et, daos
leur progrs, a sa lutte intime pour conquirir la ressemblance avec Dieu. Sans nier le moins do monde la contribution de cet apport a l'Ediication, h la confection de ce
geant de la saintet6, je snis porte t croire que cela est insoffisant pour reveler et expliquer totalement la perfection du
chef-d'oeuvre que nous areans sous les yeux. En tout cas, c'est
trop laisser dans 1'ombre la puissance et Y'lan irresistible
qu'assurent a un homme d'Eglise la connaissance et I'utilisation des regles tut6laires qui gouvernent cette tglise, ea
d6finissent la nature et en fecondent le foactionnement.
Le premier b6naice visible, modeste A la verite, mais tout
de meme non nagligeable, que saint Vincent a retire de sa
competence canoniqae, C~a itq que, si nous considerons, an
point de vue forme, les actes et les instruments dans lesquels
Vincent a incorpord la substance de ses decisions administratives, nous ne pouvons nous empecher d'admirer leur
exactitude, leur ampleur, lear pl6nitude. Is sont la realisation de ce conseil donn, un jour par notre saint: a 11 faut,
en affaires, que tout soit eclairci, pour prerenir les difficultis qui pourraient naite do contraire. * (Boudignon,
p. 491-)
Mais voici qui est mieux encore. II est permis d'affirmer,
ce me semble, que, si Vincent de Paul a toujours maintenu
aussi finement la distinction des deux ponvoirs (le civil et
1'eccldsiastique), si nul n'a reassi comme lui a servir les deux
autoritEs sans tes froisser et sans les opposer i'Pne a I'atre,
it doit a sa connaissance avisde des textes et des formules
juridiques ce sage equilibre dams la rialisation du mot evanglique : Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari. A propos
des puissants du sibcle, dont il mirita aussi la confiance. et
devint, pour le plus grand proit de la religion, le conseiller
ecoute, i faut rappeler aussi avec quelle deficate reconnaissance ii traitait les riches bienfaiteurs, donatears on fondateurs de ses weuvres. (Cf. Boudignon, op. cit., p. 42r.) Ses
lettres sent pleines des declarations les plus touchantes et
des promesses les plus larges en faveur de ceux qui 1'aident
de leurs ressources et qui pourraient on jour se trowuer dans
le besoin. Or, on sait que Ie titre des Decretales, intitrul De
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jure
P
stronatus, proclame le devoir de l'gglise de venir at
secours de son patron dans le dinuement. Saint Vincent
connait ses auteurs, et c'est non seulement par une impulsion
de son caur charitable, mais encore par obiissance aux lois
caanoiques qu'il dcrit des lettres comme celle-ci: a Je vous
supplie d'user du bien de notre Compagnie comme du v6tre.
Nous sommes prits a vendre tout ce que nous avons pour
vous, et jusqu'a nos calices, en quoi nous ferons ce que les
saints canons ordonnent, qui est de rendre i notre fondateur
en son besoin ce qu'il nous a donne en son abondance.
(Ibid., p. 427.)
Respectueux t Juste titre, et selon les regles, du pouvoirsicnlier, saint Vincent l'est evidemment, et en tenant compte
de sa superioritd finale, du pouvoir ecclisiastique. 11 a trbs
pr6sente I l'esprit l'organisation de la hierarchie sacrbe telle
qu'elle se rencontre dans le cours babituel des choses. 11 ne
lui convient pas de nigliger le moindre 6chelon de cette
gradation des offices ecclesiastiques traditionnels. C'est en
tant qu'auxiliaires de tous ces ddpositaires superposes de la
juridiction normale et sdculire qu'il conoeit d'abord ses
missionnaires et ses Filles de la Charite. i A qui obwir? A
tous nos superieurs et 1 chacun d'iceux, principalement a
notre Saint-Pere le Pape, auquel nous devons oboir avec
tout le respect, la fidilit6 et la sincirit6 possibles. u (Boudignon, p. 214-) Inutile d'iasister sur ce point. C'est pour obeir
au Pape que les fils et les filles de saint Vincent vent porter
la croix et I'kvangile sons les cieux les plus incliments et
sur les plages les plus lointaines et atx postes les plus difficiles. S'agit-il des iv&ques: a Nous sommes, s'ecrie-t-il,
comme les valets du centenier de l'i~vangile a l'Fgard de nos
Seigneurs les pr6lats en ce qu'eux nous disant : allez, nous
sommes oblig6s d'aller; s'ils nous disent: venez, nous
sommes oblig6s de venir. n (Ibid., p. 214.) Quant I la paroisse
et a son chef, saint Vincent, qui a ~elcure, qui ne veut, en
somme, qu'intensifier, d'accord avec le pasteur secondaire,
mais officiel, le minist&re des anes, saint Vincent les prend
comae point de d6part et but de son activit6 : o Nous avons
pour nfaxime de travailler an service du. public sous le bon
plaisir de MM. les curds. n (Ibid., p. 215.) w Les Filles de la
CharitE sont personnes de paroisse, sons la conduite des
cures ofi eles sent dtablies. a (Ibid.) J'insiste sur cette adaptation systdmatique de l'apostoat .4e saint Vincent, k ses
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d4buts, au cadre hi6rarchique complet. C'est lb une de ses
originalits les plus remarquables. Et c'est Hl le secret de la
physionomie qu'ont finalement accept6e ses instituts, qui ne
sont pas des instituts religieux, mais des instituts sdculiers,
d'une souplesse et d'une richesse indpuisables. Ici, nous
touchons i l'ouvrage essentiel de Vincent de Paul en taut
que canoniste. C'est une affaire qu'il a menee avec un art
consomme, en triomphant de toutes les difficultis, accumul6es surtout par l'ignorance et lincomprihension, et en
creant, sans sortir des principes les plus indiscutables du
droit general, une oeuvre nouvelle et solide, une ceuvre qui
est une merveille juridique. N'allez pas croire surtout, aprts
cela, que saint Vincent n'6tait, comme il le prdtendait, qu'un
mis6rable eleve de quatrisme.
Enf'n, la connaissance du droit n'a pu que contribuer k
d6velopper et k exalter, chez Vincent de Paul, ce profond,
cet ardent amour de I'Iglise qui a inspire toute sa vie. On
n'aime bien que ce que Pon connait bien. Pourquoi la connaissance est-elle i la base de 'amour ? C'est parce que, si le
cceur n'est pas dirig6 par la raison, il est expose i d'4tranges
inconstances. Cela est vrai dans les relations d'individu a
individu; cela est vrai aussi dans les rapports sociaux. Une
societe se definit par son but, par sa cause finale. Son organisation est conditionnde 6galement par sa fin. II ne faut
done demander aune sociRte que ce qu'elle est destinee k
nous assurer. C'est cela qu'il faut aimer en elle, en mime
temps que tous les rouages qu'elle a r6alis6s dans ce but et
uniquement pour ce but. Nous devons done savoir ce que
telle societE pent et doit nous fournir et comment elle nous
le fournit. Mais tout cela c'est le droit.
Ah I Messieurs, qu'I ce point de vue l'lglise, societe parfaite et souveraine dans la ligne du salut, est belle, captivante, conquerante! Quelle superbe construction, dans
laquelle brille Ie ggnie de son divin bitisseur, et qui, sans
cesse habitde par l'Esprit-Saint, esprit de sagesse et de
justice, s'est enrichie au cours des siicles, de toute 1'expe
rience des saints et des edvnements, pour constituer un
tresor de plus en plus progressif et adapte& tous ,es lesoins
du monde! Politique avec les Cesars persecuteurs, independante en face de Byzance, loyalement allide a un Charlemagne, l'fglise romaine a su briser, avec Gregoire VII, les
liens d'une f6odalit6 corrompue, realiser, avec Innocent III,
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la fEderation des -tats chretiens, surmonter les angoisses du
grand schisme, echapper a l'6treinte des princes souleves
contre elle par Luther, sortir rig6niree des sessions de
Trente, maintenir heureusement, par la plume d'un
Benoit XIV, ses titres k l'obdissance, contre l'impi&te libertine et voltairienne, s'imposer enfin sous nos yeux a I'attention des dimocraties, des parlements et des dictateurs.
Que penses-vous que puisse etre le Code des lois et des
droits d'une societd aussi intimement unie a tous les progrbs
de l'esprit humain ? Ah I comme ii fait bon se confier a elle,
se laisser guider par elle sur l'ocian semi de recifs, et visite
par la tempete I C'est, en tout cas, Ie parti riflechi qu'a pris
saint Vincent, notre patron. II a det, avant tout, c homme
d'Eglise v, fier de sa constitution, initi4 1 son organisation:
cherchant & connaitre son fonctionnement, a discerner sa
volont6. Non sicut ego volo... Ce fut l4 sa force, sa securit6.
II a itudid, acceptd, aim6 sa lgislation. Sans doute, ii a
connu ses plaies, puisqu'il les a pansies. 11 a touchd du
doigt les tares individuelles, les abus de son epoque. 11 a
travaille plus que personne a les guerir. Mais il a fait cela
sur le terrain canonique, en restant dans la norme du droit.
S'il a blame, reprimand6, amendeles personnes, quel respect
il a garde pour les institutions, les lois et les coutumes legitimes! Ce fut Ii, si je ne m'abuse, 'une des garanties les
plus solides da succes de Plceuvre de cet homme efface et
temporisateur - qui n'est que cela pour des observateurs
superficiels - mais qui etait surtout un sage, un prudent, un
expert, un savant juriste, qui reconnaissait son niant i lui,
mais qui savait que PI'glise a les promesses de l'inddfectibilite et la promesse inamissible de l'autorit6 divine.
Messieurs, quiconque lit la vie de saint Vincent ne peut
pas ne pas etre frappe de son souci d'imiter le Christ, le
Christ Redempteur des hommes, de tous les hommes, y compris les pauvres et les malheureux, pour lesquels ii a meme
une predilection marquee. Comme il s'est appliqu6 k reproduire, en lui-meme et en ses enfants, les traits du Christ
aimant, soufrant, s'humiliant, se sacrifant et parvenant par
cette voie I racheter l'humanitd dechue! Mais tout cela, chez
le Christ, provenait du desir de faire la volont6 de son Pere.
L'obeissance aux lois du Pere, c'est la source supreme des
gestes du Fils. Non sicut ego volo, sed sicut tul Saint Vincent,
grand chritien, chrdtien heroique, a done ete, avant tout,
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un imitateur du Christ obdissant. Ob4ir & Dieu, discerner,
accepter et rialiser la volont6 de Dien, telle a €td sa ligne de

conduite. Mais, dans 1'exkcution de cette vertu sublime, de
cette vertu qui

letve saint Vincent & un plan si eminent de

grandeur, notre saint u'4tait pas seul, n'a pas agi seul. II ne
s'est pas borni & refilchir, h observer, k attendre, ni meme i
prier. 11 avait son conseil. I

s'est teau en contact itroit,

intelligent, perseverant avec

'organisme que le Christ a

laissi ici-bas pour etre le hMraut visible de ses intentions.

C'est pourquoi son oeuvre est si solide, si rdussie, si indestructible que trois siecles n'ont pas meme esquiss6 sur sa
figure, toujours jeune, la moindre rugositd, la moindre ride.
Fils et filles de saint Vincent, devots et disciples de saint

Vincent, remontons an principe auquel nous devons un tel
createur. Obdissons & l' glise, et pour cela connaissons-la,
aimons-la.

Plusieurs sans doute, en 6coutant cet eloquent discours, se sont pose deux questions : Saint Vincent
6tait-il licencie en droit canonique seulement, ou en
droit civil et canoniqne? Ce titre 6tait-il le couronnement d'un examen, on lui fut-il donn6 sans examen
pour lui permettre de recevoir la principaliti du college des Bons-Enfants?
Notons de suite que le frIre Chollier, secritaire de
M. Watel et archiviste de Saint-Lazare, an des t6moins
du procis de b6atification, pr6senta au tribunal le
dipl6me de licenci6 en droit, par lequel.on voit,
diclara-t-il, que M. Vincent c a 6tudi6 le droit canon
a Paris I
Si le frire Chollier dit vrai, le titre ne serait done
pas purement honorifique; mais ne portait-il que sur
le droit canon? Le frere Chollier semble le croire et
six documents le laissent entendre 2 , car le nom de

Vincent de Paul est suivi des mots i licencii en droit
t. Pocis de b6atification, Summarium, p. 5.
a. Sait Vincent de P=u, t. XIII, p. 60, 198, so8, at3, a.r5, Sl.
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canon n. Toutefois, en deux autres documents nous
lisons t licencid es droits n. Le mot droits y est au
pluriel; il d6signe donc le droit canonique et le droit
civil.
26 juillet. - Nouvelle fete de saint Vincent, mais
cette fois la IMaison-Mire de la rue du Bac. Ce n'est
pas la chapelle de la M&daille Miraculeuse qui nous
regoit, elle est en reconstruction et montre sa carcasse
m6tallique; c'est la chapelle des retraites, moins vaste,
moins v6nerie, respectable toutefois par toutes les
bonnes resolutions qu'on y a prises. M. Fontaine
chante les offices et M. Le Meur donne le panegyrique
de saint Vincent. L'histoire du tabouret est une fois
de plus rappel6e. Belle histoire sans doute, mais trop
ricente pour tre vraie. Le chanoine Maynard est le
premier qui la raconte en i 860; jamais personne ne l'a
lue dans un ouvrage antxrieur, pas m&me dans le

panegyrique de saint Vincent par Maury, oiz il pretend l'avoir puis-e.
Premiere retraite eccl6siastique des
pretres du diocese de Meaux. C'est un Reverend Phre
29

juillet. -

j3suite, le P. Albert Valensin, qui est charg6 des
instructions. Ceux qui l'ont entendu assurent qu'on

ne pouvait mieux choisir.
5 aovi. - Deuxibme retraite eccl6siastique des
pr6tres du diocese de Meaux. La voix d'un autre

jesuite se fait entendre : celle du P. Guitton. 11 parle
en homme de Dieu et montre que rien ne lui est inconnu des d6fauts des eccl6siastiques et des dangers
auxquels ils sont exposes.
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M. BENJAMIN HURAULT
Mgr Hurault, iveque de Viviers, a bien voulu nous communiquerles pages qu'il a Ecrites sur son oncle M. Benjamin
Hurault, ancien membre de notre Congregation, et nous autoriser a les publier dans les Annales. Tous nos lecteurs lui
seront reconnaissants de cette bienveillance, qui leur per-

mettra de passer des moments agreables en lisant un recit
plein de charme et d'int&ret.
CHAPITRE PREMIER. -

LES PREMIERES ANNEES

Benjamin Hurault, avant-dernier enfant de Claudettienne Hurault et de Caroline Galichet, avait cinq
ans lorsque son pire mourut a la ferme de Vernaut en
1835. Que devint-il a ce moment? Nous ne saurions le
dire exactement, mais ses oncles de Chilons ne l'abandonnbrent pas, I'oncle cure en particulier, qui ne

manqua pas de suivre I'enfant et d'6pier les sympt6mes
d'une vocation sacerdotale. C'est vraisemblablement i
la rentree de 1842 qu'il entra en classe de huitieme au
petit seminaire de Saint-Memmie. En tout cas, un
bulletin de mars 1843 nous signale sa presence dans
cette classe i cette date, d'une maniire absolument
certaine.
Les debuts du petit paysan furent, semble-t-il, de
suite encourageants. Voici comment le sup6rieur,
M. Perboyre, notait son travail ala fin du second trimestre : a Application trbs bien, succes de mEme. n I1
ajoutait : a Sant6 trts bonne. i On itait moins content de la conduite, et ce jugement : a Elle est bien
plus r6guliire ) laisse a penser qu'elle avait comport6
pas mal d'6tourderies pendant le trimestre pr6ecdent.
Le resumx
du bulletin devait, d'ailleurs, contenter,
dans sa solitude de Dampierre, la bonne maman, et,
dans son presbytere, l'oncle cure : a Nous sommes
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contents de cet enfant. , Les bulletins se succedent et
marquent un travail soutenu et une intelligence sup6rieure a la moyenne. Les succes s'affirment d'annie en
ann6e, et, lorsque 1'etudiant se trouve en troisieme, il
tient d'une mauiere A peu pres constante la tete de sa
classe. Le 29 avril 1848, il est heureux de pouvoir
annoncer a sa mere qu'il a eu le prix d'excellence de
Piques. Cela ne peut qu'appbrter une compensation
pr6cieuse A la veuve qui, peniblement sans doute,
re:nbourse les quartiers de pension que les oncles ne
sont pas toujours en 6tat d'avancer.
Au moment oiu Benjamin annoncait a sa mere ses
brillants succes, la continuation de ses etudes se trouvait en question. Pendant les vacances, en jouant avec
un camarade, ii s'6tait grievement bless6 l'ceil d'une
balle de pistolet. De cet accident r6sultait une grave
difficult6 pour la lecture et 1'6criture, et l'on pouvait
craindre les pires complications. L'avenir devait
apprendre que les complications redouties ne surviendraient pas, mais Benjamin ne retrouverait jamais
l'usage de l'oeil estropi6. Dans la lettre a Mme Hurault,
allusion est faite a cet accident et aux suites qu'il
entraine. a Ma sant6 est excellente, ecrit-il, mon ceil
me fait tres pen souffrir et je prends toutes les precautions necessaires pour pouvoir travailler sans etre
g&n6. , II n'en est pas moins vrai que, si l'oncle cur6
a decide qu'il rentrerait B Paques, c'est seulement i
titre d'essai. c J'espere pouvoir aller jusqu'& la fin de
l'ann6e sans accident; mon oncle dit qu'alors on verra
ce qu'il y aura A faire. J'utilise mon temps de mon
mieux. n
Cette ann6e, qu'il prolongea jusqu'au mois de juillet,
fut la dernirre qu'il passa & Saint-Memmie. La lettre
d'tlise Hurault, que nous avons djai cit6e et qui
raconte si joyeusement un voyage & Dampierre, nous
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apprend que cette escapade avait en realiti pour but
d'y voir Benjamin, qui s'ennuyait dans le hameau, oi
il n'avait plus a attendre la rentr6e des classes. II
avait 6t6 d6cide qu'il quitterait le seminaire et qu'il
trouverait une place dans le magasin de ses oncles.
o Nous l'attendons aujourd'hui on demain, &critElise;
il passera huit jours chez Leclerc pour I'aider a ranger
son atelier; puis il entrera, comme commis apprenti,
au magasin. ,
Voila done Benjamin jet6, par suite d'un accident

qui avait empoisonni sa vie, en dehors de la voie
pour laquelle manifestement il itait fait. II va s'adonner
de son mieux aux besognes du commerce. Peut-6tre
prendra-t-il dans ce travail des habitudes d'esprit qui
lui permettront plus tard de rendre des services i cette
heure bien insoupionnes. La Providence ecrit droit
sur des lignes courbes, disent les Portugais, et cette
balle de pistolet ne lui avait sans doute pas effleurv
l'ceil sans raison.
Le commerce, en attendant, ne l'intCressa pas.
Mme Hurault-Remy qui, pendant qu'il le pratiqua,
tenait I'administration interieure de la maison, a
racont6 que, pour se distraire des ktoffes, des balles
et des commissions, il venait souvent dans son appartement lui parler de toute autre chose. 11 demeura
commis calicot, comme il aimait a dire plus tard, pendant un peu plus de trois ans. Bien plus familier avec
les livres qu'avec les laines et les cotons, il continuait
silencieusement ses etudes. En janvier i853, ii se
trouvait en mesure d'entrer au grand s6minaire. a Benjamin a pris un grand parti, &critEugene Hurault en
f6vrier 1853, il s'est decid iAchanger de carriere, ii
nous a quittis et il est entr6 an grand s6minaire le
4 de janvier. II n'a point pris ce parti sans avoir de
grands combats a supporter, car il n'en est pas arriv6
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la sans que toutes les objections qui devaient lui etre
faites et toutes les renfexions qu'une si grande entreprise n6cessite aient eti bien pesies et bien examinees
par lui. C'est un ministire si grand et si auguste que
le ministere du pretre ! ,
Une lettre de Benjamin & sa mere, dat&e da jour
m6me de son entr6e au siminaire (4 janvier), nous
renseigne abondamment sur ses premibres impressions.
II est difficile de ne pas la citer en entier. , Ce n'est
pas sans verser bien des larmes que j'ai pu me s6parer
de tout ce que j'aimais. Le sacrifice est grand, il est
vrai, mais il n'est pas au-dessus des forces d'un
homme. Dieu veuille, ma chore maman, qu'apres &tre
entr, dans cette maison de si grand coeur, je ne sois
pas oblige d'cn sortir avant le temps marque I Ici, 1'on
est si bien que l'on voudrait pouvoir y passer toute sa.
vie. Sans vouloir faire de difference injurieuse, je
dirai que 1'on est beaucoup mieux ici qu'au petit seminaire. Chacun a sa petite chambre, oi il est parfaitement libre d'agir comme bon lui semble. Avec ses
quelques livres on peut etre parfaitement heureuxL'6tude est coup6e par des prieres, qui reviennent
tres friquemment; ceux qui veulent prier n'ont qu'a se
rendre a notre seminaire, ils seront abondamment
satisfaits. Vous trouverez peut-4tre que je vous en dis
beaucoup, apres y etre rest6 si peu de temps. Ici, nous
avons l'avantage de faire, le lendemain, ce que nous
avons fait la veille. C'est un tour de roue continuel,
qui suit r6gulibrement le tour des aiguilles sur le cadran.
11 y a ici une contume qui m'a vivement emu, qucique
j'en fusse cependant averti. Chaque jour apris diner,
i midi et demi, et apres le souper, a huit heures, on
sort du refectoire sur deux rangs, puis on se rend
directement a la chapelle en psalmodiant le Miserere.
Figurez-vous soixante personnes se r6pondant mutuel-
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lement un verset de ce psaune. 11 est impossible de
resister a l'impression que produit ce chant simple et
monotone. Jusqu'a moiti6, je fus maitre de moi, mais
ensuite il me fut impossible de me contenir, et je fondis
en larmes. Je ne sais comment il en sera apres diner
aujourd'hui, probablement encore la mnme chose. n
Benjamin se donna tout entier a ses nouvelles occupations. Quelques lettres 6crites ~ son frdre Eugene
manifestent sa foi ardente et contiennent a l'adresse
de son correspondant les plus judicieux conseils.
Ferons-nous allusion i une curieuse confidence sur les
tables tournantes, qui manifeste peut-tre de singulieres curiosit6s dans le s6minaire d'alors? II parle de
ces experiences bizarres d'apres une lettre qu'il a reque
d'une certaine dame Jakson, anglaise, semble-t-il, dont
le nom reviendra plusieurs fois dans sa correspondance.
Au mois de mai suivant, le superieur du s6minaire
l'appelait i recevoir la tonsure, ce qui lui permettait,
comme il le dit avec enjouement, de a revenir en
vacances avec une couronne de cheveux de moins et
le droit de porter I'habit ecclesiastique ,.
Mais ses rflexions de s6minariste lui avaient, d&s
lors, fait envisager ine nouvelle transformation de sa
carriere. An mariage de sa soeur tlise, le 23 aout, ii
pouvait encore signer de son titre r6cemment acquis,
clerc, mais il allait bient6ty ajouter une denomination
nouvelle. Des le 8 septembre, une lettre de lui sera
datie de la maison de campagne des Lazaristes.
Depuis quelques jours, puisqu'il s'excuse d'avoir tarde
& donner signe de vie, il avait quitt6 Chilons pour
suivre une voie nouvelle.
La vocation qui poussa Benjamin i s'engager parmi
les prktres de la Mission de Saint-Vincent-de-Paul,
bien qu'elle paraisse s'etre r6eve6e rapidement, ne
doit pas &tre consid6ree comme improvis6e. Elle

MM. MAILLY ET HURAULT.
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subit de graves contradictions. Les oncles ne paraissent pas avoir volontiers admis ce d6part et, parmi
eux, l'oncle chanoine pourrait bien avoir apport le
plus d'obstacles. La disparition d'un neveu sur lequel
il avait compte et dont il esp'rait suivre les premiers
pas dans la carriere dioc6saine lui causait une deception qui se comprend tres bien.
C'est sans doute A ces dif&cultbs que Benjamin fait

allusion dans une lettre dat6e du 20 novembre i853.
Son frere lui avait demande si sa demarche pres de
Saint-Lazare l'engageait. II r6pond : a Si je n'avais
pas &ti engage, je ne m'en serais que plus hate d'entrer dans cette Congregation, oiu tout me poussait et
dont je ne voyais rien capable de m'&carter. Je l'ai dit
franchement A mon oncle Benjamin avant d'entrer; si
ma resolution n'avait pas tei arret'e avant de quitter
le s6minaire, les vacances m'y auraient infailliblement
porte. Chacun juge A son propre point de vue ce qui
concerne les autres, et c'est ce qui fait que, sisouvent,
nous portons des jugements si diffirents. Dans cette
circonstance, qui devait avoir une si grande influence
sur ma vie, puisque c'est d'elle que depend ou mon

boaheur ou mon malheur, je n'ai pas balanc6 un seul
moment A dire : oui. Une force secrete, dont je ne
pouvais me rendre compte d'une maniere d6termin6e,
agissait sur moi et fortifiait tellement cette pensde
dans mon coeur que jamais il ne me vint en esprit que
je pusse choisir autre chose. Cette carriere m6me me
parait tellement celle que je dois parcourir, qu'il
semble que mon esprit y ait k6tforni expres. Aussi
je suis quelquefois honteux de moi-meme lorsque,
m'examinant attentivement, je vois, d'un c6tW, tant de
graces, tant de bienfaits signal6s de la Providence;
de I'autre, tant d'indifference A y r6pondre depuis si
longtemps. ,Et tres-joyeusement le novice continue A
27
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epier en lui, d'apres sainte Thtrise, a ce qu'il dit, les
signes infaillibles de la vocation. Celui qui se manifeste le mieux, c'est le bon app6tit. II faut, en effet,
explique-t-il, qu'un novice mange bien, etc.
Les lettres que nous avons conserv6es de cette
p6riode de sa vie respirent une joie complete, un
juv6nile enthousiasme, qui se manifeste d'une maniere
tour a tour amusante et fort serieuse, et cette souplesse avec laquelle ce charmant et pieux jeune homme
passe du plaisant au severe, donne a sa correspondance un charme delicieux.
Veut-on un exemple de cette gaiet6 vraiment d6sopilante qui s'allie si facilement a la vie s6rieuse d'un
homme bien a sa place? Qu'on lise la maniere dont il
s'excuse sur ses occupations d'un retard" apporte a
repondre. c Depuis Piques, je suis charg6 de veiller
a ce que nos nippes, c'est-A-dire les nippes de MM. les
s6minaristes, y compris les miennes, soient en bon
etat, et, pour cela, il me faut faire une petite operation,
qui n'est pas sans rtre quelquefois burlesque. Le
lundi matin, je me prombne dans le siminaire pendant une demi-heure, demandant a chacun, a peu pres
en son langage, s'il a besoin de quelque chose. Alors
I'un m'apporte une soutane dechir6e par derriere en
forme de redingote, ce qui n'est point du tout dans
I'uniforme voulu par la rggle; un autre m'apporte une
culotte qui n'a plus de fond; celui-ci me montre une
paire de souliers dont les bAillements demesures font
croire qu'ils s'ennuient de rester si longtemps entre
les pieds du meme maitre; quant a celui-l,

il m'en

apporte dont les talons ne tiennent plus, ce qui prouve
clairement qu'ils sont devissis... Mais je n'ai point
fini avec les habits. Lorsque je puis raisonnablement
supposer que tous les n6cessiteux ont fourni leur
contingent, je prends lesdites hardes sur l'Apaule, et
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puis, semblable 4 un marchand de peaux, chiffons, je
descends lentement, fredonnant la chanson des chiffonniers de Chalons, mise en musique par un el6ve du
seminaire de ladite ville : « As pas d'peau d'lapin
* a vendre? Vieux souliers, etc... des reliques, des
* reliques; etc. ?n Ou mieux encore celle-la, qui me fut
enseignie par un de mes predkcesseurs dans la charge
du soin de pauvret6, sur l'air de Charles VI : < Guerre
« aux tirans, tirans des vieilles bottes, des vieux habits,
gn'y a rien i vendre par la" des vieux chapeaux;
< haut? Non, gn'a rien a vendre (bis), gn'a rien a
4( vendre par lh-haut? ,)

On n'accusera pas, certes, le novice d'engendrer la
milancolie. Tel il est a vingt ans, tel il demeurera
toute sa vie. Mais il se garde de se laisser ind6finiment emporter par sa verve amusante. Apres s'6tre
encore complu pour un moment dans sa dignitt toute
ricente d'oncle, digniti qui le rend si respectable a
lui-meme qu'il n'ose plus se regarder au miroir qu'avec
la plus grande v6neration, il termine sa lettre sur de
nobles pensees et recommande A son frere avec le
plus grand naturel et la plus parfaite conviction ce
qui fera le fond de sa spiritualitL de tous les temps :
one parfaite conformite - la sainte volont6 de Dieu.
(3o juin 1854.)
C'est la meme vertu profond&ment chretienne qu'il
recommande, sur un ton dont le s6rieux se soutient
tout le long de la lettre a sa mere, le 28 avril de la
meme ann6e : a Oh! oui, je suis bien heureux ici, et
la r6solution serait encore & prendre que je la prendrais aussi volontiers. Bannissez done toute crainte,
ae vous laissez point troubler par ces paroles qui vous
sont dites a mon sujet; au service de Dieu, tout est
bonheur; et, suppose meme, ce qui certainement
a'arrivera pas, que I'on m'envoyit dans les pays les
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plus lointains, chez les peuples les plus sauvages, ne
serais-je pas aussi bien sous la protection du bon
Dieu que dans mon propre pays? Ne serais-je pas
beaucoup plus tranquille sous la conduite de sa
divine Providence que si je ne voulais en faire qu'i
ma tete? Croyez bien, ma bonne mere, qu'on n'est
jamais plus en sfret6, que l'on est jamais plus heureux, que lorsqu'on s'est tout a fait abandonn6 a la
volont6 du bon Dieu. 11 sait mieux que nous ce qui
nous est n6cessaire; et quelque chose qui nous arrive,
c'est toujours un cadeau de sa main que nous devons
recevoir avec joie. n
Ce n'est pourtant pas sans un serrement de cceur
tres cruel qu'il avait quitt6 sa bonne et v6ner6e mere.
Dans une lettre de bonne annie, tout 6mue, da
3o d&cembre 1854, il rappelle le reve que tous deux
avaient fait, un moment, d'une vie en commun qui efit
6t6 bien douce A chacun : t Et vous, seule au milieu
d'un pauvre petit hameau, oii vous n'avez que de loin
en loin quelques communications passag&res avec vos
enfants, comment passerez-vous ce jour (de l'an)?
Peut-ktre comme vous en avez passe tant d'autres, en
pleurant votre isolement. Ah! ma bien chere mere,
Dieu m'est t6moin que je voudrais faire tout au
monde pour pouvoir l'adoucir. J'ai cru un moment que
ce bonheur m'6tait r6serv6, mais le bon Dieu en a
d6cide autrement. Ce qu'il a fait est bien fait et le
sacrifice est accept6. Je n'ignore pas combien il vous
a et6 p6nible, mais je sais aussi que vous l'avez
support6 en mere v6ritablement chr6tienne, et c'est
ce qui adoucit 1'amertume des pens6es qui viennent
quelquefois me troubler lorsque je pense ~ vous.
Unissons done nos prieres pour obtenir de sa divine
bont6 qu'll veuille bien vous recompenser du sacrifice
que vous avez fait, et vous combler de ses graces; et

-

785 -

m'accorder moi
t la grice de perseverer dans la sainte
vocation a laquelle II a daign6 m'appeler; et, dans
une vie meilleure, nous nous retrouverons au milieu
d'un bonheur qui ne doit pas finir. »
Cette vocation, dont nous connaissons le caractere
impwrieux, sur quelles considerations Benjamin
I'avait-il appuybe? Une lettre, ecrite le 25 novembre
1854 a son frere Eugene, nous le laisse entrevoir.
Eugene avait concu le gen6reux dessein d'adopter
un jeune s6minariste, pour lequel il aurait sans doute
pay6 la pension et qu'il esperait avoir la joie de conduire au sacerdoce. Benjamin le dissuada de ce
projet. 11 craint les d6convenues possibles et la d6ception de son frere dans le cas o~ le jeune homme ne
parviendrait pas au but d6sir-. II fait valoir ainsi sa
pensee :
,(Pendant mon sejour au petit s6minaire, pendant
les six mois que j'ai passes au grand, j'ai vu tant
d'exemples d'61ives entres dans cette carriere et renvoyes au bout de plus ou moins de temps, pour
manque de vocation ou de talents, que je ne voulais rien
dire ni pour, ni contre (ton projet). G6neralement, les
enfants pauvres qui entrent au s6minaire y sont mis
par leurs parents pour des vues interess6es. Ils se
figurent que, pretres, ils n'auront rien ou pen de
chose a faire; qu'ils pourront vivre a leur aise sans
teaucoup de fatigue et meme subvenir aux besoins
de leurs parents. Illusion! Illusion que tout cela!
Figure-toi un pauvre cure de campagne qui n'a que
son mince traitement pour vivre, 85o francs. Avec
cela, il faut vivre a deux, s'entretenir, payer la servante, s'il en a une, ou entretenir la mere, si c'est elle
qui est la compagne. II ne faut point compter sur le
casuel, qui est presque nul. Si done le cure n'a rien
de sa famille, s'il n'a pas une ardeur infatigable
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pour le travail et l'Ntude, il v6getera miserablement
et sera malheureux toute sa vie... Ce que je te dis est
d6solant, je le seas bien, mais sur ce sujet, c'est la
seule pensee qui me vienne. Si je te disais tout, to
m'accuserais de broder i plaisir. )
De telles confidences sent empreintes d'une exagiration 6vidente. Les cures de campagne ne sont pas
ainsi voues presque infailliblement a la m6diocrit6, i
la mistre et au malheur. Benjamin erige en evidence
une impression mal motiv6e, mais il reste que cette
impression fut la sienne. II s'effraya de la solitude et
du ministbre, r6put6 mediocre, du pr&tre isole dans
une petite paroisse et il n'osa pas risquer pour luimeme une telle 6ventualit6. Le ministere actif de la
predication et strtout la vie de communaut6 le s6duisirent et lui parurent la voie la plus certaine du salut.
Malgr6 des peines que la vie religieuse ne lui epargna
pas, meme A certains jours sombres qu'il traversa et
dont son ceur impressionnable sentit vivement les
heures penibles, il ne regretta jamais sa determination
de jeune homme.
Mais une vocation si nette et si tranch6e ne detruisait pas en lui 1'esprit de famille. II demeura, sans que
ces sentiments aient nui au d&tachemeot religieux
dent il avait le devoir, d6vou6, dans le sens le plus
Olev6 du mot, aux siens. A son arriv6e dans la capitale,
il fait ex6cuter son portrait en daguerreotype et en
offre plusieurs exemplaires aux Chalonnais: a De la
sorte, 6crit-il, nous pourrons encore nous voir A pen
pres tous les jours. , II ajoute : « Je pense assez souvent A ma famille pour ne pas craindre de l'oublier de
sit6t. Quoiqu'on nous recommande ici d'oublier tout
ce qui est en dehors de nous, afin d'etre tout entiers
A Dieu, crois cependant, mon bon frrre, qu'il ne
m'ordonne pas de faire taire la voix de la nature;
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bien au contraire; en lui conflant ainsi nos cceurs sans
reserve, en les lui donnant sans retour, il les purifie,
et les affections qu'Il y d6pose sont bien plus douces,
plus fid&les et m&me plus tendres que celles que la
nature produit seule. *L'esprit de foi\ qui t'anime te
dira certainement que, quand tu voudras me trouver,
c'est au pied de ses autels, dans une visite an Saint
Sacrement, que nous pourrons nous retrouver. ))
Ses lettres, toutes pleines d'affection autant que
d'esprit de pi6t', sont, d'ailleurs, relativement rares. I1
les commence souvent par des excuses. 11 regrette de
r6pondre avec retard, parce qu'il est trop occup6 par
ses devoirs d'etat; et l'on sent qu'il se reprocherait
comme une perte de temps une correspondance fr&quente qui le distrairait du soin de sa formation
intellectuelle et religieuse. 11 est tout entier aux exercices de pi6te et aux 6tudes, qui se partagent son
temps; il realise pena pen la devise des trois S, dont
il donnait un jour le commentaire a son frere Eugene.
II possede la Sant6; sa Science, qui consiste A savoir
qu'il ignore tout, ne reste pas & ce stade de dtbnt;
quant a sa Saintet6, il emploie consciencieusement les
moyens qu'on lui suggere pour I'acqufrir.
Successivement, il fera joyeusement les divers pas
qui l'approcheront du sacerdoce. Le 7 novembre 1855,
ii annonce sa profession recente a sa mere: i C'est le
to octobre qu'a en lieu la cir6monie, sans t6moins,
sans bruit, a cinq heures et demie, dans notre chapelle.
Je me suis donn6 i Dieu, corps et ame, pour le servir
dans la Congregation de la Mission; et pour y parvenir, j'ai fait veua de Pauvrete, Chastet6 et Obbissauce pour tout le temps de ma vie dans cette Congregation. Voil. ce que j'appelle un beau mariage, on je
trouve toute sorte d'avantages, sans y apercevoir de
chagrins ou soucis. )
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A partir du 3o septembre 1857, il signe ses lettres
( sous-diacre de la Mission ). II recoit le diaconat le
Ig decembre suivant, aux Quatre-Temps de Noel. Le
28 mai 1858 est la date de ce qu'il appelait dans une
lettre pricCdente a la grande adtion par excellence ),
c'est-a-dire l'ordination sacerdotale et la c6l6bration
de la sainte messe. II est regrettable que nous ne
poss6dions rien des impressions qui durent 1e ravir en
ce beau jour.
Le 6 aout 1858, ii annoncait & son frbre son c placement definitif >. II devenait sous-procureur a SaintLazare.
CHAPIIRE II. -

LA PROCURE ET LA GUERRE

La lettre par laquelle l'abb6 Benjamin Hurault
annoncait a son frere Eugene sa nomination de sousprocureur de la Congregation manifestait une joie
6vidente : e Je puis enfin t'annoncer mon placement
d6finitif. Lundi dernier, le Pire m'a appel6 et m'a
demand6 en riant s'il serait de mon goat de rester a
Paris. Qu'aurais-tu r6pondu a ma place? Je ne sais,
pour moi, ce que je r6pondis; toujours est-il que
j'itais entr6 chez le Pere simple particulier et que j'en
suis sorti procureur. C'est maintenant que je pourrai
appr6cier l'utilit6 des verifications do brouillard. Ce
qui ne m'amusait pas trop, il y a huit ans, va devenir
une partie de mes occupations habituelles. , Et rien
ne manifeste mieux sa satisfaction que la maniere
dont il raconte l'effet produit par sa nomination sur
Adolphe Hamel : « Adolphe est au comble de la joie.
Hier, quand je lui annoncai la nouvelle, il 6tait tente
d'aller embrasser les braves chevaux de l'omnibus X,
qui conduit directement de la place du Havre a la
rue de Sevres, 95. Pourtant, par respect humain, il se
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contenta de m'exprimer sa satisfaction par une vigourguse poignie de main. ,
La fonction de sous-procureur faisait de lui le
second du missionnaire charge des int6r&ts temporels
de la Communaut6. Au bureau dont il faisait partie,
appartenait le soin de r6gler toutes les questions
financieres, celles qui intiressaient la maison de Paris,
mais aussi celles que soulevaient les relations avec les
maisons de province et d'Europe, d'ailleurs encore.
Envois d'argent, tenue du portefeuille financier,
approvisionnements, correspondance multiple, r&ception des h6tes, etc.; il nous est difficile d'6numerer
tout ce qui, dans une communaut6 aussi importante
que celle de la rue de Sevres, bien plus, dans un ordre
religieux tout entier, peut ressortir A la competence de la procure. II fera souvent allusion, dans sa
correspondance, aux occupations par lesquelles il est
deborde. 11 en parlera toujours joyeusement, sans que
l'on puisse surprendre une seule fois la lassitude qui
ne manque pourtant pas de s'emparer d'ordinaire de
ceux qu'un travail continuel et sans variete astreint A
la fastidieuse monotonie de la besogne d'6criture.
u J'6crivaille, disait-il le 23 septembre 1858, je comptaille, je couraille du matin au soir, et quand je suis
bien fatigu6 le soir, je te promets que, je dors solidement. )
De mnme, le 3i d6cembre 1865 : , Les heures
passent sans qu'on sache ce qu'elles sont devenues, et
I'on arrive au soir en se demandant ce que l'on a fait.
II faut repondre a tout le monde, ce qui est facile, et
contenter tout le monde, ce qui 1'est beaucoup moins. o
Ou encore le 9juillet 1870: u Nous boulottons ici
comme nous pouvons. De la besogne .par-dessus les
oreilles : lettres A ecrire, comptes a r6gler, encaissements A faire, ca n'en finit pas. )
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Au bureau dans lequel il passait la plus grande
partie de son temps, il avait aeux compagnons, le
procuteur, M. Mailly, et un autre collkgue, plus jeune
que lui, et qui, au moins a une certaine 6poque, fut
M. Francois Dillies. II vivait avec ses compagnons
habituels sur le pied d'une franche aniti6. Familierement, il leur avait donn6 des surnoms. Le procureur etait le patron on le vieux; celui sur lequel ii
avait pres6ance 6tait le petit, ou le petit Francois. 11
semble que, tout en faisant la besogne, on bavardait
assez. II ne se vantait pas sans raison de l'agilit6 de
sa langue. La procure 6tait certainement devenue,
grace a lui, I'endroit le plus gai de la' maison. On
racontait sur les procureurs les histoires les plus
dr6les. On pretendait, par exemple, qu'ils s'ktaient
entendu, aux tenebres de la Semaine sainte, pour se
porter l'un a l'autre l'antienne et se dire mutuellement, aux sourires 6touff6s de toute l'assemblee : Ait
lairo ad latronem; ou encore, que M. Hurault avait eu,
un jour, la malice de contraindre M. Mailly a entonner I'antienne des Rois : Apertis thesaurissuis, ce qu'il
n'aurait fait que bien a contre-cceur. Ainsi l'on se
distrayait de la monotonie des chiffres, et, quand il
y avait eu un bapteme k Chalons, c'ktait fete de premiere classe en recevant les drag6es qui valaient au
bon gout du parrain une si delicieuse renomm6e.
Ces plaisanteries, si amicales fussent-elles, n'auraient pas suffi h consoler des pr&tres d'une besogne
qui, en raalite et malgr6 leur esprit d'obbissance et
leur entrain, ne pouvait satisfaire leur zele surnaturel.
Les superieurs, en astreignant des sujets distingues
aux soucis de l'administration mat&rielle, ont bien
soin de leur donner en meme temps un ministere spirituel. Les charges de ce genre ne tarderent pas a
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tomber sur les 6paules de Benjamin, qui, d'ailleurs,
les tendait avec empressement au fardeau. Le ministere, pour un lazariste r6sidant a Paris, consiste natnrellement ý servir d'aum6nier aux soeurs de Charit6
et aux maisons qu'elles dirigent. Benjamin semble
avoir &t6 charge ainsi de plusieurs ktablissements.
u Je vais exposer le saint Sacrement, 6crit-il un jour,
dans une de mes maisons. v II dirige, dans ces maisons
des enfants et des jeunes filles, it y preche, ii s'y
d&pense, il y a m6me des initiatives consid6rables,
puisqu'un jour il se trouve a la tete d'une construction, qu'il 6leve completement a ses frais et pour
laquelle il abesoin d'une somme de roooo francs. II
a un confessionnal dans la chapelle et une fidcle clientele d'Ames pieuses s'y presse. Des ses premieres
ann6es de pretrise, il se revele, en effet, comme un
directeur de haute valeur et l'on se plait a lui demander conseil, tant sa rondeur, sa bont6, sa pizt6, sa
bonhomie peut-6tre, inspirent confance. 11 se donne,
d'ailleurs,avec une sorte d'enthousiasme auxames qu'il
dirige. II leur dispense gendreusement les secours de
ses exhortations, mais, au besoin, il les aide meme de sa
bourse. Le budget de ses charites depasserait bien vite,
s'il n'y prenait garde, celui de ses ressources: il a ses
pauvres, il d6pense pour eux ses revenus et ii se
montre bien reconnaissant a son frere, quand celui-ci
a la bonne idee de les grossir un pea en y ajoutant
quelques subsides supplimentaires.
Mais c'est pour les soeurs qu'il aime surtout a se
dipenser. 11 lear rendra, aux jours mauvais, les plus
signai~s services. En attendant, il exerce pres d'elles
avec zile le ministere que lui confient ses supCrieurs,
gmoigne
et unelettre, dat6e de l'Haj, en janvier 187o, t
qu'il 6tait charg6 de les visiter en banlieue. a Je suis
tellement ahuri depuis quelque temps, ecrit-il le
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3 mai 1859, que je ne sais plus oi donner de la tte. o
Le careme passe, le mois de Marie commence et il
faut penser a ses paroissiennes et a ses enfants avant
tout. Au moins, c'est ce que je commence a croire. Le
patron n'est pas toujours de cet avis; il trouve que ce
n'est que l'accessoire, par consequent, qu'il faut le
faire quand on n'a rien autre chose, et il faut bien se
ranger de son avis; on ne peut le laisser tout seul
quand la besogne commande. Vous etes en morte
saison maintenant; pour nous, c'est la saison du travail qui commence et en voila pour jusqu'au mois d'octobre, sans trouver un moment pour soi. >
II 6tait ainsi en pleine activit6 de travail et de ministire quand s'annoncirent les prodromes de la guerre
de 1870.
Le 3 juillet 1870, l'abb6 Benjamin avait eu la consolation d'assister, a Chilons, a la premiere communion
de deux de ses neveux. II etait rentr6 & Paris et le
mois s'tait 6couli dans les occupations ordinaires. Il
s'y ajoutait seulement le souci de preparer dignement
le cinquantenaire du Supirieur general, M. Etienne,
qui devait 6tre c6l6br6 dans les premiers jours d'aoit.
Voici que, le 18 juillet, on apprit la declaration de
guerre. Une telle nouvelle etait bien capable de jeter
les esprits dans l'inquietude. 11 ne semble pas cependant qu'a Saint-Lazare on soit tombi dans rien qui
ressemblat au d6sarroi. La joie de fater le Tres
Honor6 Pire primait tout le reste. a Nous avons en
ce moment, ecrivait Benjamin le 25 juillet, un encombrement de personnel qui nous donne beaucoup d'occupation. Le cinquantenaire de M. le Sup6rieur, que
nous c6lebrons le 4 aoat, nous amene des confreres de
tous les pays du monde, auxquels ii faut r6pondre. >
En d6pit des premieres nouvelles qui arrivaient des
champs de bataille, et qui, il faut le dire, n'6taient
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pas encore formellement inquiitantes, la journ6e pr6par6e fut des plus joyeuses. Mais elle devait avoir un
bien triste lendemain. Le 4 aout, nous avions &t6 une
premiere fois vaincus a Wissembourg; le 6, c'6tait
bien autre chose a Wcerth et Reichshoffen. Le 9, Benjamin n'avait que trop de raisons d'6crire : c Que de
tristes 6v6nements depuis que je vous ai &crit! Y, Les
missionnaires venus pour la f&te s'6taient hitts de
regagner leur poste. Deja on avait exp6die une partie
des jeunes gens dans le Midi, au lieu natal de saint
Vincent de Paul, oi ils devaient passer la guerre sous la
direction de M. Chinchon. Des nouvelles, plus sinistres
encore que la realit6, circulaient dans Paris, et I'on
s'attendait aux pires evenements. a Esperons, terminait pourtant M. Benjamin, c'est le seul mot que je
puisse prononcer en ce moment. n Le 17 aout, les
nouvelles n'6taient certes pas meilleures; elles apprenaient aux Francais terrifies les 6checs de nos armes
sous Metz. Mais Benjamin se donnait courageusement
le r6le de reconforter par des r6cits optimistes.
a Depuis la bataille livr6e dimanche, 6crivait-il (Borny,
le 14 aoft), on pense qu'il y en a eu deux autres, dans
lesquelles les Prussiens ont &te battus. On veut les
attirer sous les murs de Paris, on reculera devant eux,
afin de disseminer leurs forces, et on les prendra
entre deux feux. Tout le monde a Paris est d6termin6
a faire son devoir bravement. Nous transformons
notre maison en ambulance apres avoir expedie une
bonne partie de notre monde dans le Midi et dans le
Nord. n II raconte ensuite comment, tandis qu'on
commenqait un triduum de prieres ; Paris, nos soldats couchaient quarante mille hommes aux Prussiens
devant Metz. " Comme vous le dites avec justesse,
concluait-il, la sainte Vierge est avec nous et elle y
restera, pourvu que nous ayons confiance en elle. w
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Cette confiance ac troublait, d'ailleurs, pas son instinct
de bon procureur et il notait soigneusement que des
approvisionnements avaient 6t6 faits en riz, extrait
Liebig et viande d'Australie de conserve. C'6tait
sage.
Ses chers Chalonnais, plus rapproch6s encore que
lui du danger, avaient cru devoir en eloigner les
enfants et les femmes. Mmes Hurault et Eugene, avec
leurs chers petits, avaient pris le chemin de Courseulles en Calvados, tandis que Mme Hamel se retirait a Saint-Valery-en-Caux. Benjamin, qui, en ces
conjonctures graves, trouvait plus souvent le temps
de leur 6crire, multipliait les lettres de r6confort et
puisait dans son imagination les nouvelles les plus
merveilleuses que l'on pouvait desirer. II savait par
des renseignements priv6s que la position des Prussiens 6tait fort dangereuse, il 6numbrait les armies
qui se formaient, ii comptait les canons qui d6fendraient Paris. 4 On ne veut pas repousser les Prussiens en Allemagne, disait-il, on veut les prendre et
les enterrer en France, puisqu'ils y sont venus. ,
Ces bonnes nouvelles et cette stratbgie optimiste, ii
6tait alle, en compagnie de M. Mailly et rev&tu d'un
costume laique, les porter, avec les papiers pr&cieux
de la communaute, en Angleterre pendant les jours
pr6c6dents. (( Parti le samedi 20 juillet, a huit heures
du soir, avec M. Mailly, nous itions a Londres a sept
heures du matin. Nous avons repris le train, le soir,
pour Douvres et, a sept heures et demie, nous etions
ici. Jolie excursion. Sans M. Mailly, je me serais
ennuyd comme un rat mort. Londres est trisre, le

dimanche, avec ses grandes maisons grises, noircies
par la fumte. Nous avons fland pendant trois heures
dans les rues, attendant patiemment la fin de la journee. Nous 6tions en simples pikins avec paletot et
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tuyaux de poele. Nous ne pouvions nous regarder
sans rire. n
Cependant, en depit de la confiance qu'il affchait
et de l'espoir dans lequel il se complaisait que " la

NativitA de la sainte Vierge ne se passerait pas sans
que nous ayons obtenu un r6sultat d6cisif », il constatait les precautions qu'on prenait en vue d'un siege
possible et probable. Se preparer a r6sister, c'itait,
d'ailleurs, le meilleur moyen de d6courager l'ennemi
de l'attaque. a Quant a marcher sur Paris, je ne crois
pas qu'ils osent s'y aventurer. La ville a 3 ooo pieces
de canon, I4o ooo hommes de troupe et iooooo gardes
nationaux qui marcheront r6solument. S'ils viennent,
iis seront &crasis; il n'en retournera point en Prusse.
Toutes les campagnes avoisinant Paris dans un rayon
de 8 a 1o lieues d6menagent et amenent leurs r6coltes
A Paris. C'est une vraie panique. Les 6difices publics
sont transformes en magasins, les places memes et
les terrains vagues sont occupes et transformes en
docks, od. l'on empile grains, farine et fourrages. Au
moins, nous ne mourrons pas de faim. »
Memes espoirs dans la lettre ecrite le I" septembre

a son frere Eugene : a Je t'assure qu'ils sont dans
une mauvaise passe. Un petit corps de 70ooo hommes
choisis est entrE dans la Bavibre rh6nane et va leur
causer une surprise assez disagrbable en ruinant les
chemins de fer, les communications et en marchant en
avant jusqu'a Berlin. ,
A Berlin, a Berlin ! Ce cri risonne singuliUrement
faux a cette date. Le surlendemain, I'empereur Napoleon capitulait 5 Sedan et, le 4 septembre, une r6volution rapide et decidie le detr6nait.
La lettre que M. Benjamin 6crivait a son frere
Eugene et dont il envoyait la copie a sa belle-soeur a
Courseulles, lettre datee de cette journee historique

du 4 septembre, vaut d'etre cit6e tout entiere: (( Nous
sommes dans une triste passe. L'arm6e de Mac-Mahon
dispersie ou prisonniere, detruite enfin, l'empereur
pris, les Prussiens marchant sans obstacles sur Paris,
voili les nouvelles du matin. Celles du soir ne sont
pas meilleures. La Chambre r6unie a Paris devait statuer sur la d6cheance de l'empereur. La place de la
Concorde, les Tuileries, le Carrousel sont remplis de
monde. J'apprends a l'instant par M. Mailly, qui a &t6
a la d6couverte, que le peuple souverain a enfonc6 les
portes de la Chambre et proclame la R6publique.
M. Mailly prend ses habits de pekin pour aller voir un
peu ce qui se passe. Quel grabuge ! et avec cela pas
d'armes ! Ah ! le gouvernement qui nous a fourr6 dans
ce gu&pier est bien coupable ! C'est I'aveuglement le
plus incomprehensible qui puisse se voir! On a eti
de faute en faute, on a roul6 de chute en chute et la
France en un mois se trouve accul6e sur les bords de
la ruine. Que sortira-t-il de tout cela ? Hier la nouvelle
que l'empereur 6tait pris a Rte salu6e avec acclamations comme une d6livrance; ce matin, quand on a su
le reste, on a 6te constern6. Le peuple s'est reuni sans
bruit et a effondr6 ce qui restait d'un pouvoir corrompu jusqu'k la moelle. Si Dieu ne vient pas a notre
secours d'une maniere 6clatante, nous sommes perdus.
Malheureusement, en France, on l'a quelque peu laiss6
de c6t6 depuis longtemps. - 4 heures. J'apprends i
l'instant que la Chambre a proclam6 la d6cheance i
l'unanimit6, proclam6 la R6publique et nomm6 un
gouvernement provisoire, compose de Palikao, Trochu,
Thiers, Favre et Gambetta. La Chambre est-elle dissoute ? C'est ce que j'ignore. C'est probable, comme
en 1848. Tout le monde est content du choix qui a t6
fait du gouvernement provisoire. On n'a pas recherch6 les r6publicains de la veille, mais seulement des

--

797 -

Franqais. ) Et alors l'incorrigible optimiste ajoutait:
( Les pr6paratifs de la defense nationale sont poussis
avec une extreme vigueur. II ne serait pas 6tonnant
que la R6publique gagnit comme une trainee de
poudre en Bavidre et ailleurs, et alors ce serait le salut
pour nous. ))

Une lettre du 7 septembre indique les pr6paratifs de
defense en cas de siege de la capitale. Saint-Lazare,
presque 6vacu6, - il n'y reste plus que 5o personnes sur 25o, -

est transforme en ambulance, et d6jk

les mobiles bless6s y apparaissent. Le 19, Benjamin
conclut du silence de ses correspondants i 1'occupation de Chalons. Le 23, la ville de Paris est assi6ege
et les lettres de l'abbA portent cette indication : parti
par ballon. Tout Paris est mobilis6, Adolphe Hamel
et Charles Lambert ( font avec zele leur service de
gardes nationauxn et lon demeure plein de confiance.
a Les Prussiens n'entreront pas. ) Les predictions,
d'ailleurs, confirment les pronostics encourageants
et l'on commence a esp6rer, sur leur foi, que 'ennemi,
apres avoir brfil Paris, sera ecras6 a Poitiers.
La derniere lettre de l'abb6 Benjamin datee de
Paris est du 1 octobre. Le 14, lui arriva une aventure
qui devait 1'orienter d'une facon tout a fait inattendue. La relation .du siege de Paris publi6e par les
Lazaristes et a la redaction de laquelle M. Hurault
prit d'ailleurs une part importante, nous raconte ce
qui survint.
, Les soeurs de Charit6 poss6daient A L'Hay, village
voisin de Bourg-la-Reine, un h6pital important, qui
contenait quatre-vingt-dix vieillards; M. Hurault en
6tait I'aum6nier et le confesseur ordinaire des religieuses. Le lendemain du combat de Bagneux, le general
Trochu fit annoncer a la communauti des sceurs de la
rue du Bac que la destruction de L'Ha;y tait d6cid6e
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et que, comme les Prussiens ne voudraient certainement pas accorder un armistice pour permettre d'6vacuer les vieillards et les saeurs, le seul moyen A prendre
&taitqu'un Lazariste allAt A L'Hay, avec le drapeau de
l'ambulance, porter aux soeurs I'avisde s'en aller a Bourgla-Reine ou ailleurs, ou bien de rentrer k Paris ce jour
m&me, 14 octobre. L'honneur de cette mission revenait de droit au confesseur des religieuses. M. Hurault
ne le d6clina pas. Le drapeau d'ambulance en main,
il franchit de suite les avant-postes ennemis. II ne
devait pas revenir et ne devait pas connaitre les
horreurs du siege.
Mais, a difaut des privations et des dangers auxquels la Providence le soustrayait d'une maniere si
&trange, il allait passer par de bien singulibres aventures. II les a longuement racont6es dans une lettre
adressie par lui a ses confreres, qui leur parvint aprbs
le siege, le 4 fkvrier 1871, que la relation citee plus
haut a reproduite en entier et que, puisqu'elle est
imprimbe, nous ne ferons que resumer.

Aprbs avoir franchi les avant-postes, le jeudi 13
octobre, il s'etait dirig6 tout droit vers L'Hay. II
l'avait trouvi evacu6 par la population, marqub des
traces d'un ricent combat; et le commandant allemand
auquel il s'etait present6 en d6clinant son titre de
directeur des soeurs, lui avait appris que celles-ci
6taient dejA parties, avec leur vieillards, pour Versailles. Apres une attente de quelques heures, il 6tait
parti pour Wissous, puis pour Corbeil. Dejeuner sans
confort, nuit sur la paille, impossibilit6 de c6lbrer
la sainte messe le samedi matin, alerte quand on
faillit le prendre pour un espion, conversations avec
les Allemands, l'abbe, dans sa lettre pittoresque,
raconte tout cela avec humour. Mais a quelque chose
malheur est bon. D'abord prisonnier sur parole, puis
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muni d'un permis de circulation, il fut iecu avec
enthousiasme par les sceurs de Chariti de Corbeil; il
devint de fait leur aumbnier et il put, quatre mois
durant, se laisser giter par elles. Dans cette situation
inattendue, qu'il n'avait pas cherchie, ii se plaisait a
reconnaitre la main de la Providence. a Dans tout
ce qui m'est arrive depuis le commencement de la
guerre, 6crivait-il a sa belle-soeur, Mme Eugene
Hurault, dans les premiers jours de decembre, il m'est
difficile de ne point voir la conduite de la Providence;
elle m'a conduit ou je ne voulait pas, pour y faire un
bien qui ne se serait pas fait, tandis que mes confreres de Paris pourront tres facilement faire ce dont
*
j'6tais charg6 .
II ne devait rentrer & Saint-Lazare qu'I la mif6vner 1871, avant le 17, date d'une lettre qu'il fait

partir de Paris. Ses confreres remarquerent malicieusement qu'il semblait avoir attendu que le pain noir et

la viande de cheial y eussent completement disparu.
'A peine s'y trouvait-il revenu qu'il apprenait la mort
deson frere Auguste. D'autres tracas allaient le troubler; on s'acheminait vers la Commune.
(A suiv7e.)
CHATEAUBRIAND A L'INFIRMERIE MARIE-THERESE

Qu'y a-t-il encore de Chateaubriand dans cette
Infirmerie Marie-Therbse, qu'il habita par intermittences de 1826 & 1838 et que la Socidt6 a les TroisMonts ) (Montparnasse, Montrouge, Montsouris) dotera
demain d'une plaque comm6morative?
II est curieux et presque paradoxal que la plupart
des staziani, des lieux de halte de ce grand vagabond,
qui 6crivait qu'il ne fallait qu'un pas au temps pour
tout changer de la figure du monde, se soient conser-
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v6s & pen pros tels qu'en son vivant, depuis son
berceau, dans la sordide rue aux Juifs, a Saint-Malo,
jusqu'au bel h6tel parisien de la rue du Bac, oi il tr6passa plein de jours et d'ennuis. Comme si tout ce
qu'il avait touch6 en prenait quelque chose d'6ternel!
Combourg est encore debout, vieille carcasse feodale,
a peine rajeunie au dedans, et Beecles, patrie de Charlotte Yves, son premier amour, et la Vall6e-aux-Loups
a la fois sanatorium et mus6e. Et voici, dans 1'Infirmerie Marie-Thirese, ou plut6t dans un etablissement
contigu, an 88 de la rue Denfert-Rochereau, le pavilion isol6, de style Directoire, qu'il occupait, entre
deux fugues a Genive, Rome ou Prague avec Mme de
Chateaubriand.
II l'avait achet6, aprks 1'acquisition de l'infirmerie
- fondation pieuse de sa femme a l'usage des vieux
pretres impotents - moins pour avoir un toit personnel que pour 6pargner 4 ses pensionnaires et aux
a bonnes sceurs n qui les soignaient ie voisinage d'une
sorte de Luna-Park montparnassien, avec caf , dancing, montagnes russes, que projetait d'ouvrir li une
compagnie d'entrepreneurs de jeux champ6tres. Un
petit mur s6parait le pavilion des terrains de l'intirmerie : il le ferait abattre; il tiendrait ainsi sous ses
yeux tout un hectare et plus de pelouses, de vergers,
de charmilles, de boqueteaux, qu'iI disposerait a sa
guise, oh il satisferait ses gouts de botaniste inv6t6r 6 .
Je ne suis pas bien sfr que les pompadouras et lcs
rhododendrons qu'on y voit encore remontent au nostalgique vicomte, mais ces deux grands
cdres
~t
de
Salomon n, dans la partie du domaine que longe le
boulevard Raspail, sont les survivants incontestables
d'une plantation faite par lui et qu'il fallut sans doute
6claircir. Ah! pourquoi Barres ne les a-t-il pas connus ?
C'est une chose fort regrettable assur6ment que la
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transformation qu'on fait subir au pavilion lui-meme:
rogn6 d'un c6te (du c6te oh se trouvait le cabinet de
travail de Chateaubriand), agrandi de l'autre au d6triment du ravissant pleasure-groundqui s'6tendait devant
les fenetres du salon, le pavilion sert aujourd'hui de
chapelle
l'Institution des Jeunes-Aveugles. Tout
compte fait, pour qui cherche Chateaubriand, il y a
plus de chance de le rencontrer au 92 de la rue d'Enfer, sur les pelouses ou dans les corridors de l'infirmerie, que dans cette ancienne u folie , desaffect6e
dont quelques consoles et un delicieux bandeau de
feuillages rappellent seuls la premiere destination.
La recherche sera encore facilit6e si on a la chance,
comme nous l'efimes, d'avoir pour guide 1'6rudite et
charmante historiographe de l'infirmerie, Mme Chasles,
femme du medecin de l'6tablissement et toute voute,
avec lui, au soulagement des vieux eccl6siastiques qui
s'eteignent doucement dans cette oasis.

II en est de si vieux, en v6rit6, parmi ces invalides
de I'armbe du Christ, qu'on les croirait contemporains de l'auteur des Mimoires, qui n'6tait plus luimeme un adolescent quand il vint se terrer la : soixante
ans ou quasi. Mais il avait toujours 1'ceil vif, le cheveu
dru, des dents de loup et, au bout de ses petites jambes,
ces pieds fins et nerveux, chausses de cuir souple a
haut talon, qui n'avaient leurs pareils en Europe,
disait-on, que chez le grand duc Constantin. Barbey
veut que, pour l'ermite qu'il etait devenu, il en ait pris
un souci exag6r6. Mais nous ne quittons jamais tout,
si tant est que nous quittions quelque chose de notre
ancien personnage: Chateaubriand, l'Infirmerie Marie-Therbse, restait Chateaubriand. Ce qui avait pu le
seduire dans ce ( desert ,on ne le voit point d'abord
et on le concoit mieux la r6flexion quand on sait les
contradictions de ce d6s6quilibr6 de g6nie, tiraille
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entre son app6tit du n6ant et une ambition capable de
divorer le monde. A peine au pouvoir, il en avait la
nausbe; il trouvait i tout un gout de cendre; il eit
inventb la mort, si une Providence charitable n'avait
eu soin de le faire avant lui. A-t-on remarqu6 qn'il y
a presque toujours un cimetiere dans le voisinage de
ses residences? Ici, c'est le cimetibre Montparnasse,
oh il ne manque point de faire son petit tour quotidien
et rafraichissant -quelquefois avant d'aller retrouver
SBranger et son Hortense dans une guinguette des
environs.
- Que voulez-vous, mon cher? confiait-il un jour a
Ampere. J'ai le malheur d'etre la fois un ancien et
un nouveau Francais.
De Pancien Francais, du contemporain de Chamfort,
de Diderot et des philosophes, j'ai peur qu'il ait gard6
surtout cette indiff6rence a l'6gard de certaines prescriptions dont il faisait le pins grand 6tat, comme
Francais nouveau, dans les belles pages des Martyrs
sur la saintet6 du mariage chr6tien. Non qu'il n'aimit
point sa femme : mais il I'aimait a sa fajon. Veuillot
arrangera tout, et le plus joliment du monde, qui dira
que c'6tait un chr6tien honoraire. Le pavilion de la
rue d'Enfer, en raison de I'acharnement des competiteurs, lui avait coit6 fort cher : r8oooo frants, quand
il en valait la moitib. II avait du emprunter pour s'en
rendre acqu-reur et l'am6nager a sa guise. Et l'infirmerie ajoutait ses.charges &celles de sa dette. Vaille
que vaille, il s'en tira jusqu'd la chute des Bourbons,
qui signifiait pour lui la perte du plus clair de son
revenu, son traitement de ministre et de pair de France.
Dernier coup : la faillite de son editeur Ladvocat.
Tout se conjurait contre lui : ses cr6anciers, qui lui
aboyaient aux chausses; Mine de Chateaubriand qui,
un temps apais6e, retombait dans ses hargnes; les
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sceurs qui menaqaient de s'en aller. Le paradis de la
l'6poque de son
rue d'Enfer, comme il l'appelait
installation, devenait

une antichambre des sejours

infernaux, A tout le moins un purgatoire.
Sfrement, c'est Dieu qui me l'a donn6 pour
expier mes p6ches, gemissaitla pauvre vicomtesse.
Ceux de son mari plut 6 t. II n'avait ramen6 de Rome
que des dettes et le chat Micetto, compagnon favori
de cet asc6tique Leon XII, qui le nourrissait, comme
lui-meme, de morue et de pois chiches. Mme de Chateaubriand, elle, rapportait un singe, d6sespoir des
sceurs, et que I'une d'elles, selon la tradition locale,
empoisonna : ne volait-il pas jusqu'au maigre dessert
des pensionnaires? Si Mme de Chateaubriand avait
su! Ing6nieuse pour subvenir aux charges de plus en
plus lourdes de l'infirmerie, elle 'avait imagin6 de lui
annexer une fabrique de chocolat. Elle en plaqait des
tablettes a tous les visiteurs - meme a Victor Hugo,
qui ne buvait que du caf6. On ne l'appelait dans le
monde que la vicomtesse Chocolat, cependant que les
bonnes seurs ramassaient soigneusement les a trognons de plume ) de M. le vicomte - ou de sa femme
-

et les refilaient aux ( royalistes de pure race ,)

comme ayant cc crit le superbe Memoire sur la captivit6 de Mme la duchesse de Berry ».
Pieux stratagemes qui ne sauverent pas l'Infirmerie
Marie-Thrbese et ne firent que prolonger son agonie.
Tout ce que reconnut la Soci6et anonyme qui se substitua en i838 au malheureux couple fut le drbit, pour
Mme de Chateaubriand, d'etre enterr6e sous le maitreautel de la chapelle. Elle y dort au son de l'orgue et
des cantiques, qui vaut bien le chant des houles dont
se berce lI-bas son grand sauvage de mari.
Charles LE GOFFIC.
(L'Icho de Paris,22 juin

1929.)
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Lettre de la saur CLERGET, Fille de la Chariti,
A M. LE SUPERIEUR GENERAL
Nuits-Saint-Georges, juin 1929

MON TRES HONORE PERE,
Votre benediction, s'il vous plait!
Pour repondre au desir que vous-avez exprime A
M. Rigaud, je viens vous faire tres simplement le ricit
de la fete de notre Centenaire.
Fondee en 1829, notre maison compte donc, cette
annie, un si&cle d'existence.
Nous voulions commemorer cet anniversaire dans la
plus stricte intimite, mais notre saint cure voulut
donner plus d'&clat a cette fete, qui 6tait celle de
toute la paroisse.
A cet effet, il invita notre 6veque, Mgr Petit de
Julleville. Sa Grandeur daigna fixer la fete au
dimanche 5 mai.
ntait juste que les morts ne fussent pas
Comme il
oubli6s, la veille un service de Requiem fut c6lbre a
la paroisse pour le repos de l'ime des sceurs d6funtes,
des bienfaiteurs et des 6leves dec6d6s pendant le
si&cle. Nos jeunes filles remplachrent avantageusement les chantres, en ex&cutant avec pi6et des chants
liturgiques. Nombreuse et tres recueillie fut I'assistance a cette c6remonie.
Le lendemain, dimanche, a sept heures, notre
devoun cure c6lbrait la sainte messe pour les soeurs,
nos jeunes filles et tout le personnel ass oeuvres dont
nous avons la charge. La chapelle des Enfants de
Marie avait &t orn6e avec soin. Des tentures de
mousseline bleue d6coraient le haut des murs et etaient
elles-memes embellies de tiges de fin lierre, parses
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de roses. Comme nos jeunes filles devaient chanter
pendant la grand'messe, M. le Cur6 voulut que le
saint sacrifice qu'il allait offrir f t tout de recueillement. Selon son d6sir, nos jeunes filles repondirent
la messe a haute voix et reciterent de meme les
actes avant et apres la communion. Toutes s'approcherent de la sainte table, ainsi que les. nombreuses
personnes qui remplissaient 1'oratoire. Apres la sainte
messe, le Magnificat fut entonni avec ime.
A dix heures, A la paroisse, grand'messe d'action
de graces, chantee sous la pr6sidence de Monseigneur,
par M. Rigaud, notre confesseur extraordinaire.
La statue de saint Vincent avait 6t6 placde dans le
chaeur. Notre Pere paraissait sourire de bonheur.
Nos seurs des maisons environnantes: Dijon, Athe,
Beaune, avaient bien voulu se joindre a nous pour

representer notre chire Communaut6.
Au premier rang 6tait le colonel Marey Monge,
arriere-petit-fils de la fondatrice, puis sa mere et sa
fille.
La messe de Widor fut exicut6e par la chorale
mixte. Apres 1'rvangile, Monseigneur monta enchaire
et parla admirablement de saint Vincent, de ses
ceuvres multiples, dont il fit ressortir la beaut6 avec
1'eloquence qui lui est coutumiere. Apres la sainte
messe, chant du Te Deum.
Ensuite, Monseigneur fut heureux de faire baiser
son anneau aux Dames de la Charit6 et a nos
anciennes eleves, r6unies en grand nombre dans une
-salle attenante A 1'6glise. Sa Grandeur felicita et
encouragea l'assistance, qui ne se lassait pas d'entendre cette parole si paternelle et si remplie de zile
pour la gloire de Dieu.
Pendant ce temps, les enfants de notre patronage
du jeudi attendaient I'arriv6e de Monseigneur avec
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unn impatience qu'excuse leur Age. Enfin, le voilk
done! Tout ce petit monde s'incline respectueusemeat devant notre pieux iveque, en executant un
petit chant de bienvenue. Une fillette offre une gerbe
de fleurs a Monseigneur, apres lui avoir adress6 avec
ingenuite un petit compliment, au nom de ses jeunes
compagnes, qui ouvraient de grands yeux pour mieux
voir.
Monseigneur est si bon! 11 caressa et ii remercia.
Pendant ce temps, nos Enfants de Marie, lesjeunes
filles du choeur de chant et du cercle d'etudes attendaient, reunies dans leur chapelle..
Elles aussi furent heureuses de recevoir Sa Grandeur. Notre vener6 curt fit valoir les efforts que font
les unes et les autres pour etre fideles a leur devoir.
Monseigneur fut heureux de constater que le bien se
fait parmi notre jeunesse. II fdlicita, encouragea et
benit.
Apres des agapes fraternelles, qui ont rbuni sous
notre toit la paroisse, la famille de la fondatrice et
quelques amis intimes, sous la prbsidence de Monseigneur, Sa Grandeur voulut voir toutes nos soeurs qui
avaient pris part a la fete. L'entretien fut charmant;
Monseigneur prouva une fois de plus qu'il aime les
Filles de la Charit6.
A son grand regret et au abtre, notre pieux ev&que
ne put assister aux vepres. II dut se rendre dans sa
ville 6piscopale pour y saluer le LUgat de notre SaintPere le Pape, Mgr Lepicier; qui se rendait a Orleans
pour presider les fetes du cinquieme centenaire de
1'6pop~e de notre bhroique Jeanne d'Arc.
A l'issue des vepres, qui furest solennelles, un
joyeux gofiter r6unit chez nous les petites fillettes et
leurs ainies.

Inutile de dire que la joie fut complete pour toute
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cette jeunesse, qui gardera, ainsi que nous, de notte
Centenaire un souvenir plein de gratitude pour la
divine Providence, qui a pr6sid6 a tout et a fait
gouter un vrai bonheur a tous ceux qui oat pris part a
nos fetes.
Veuillez, mon Tres Honore Pere, unir vos actions
de graces aux n6tres pour tout le bien fait ici par nos
cheres devancieres.
J'ai 'honneur d'etre, mon Tres Honore P&re,
Votre tres humble et tres obbissante fille.
Sceur CLERGET,
Ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.

L'(EUVRE DE LA MAZARADE A MARSEILLE (1928)

II est incontestable que petit a petit, doucement,
mais profond6ment, l'idee religieuse penetre cette
masse, toute preoccupbe de ses int6rets temporels.
Le matin, les petits de la creche envoient un býiser
au crucifix, ils savent dire J6sus, ils le reconnaissent
sur sa croix, comme ils reconnaissent leur papa et
leur maman ; Jesus ne sera pas pour eux un inconnu.
Les plus grands du Jardin d'enfants apprennent
les principales v6rites de la religion et ricitent le
petit catichisme; des images et des projections gravent
ces verites dans leur m6moire et dans leur cceur. Les
jours de fete, ils montent a la chapelle, ils savent que
Jesus est dans la petite maison et ne quittent pas des
yeux le tabernacle et, en partant, ils envoient un
baiser retentissant.
Les petites filles, qui vont a 1'6cole et reviennent les
jours de cong6, echappent au patronage laique, ce
qui est un grand avantage pour leur ame. A la Mazarade, elles ont, le matin, la lecon de catechisme; elles
apprennent leurs prieres; on les encourage a venir a
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la messe le dimanche, et quelques-unes de ces pauvres
petites, insuffisamment v6tues, ont su braver le froid
et la neige pour etre fidbles au precepte dominical.
Le jeudi apres-midi, 1'enseignement m6nager n'est-ii
pas tout indique pour leur inculquer la morale chretienne en tout et pour tout? I1 y a aussi les projections, qu'elles aiment beaucoup; on y voit la vie de
Jesus, sa naissance, ses miracles, sa mort, sa risurrection, l'histoire sainte, la vie des saints; on a vu
Lourdes, Rome, La Salette. Elles ont compris ce que
c'est qu'un sacrifice et commencent A remplir les
petits feuillets de la Croisade de la Medaille Miraculeuse.
Les jeunes filles ont bien change, cette ann6e. D6ja,
a Piques, il y avait un grand progres. M. Basile, qui
a prech la petite mission de midi de la semaine sainte,
a 6t6 impressionn6 de leur air pinitri. c L'annee
derniere, a-t-il dit, elles m'ont 6cout6, a part quelquesunes, pour faire plaisir 4 la seur; mais, cette fois-ci,
ce sont des convaincues. , Malgr& une pluie torrentielle, le matin de Piques, la chapelle de la Mazarade
offrait un merveilleux spectacle: plus de quatre-vingts
jeunes filles suivaient la messe avec recueillement;
presque toutes s'approcherent de la" Sainte Table;
sur les quatre qui 6taient rest6es a leur place, trois, de
dix-huit et dix-neuf ans, vinrent, aprbs la messe,
demander a s'instruire pour faire leur premiere communion.
A ce progres, a ce reveil de la foi dans les ames, la
maison de campagne, la Villa Saint-Paul, contribue
largement. La, on vit en famille, loin de toutes les
mauvaises impressions, on respire un air pur, c'est du
bonheur, on trouve, avec le bien-6tre, des distractions
honnktes et vari6es.
Aux r6unions mensuelles du Cercle, un professeur
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du lyc6e, fervent des 6quipes sociales, salt captiver
son auditoire et aussi le faire parler.
Enfin, en juillet, M. Jauffret, ing6nieur-directeur
de I'usine, parla d'organiser l6galement les cours de la
loi Astier. C'&ait, comme c'est encore d'ailleurs, la
premiere usine de Marseille qui d6clarait ces cours;
il ktait important qu'ils fussent confis au Syndicat
de l'Abbaye. Aprbs quelques hesitations, tout s'arrangea pour le mieux. Mile Combe fut pride de
declarer les cours et de fournir des professeurs.
L'instruction religieuse n'est pas negligee; depuisnovembre, le jeudi soir, a cinq heures et demie, une
petite seance de projections fait connaitre a cette
jeunesse, qui peche surtout par ignorance, les verites
de notre foi. Le Cercle a sa messe le premier dimanche
de chaque mois. Pour les morts, les fetes de la sainte
Vierge:27 novembre, 8 decembre, saint Vincent, etc.,
la messe est a six heures et demie et elles sont invites; elles aiment beaucoup ces ceremonies; elles
chantent; puis, apres la messe, chocolat bien chaud,
croissants et chacune part k son atelier.
Pendant longtemps, les petites filles et les jeunes
filles donnaient pour excuse de manquer la messe :
a Je n'ai pas de chapeau. , A la verit6, les petites n'en
avaient pas et les grandes ne voulaient pas en mettre
un pour traverser I'usine : apres avoir essaye, sans
succes, bien des remedes, on a fait des bonnets de
velours pour les jeunes filles et des polos pour les
petites filles; done on vient a la messe t&te nue; a
c6t6 du benitier, on trouve une soeur avec sa boite de
coiffures et chacune, tranquillement, choisit ce qui
lui va.
L'achat, fin septembre, du couvent de la Visitation
a modifi6 quelques habitudes. Pour conserver au culte
la belle chapelle et sur la demande de M. le vicaire
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general, a cause de I'6loignement de toutes les parois-

ses, la messe estdite, le dimanche, a la Visitation, qui
est a sept minutes de la Mazarade; c'est certainement
un souci d'assurer le service religieux bien regulibrement, mais jusqu'ici tout vabien et la messe de minuit
a iti un succss; plus de 200 personnes de l'usine et
quelques voisins y assistaient; presque toutes les
jeunes filles du Cercle qui 6taient venues passer la
nuit a la Mazarade firent la sainte communion.
A la Colonie, le I5 ao~t, une jeune fille de dix-

neufaus a fait sa premiere communion; en septembre,
un petit ouvrier de la Savonnerie a 6tC baptis6 et a
fait sa premibre communion.
Au commencement de l'ann6e, une jeune fille du
Cercle a appris elle-meme le cat6chisme a son fiance,
un ouvrier specialiste de l'usine, lequel a fait sa premiere communion dans la chapelle de la Mazarade;
depuis leur mariage, ils font leur priere ensemble
tous les soirs.
Au debut d'octobre, une terrible explosion mit tout
le quartier en 6moi. Le gazometre avait saut6, des
poutres 6normes, des plaques de fer passirent audessus de lat&te de plusieurs et allerent tomber a c6td;
il n'y avait plus de vitres dans r'usine; a la Mazarade,
les berceaux remplis d'iclats de verre; toutes les maisons voisines avaient les vitres bris6es et pas un bless6,
quelques 6gratignures insignifiantes. Tout le monde
avait en peur, la Mazarade fut envahie. Grog, caf6,
tisane, alcool de menthe a tout le monde, qui
criait : ( C'est un miracle. n N'est-ce pas les pribres
des enfants qui chaque jour, au milieu de ces trois
mille ouvriers, demandent au bon Dieu de prot6ger
leurs parents et de b6nir ceux qui leur font du bien?

En haut de la Mazarade, dominant tons ces bitiments,
oi le danger est de tous les instants, il y a un taber-
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nacle et Jesus nuit et jour veille sur ce monde ouvrier.
Et les ouvriers et ouvrieres qui viennent diner A la
Mazarade? On fait connaissance, on cause; ils parlent
de la famille, la femme, les enfants, la maman; de
temps en temps, la femme vient voir son mari au
travail et diner avec lui a la Mazarade; on s'intlresse
et, a la moindre difficult6 qui surgit, on accourt a la
Mazarade. Ils font pr6venir quand ils sont malades
et ne savent comment remercier des visites qu'on leur.
fait; ils sont fiers de dire en reprenant le travail:
a Moi, les sours sont venues me voir. ,
Le lendemain des Rameaux, a la cuisine, il y a distribution debuis benit; le 27 novembre, tout le monde
veut sa medaille et en demande pour ses enfants.
Les communions tardives ne sont pas neglig6es;
huit fillettes, de douze et quatorze ans, s'instruisent
en ce moment et feront leur premiere communion .
Piques; deux garcons l'ont faite dernierement, trois
autres se preparent.
CUVRY
I. -

BNB.DICTION

DE LA NOUVELLE

(18 avril

CHAPELLE

z929)

Le mot a eti dit et redit dans la journ6e d'hier a
Cuvry : notre chere'province doit beaucoup de reconnaissance 5 saint Vincent de Paul, qui, au lendemain
de disastreuses guerres civiles, organisa le ravitaillement (pour parler en style moderne) de la Lorraine
entiere et fit bn6eficier nos aieux de sa g6nereuse et
ficonde charit6.
Aujourd'hui, la province de Lorraine est heureuse
de donner un coin d'hospitalit6 aux tils de saint
Vincent et, depuis sept ans passes, ils sont installes
dans le bon pays de la Seille, & Cuvry, dans une pro-
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priet6 qu'ils ont peu a peu transformie, agrandie.
Car les debuts, comme pour toutes les-oeuvres appelees a durer, furent modestes, tres modestes :
Belletanche d'abord, en 1920, avec trois, quatre, dix
Clves; a Cuvry ensuite, en 1921, avec une trentaine;
aujourd'hui 64. Le bon et modeste M. Hallinger, un
de nos compatriotes, a passe son sup&riorat a un
M. Cazet, et jamais alliance de la
pr&tre actif, ze'I,
froide Lorraine et du chaud Midi ne produisit une
oeuvre plus belle que celle de Cuvry, o Il'esprit est
bon, accueillant, ouvert, les 6tudes solides et la piktk
si franche, grace A un corps professoral uni dans le
d6vouement A l'oeuvre des Missions et fiddle A la tradition du saint fondateur.
*

*-

Hier, deux ailes ayant 6t6 ajouties et terminees,
dans une belle harmonie, au batiment central. Mgr Pelt
avait bien voulu venir apporter A ces messieurs et I
leur entreprise le t6moignage de sa paternelle sympathie et benir la nouvelle chapelle. Assist- de M. le
chanoiue Adam, secretaire g6n6ral, et de notre directeur, 1',veque proc6da au rite, simple et symbolique A
la fois, de l'aspersion des murs a l'extbrieur et A l'intirieur, pendant que le chceur des jeunes 6l1ves et
des pr&tres accourus chantait psaumes et versets.
Citons aux premiers rangs des invit6s, Mgr Sivat,
eveque titulaire d'Ezerus, coadjuteur du vicaire apostolique de Fort-Dauphin (Madagascar), un jeune
v6t6ran lazariste de l'apostolat malgache;. M. Cazot,
premier assistant de la Congr6gation de la Mission,
un compatriote de Verdun, remplaqana M. le Superieur g6neral emptchi; M. Peters, visiteur de la
province de Lorraine; M. Kieffer, un autre compa-
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-triote, supbrieur du s6minaire international A Strasbourg, qui a, lui aussi, grandement merit6 de l'6cole
de Cuvry; les PP. Iazaristes de Metz et des environs;
MM. les archipretres de Pournoy et de Delme et plusieurs pretres des environs du pays de Phalsbourg,
symbolisant l'union du clerg6 r6gulier et seculier pour
lebien. Un Lazariste manquait dans Ia joie commune,

feu M. Bettembourg, notre compatriote du pays de
Thionville. N'oublions pas M. Henrion, le si sympa-

thique maire de Cuvry. et M. Schnitzler, qui a su rbussir
an ensemble de batiments d'une parfaite symetrie sans
aucune monotonie.
Bien entendu, les Filles de saint Vincent 6taient

de la fete, venues de Strasbourg, de Metz et de tous
les coins de la province, heureuses de voir srgir, pour
le regne de Dieu, une semence de missionnaires.
Enfn, la foule joyeuse des parents des 61eves et des
habitants de Cuvry entourait comme d'une grande
sympathie les Lazaristes et remplissait la simple, mais
trbs agreable chapelle.
La c6rmonie de la benediction achevee, le premier
Pasteur adresse a son bel auditoir6 des paroles d'6diAcation, montrant comment ce lieu nouvellement consacr6 6tait bien la maison de Dieu et la porte du ciel.
Un salut, avec des chants polyphones tres bien ex6cutes
par les 6lves, termina cette touchante manifestation
religieuse et d'amiti6 lazariste.
Puis ce fut, dans la grande salle de theatre, 6galement fort bien reussie, une agreable seance recr6ative
od 1'idyllique souvenir du jeune pitre Vincent de Paul
fat ivoquA sur la scene, avarit une com6die de Georges
Courteline, preuve du talent vari6 et souple des jeunes
artistes, que la foule applaudit cordialement.
Journ6e de joie, journie de-bonheur pour les ouvriers
de la premiere heure et pour ceux qui continuent;
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journae chargie d'esperances, qui annonce une plus
entitre reprise d'une des grandes traditions lorraines:
celle de fournir au Christ des missionnaires, pour que
son regne arrive, et a la France des dignes t6moins
dans toutes les parties du monde.
Ch. RITZ.
(Le Lorrain, 19 avril 1929.)

2.

-

LA DISTRIBUTION

DES PRIX

(13 juillet 1929)

Tres bien agenc6e dans sa blancheur qu'6crase le
grand soleil de juillet; dressant au milieu des arbres
et des pros ses ailes neuves et sa galerie majestueuse,
la maison des Lazaristes a Cuvry est devenue une des
plus riches parures des bords de la Seille. Mais
entrez-y, et vous verrez quelle ruche bourdonnante
constitue cette pepiniere de futurs missionnaires.
Ruche de travail, ruche ordonnae et hi6rarchisee
sous la paternelle et intelligente direction du sup&rieur, M. Cazet. Le bon esprit des 6l1ves est fait des
sages enseignements des professeurs, affables pour
tous et modeles pour les pupilles A eux confi6s. De
plus, la cordiale franchise de M. le sup6rieur entretient avec tout le canton des rapports excellents, et
voila pourquoi, hier samedi, la premiere distribution
solennelle des prix 6tait honor6e de la grand majorith
de MM. les cures de l'archipretr6; a leur t•te, M. I'abbe
Chevreux, cure-archipretre de Pournoy-la-Grasse. Le
conseiller g6neral du canton avait recu 1'honneur de
prisid.er cette agriable s6ance et d'y prononcer le
discours d'occasion.
La s6ance s'ouvrit par une breve allocution de M. le
sup6rieur, qui dit le sens de cette premiere manifestation, laquelle sera suivie d'une s6rie certainement
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tres brillante; et apris les recommandations oppor-

tunes pour le temps des vacances, ce fut la lecture des
prix et la remise des recompenses acheties par le
travail, la perseverance et le labeur opiniatre.
La nomenclature detaill~e des lauriats fut heureu-

sement interrompue par de courtes, mais tres intiressantes productions the&trales; la premiere, prise au
theitre chr6tien : Les ckiens ont des puces, de
Henri Brochet; la seconde, Les deux aveugles, d'Offenbach. L'esprit de ces pibces fut interpr6t6 avec art et
talent par d'excellents acteurs, r6compenses par des
applaudissements m6rites.
M. I'abbM Ritz avait choisi comme sujet de discours
le theme : a Volont6 et caractere dans nos maisons
d'6ducation religieuse. u Cq fut pour l'orateur 1'occasion de faire le tour des classiques latins et grecs,
pour montrer, a part quelques exceptions, le
laisser-faire et laisser-passer -de la sagesse antique,
surtout de la philosophie 6picurienne, dont le type
reprisentatif est bien le paresseux et peureux Horace.
Puis, passant aux exigences de notre 6poque, aux
exigences qu'impose aux futurs missionnaires lesouci
de leur vocation si belle et si noble, le conf6rencier
montra les raison diverses et imperatives de ne pas
are des hommes "de sbrie n, enregimentes, mais des
xaracteres et des volonts bien prononcis.
Et quand M. le superieur prononca la phrase
sacramentelle : a Les vacances sorit ouvertes n, ce fut
la joie et l'exub6rance, pourtant contenues, du joyeux
essaim qui va gotter, pour deux mois et demi, le repos
des vacances bien mbrit6es.
(Le Lorrain, 14 et i5 juillet 1929.)
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STRASBOURG
INAUGURATION
DU

DU

NOUVEL

IMMEUBLE

< FOYER LOUISE DE MARILLAC )

Samedi 27 avril, a eu lieu, au (( Foyer Louise de
Marillac , 21, rue Vauban, l'inauguration d'un vaste

immeuble nouvellement 6difi6 pour abriter la garderie dirigie, sur la paroisse Saint-Maurice, par les
Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul.
C'est a la demande des parents que les Soeurs de
Saint-Vincent-de-Paul decidbrent de fonder, il y a
plusieurs annues, une garderie destin&e & recevoir les
nombreux enfants a partir de deux ans, et 6tre ainsi
de secours aux parents des cites ouvrieres de 1'avenue
de la Foret-Noire.
Le premier jour, onze enfants etaient amenes par
leur mere; apres trois semaines, ils itaient trente; et,
apres deux mois, cent vingt. Les locaux provisoires
du Foyer [Louise de Marillac devinrent rapidemeat
trop petits et il fallut songer a construire une garderie
repondant aux exigences de l'hygiene moderne. Grice
au concours du ministere de 1'Hygiene, qui, reconnaissant l'utilit6 de cette belle ceuvre, lui vint en aide
par une grosse allocation, grace aux subventions du
dipartement et aux nombreux dons recueillis a Strasbourg eten Alsace, on a pu edifier un immeuble
admirablement conqu et qui est a meme de recevoir
plus de deux cents enfants. Les enfants sont occup6s
par de petits travaux; ils profitent de bains, douches,
de salles de repos. Une vaste cour bien abr6e permet
de leur donner tous les soins de P'hygiene.
Il est 'presque inutile d'ajouter que, confins aux
Saeurs de Saint-Vincent-de-Paul, les enfants apprennent avec] faciliti le francais; on a pu s'en rendre
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compte par l'aisance avec laquelle une mignonne
fillette de cinq a six ans a recite un gracieux compliment a M. le pr6fet du Bas-Rhin, accompagni de
Mme Borromie, et a Mgr Ruch, qui presidaient
la cer6monie d'inauguration, a laquelle assistaient en' outre M. Louis Marin, ancien ministre;
M. Bouscatel, directeur d6partemental de 1'Assistance
publique ; les g&enraux de Pouydraguin, Randier,
Reibell, Faes, Bouchez, Mgr Vuilard, vicaire g6neral;
M. Verdier, Superieur g6neral de la congregation des
Lazaristes et des Filles de la Charite, venu sp6cialement de Paris pour la circonstance; la comtesse de
Leusse, pr6sidente d'honneur; Mine de Peyrecave de
la Marque, pr6sidente de l'ceuvre, et les membres du
Comite, MmesJac, Neff, Rohmer, la g6nerale Bouchez,
Delpech, Hannef.
Ce fut une f&te charmante, rehauss6e par des chansons et des rondes exquises, execut6es par les garconnets et fillettes, en partie costumes en petits Alsaciens
et Alsaciennes.
Mme de Leusse a remerci6 les autorites civiles et
religieuses de I'appoint prbcieux qu'elles ont apporte
i cette ceuvre, et grace auquel il a 6t6 possible de
mener la nouvelle construction A bonne fin. Mgr Ruch,
et, apris lui, M. le pr6fet du Bas-Rhin, et M. Louis
Marin ont rendu hommage au d6vouement et aux
mirites de toutes celles qui se consacrent a une
muvre si utile, si n6cessaire : Mine de Peyrecave,
qui, mere elle-meme de huit enfants, accomplit ce
prodige de vouer encore une partie de son temps et
de son coeur aux enfants des autres; les dames du
Comit6 et IAssociat.ion des demoiselles de la paroisse,
qui secondent si bien la pr6sidente; enfin et surtout les
Filles de la Charite, que l'on rencontre partout o6 il
y a du bien A faire, et qui partout se d6pensent avec
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an dvourem=ent admirable, accoaplissant leur noble
tdche avec bontS, entrain, gaicte et one discipline
toute militaire. A la fin de la chr6monie, M. le prlfet

eat 1'agreable mission d'6pingler, au nom du gouvernement, la madaille d'argent de i'Assistance publique

sur la poitrine de la smur Couffin, superieure de la
Communauth de la rue Vauban, en temoignage de

reconnaissance pour les services issignes qu'elle a
rendus.

AUTRICHE

M. ISIDORE PERLT

Les confreres qui oat conna notre venerable defunt,
M. Isidore Pedrt, supeieur de notre maison de Salzbourg et directeur des sceurs dela province,ae pronoaceront son nom qu'avec affection et respect, et ce
sera non seulement a cause de son extreme vieillesse,
car, -tant dans la quatre-vingt-seizinme annee de son

age, ii tait le doyen de la Congregation et m&ze du
clerge aatrichien, mais aussi a cause de la vie exemplaire qu'il a meaiCe en communaute. C'est done un
jiste tribat de reconnaissance que nous payons A ce
cher confrere et a la Congregation ma6ae ea publiant
sa vie 'difaate dans les Annales de notre chere
famille.
M. Isidore Perltaaquit le 4 avril a 833, a Zell, grand

au vallon de Ziller,en Tyrold'une famille
villagesitas
profond6ment chritienne. II devint un jenne homme
plein de piedt, ide candeur et de diligence. A la inde
ses etudes primaires, Isidore se mit i 1'6cole de son
pire, qui tenait an atelier de chapellerie, L'entr6e de
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son fr[re cadet, Louis, an petit seminaire du diocese
veeilla en lui le disir de se vocer k 1'tat ecclksias- .
tique. Par l'entremise charitable du directeur du petit
seminaire, Isidore vint i Soil, en Tyrolot, le cur6 le
prit en pension et lui donna les moyens de s'adonner
aux etudes. 11 termina le gymnase en I86o, passa au
grand seminaire de Salzbourg et, aprbs trois ans de
tbiologie, recut la pritrise, le 26juillet z863, dans la
catbidrale. Des son ordination, il travailla avec zIle
dansplusieurs paroisses.Vers lafin de r877,M. Augustin Embacher, supirieur gn&ral des soeurs de Salzboarg, qui n'appartenaient pas encore a la familie de
saint Vincent, demanda, vu son grand age, d'etre
dicharg6 de sa fonction. 1 fut exauc6. Mgr Francois Eder, 6v&que de Salzbourg, garda por lui le
titre de superieur gnr6nal et donna aux sceurs, conme
anm6nier, M. Peirt le 1" mai 1878. Sous la sup6rieure
g&6nrale des sceurs de Salzbourg, la Merp Vincentia
Praxmarer, un ev&nement de la plus grande importance s'accomplit, savoir: leur union avec la Congregation des Filles de la Charite, pour laquelle aussi
M. Isidore Perit, d6ji depuis longtenps, s'enthousiasmait et travaillait. Aprbs plusieurs dimarches
Paris, la Mere Praxmarer rept, le 13 juilet 88a2, de
la part de la Trbs Honorde Mere, finvitatipn de venir
Sla. Maison-Mbre pour effectuer Punion Douze jours
plas tard, elle arrivait rue du Bac avec deux compagues. Le i" aout, toutes trois recevaient I'habit des

Filles de la Cbarite. M. Perlt, de son c6ti, demandait
sea entree dans la Congregation de la Mission. t1fut
requ au seminaire interne de Graz, le 16 fivrier 1883,
i rige de cinquante ans11 se soumit a toutes les prescriptioms de la rkgle
avec une simplicit6 et une humnlit6 admirables; chaque
semaine, malgr, son rhumatisme du pied gauche, il
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faisait, avec les jeunes siminaristes, des excursions
souvent trbs p6nibles. Jamais il ne leur parlait des
postes importants qu'il avait occup6s, ni de ses travaux.
A l'issue de ses deux ans de probation, il prononp%
les saints vceux a Graz, le 22 mars 1885, dans toutela
ferveur de sa piiti. II devint sup&rieur quelques mois
apres et le resta jusqu'I la fin de sa vie: 2 ans, i
Neudorf; I5, a Laybach; 9, a Graz; 18, a Salzbourg.

Dans ce dernier poste, il eut a s'occuper, comme directeur, des soeurs de la nouvelle province. Les points
les plus marquants de sa physionomie furent la droi1
ture de son caractere, sa foi vigoureuse et sa pi6t6
sincere; il avait, sons une apparence un peu grave,
beaucoup de coeur et de bonte fraternelle; il veillait
energiquement sur la fiddle observance des rIgles et
donnait en tout le meilleur exemple. Ses sermons dans
les missions (il en donna un grand ziombre), et les
conf6rences qu'il tenait chez nous et chez nos soeurs,
impressionnaient beaucoup par l'esprit de foi, de zMle
et d'attachement a la vocation qui animaient ses paroles.
Dans les recreations avec.ses confreres, il se montrait
toujours vif, gai et, souvent aussi, plaisant.
L'an dernier, sa forte constitution laissait espCter
qu'il atteindrait le sicle; en janvier dernier, on remarqua, non gans tristesse, que ses forces diminuaient.
Vers la fin de fevrier, la grippe s'empara de notre
v6n6rable confrere; puis ce fut une pneumonie et enfin
une attaque d'apoplexie, qui le terrassa. II requt les
sacrements en pleine connaissance, kdifiant son entourage par sa r6signation et son calme; il benissait
pieusement toute l'assistance de pr&tres et de freres
et plus particulibrement les soeurs qui 6taient venues
pour prier auprbs de leur directeur mourant et pour
recevoir sa derniere benidiction paternelle. II mourut
le 13 mars dernier.
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Son corps fut expose dans I'6glise des soeurs. Le
visage reflitait le bonheur et la paix d'un vainqueur
sur soi-mtme et sur le monde, d'un ami de la sainte
croix et d'un v6ritable fils de saint Vincent. Le
16 mars, eurent lieu de solennelles funerailles, auxquelles assisterent, en grand nombre, des chanoines,
des religieux, des fonctionnaires, des sceurs; 6taient
li 6galement plusieurs superieurs de la province, aux-quels s'etait uni M. Leopold Smid, visiteur de YougoSlavie. L'archeveque de Salzbourg, Mgr Ignace Rieder,
malade, avait d6l6gui, pour presider les funarailles,
Mgr Jean Filzer, qui donna la premiere absoute dans
I'6glise de nos sceurs. La c&remonie achev6e, le convoi
funeraire se rendit dans I'eglise du grand h6pital
Saint-Jean, oi l'on s'arreta pour une autre absoute,
pendant laquelle les 616ves du collUge chanterent un
beau motet funibre. Ce fut ensuite le visiteur de la
province d'Autriche, M. Charles Spiegi, qui pr6sida
les funerailles. Au cimetiere, apres avoir, une derniere
fois, jet6 de l'eau b6nite sur le cercueil, il prononga
1'loge funebre du d6funt, rappelant ses vertus et les
iminents services rendus par lui a la double famille
desaint Vincent en Autriche.
Ses funerailles furent un vrai triomphe. Le regrett6
d6funt a d6j, recu certainement de la main du Sauveur une bien belle couronne, en rcompense de tous
les beaux exemples qu'il a donnts et de tous les grands
sacrifices qu'il a pratiqu6s, comme serviteur fidele de
Dieu et comme fils entiirement d6vouA de notre Pere
saint Vincent.

Francois GATTRINGER.
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BELGIQUE
UNE BONNE JOURNEE
POuR L'(EUVRE DE LOUISE

DE MARILLAC

Quel remue-menage au home des vieillards de
l'CEuvre de Louise de Marillac a Li6ge!
Vers dix heures du matin, il y a ua croisement de
groupes dans la cour d'entr&e. A c6te de vies humaines
sur le declin, on remarque des personnes des deux
sexes, an regard bon, scrutateur, intelligent. Ces derniers appartiennent A l'enseignement professionel.
Pendant que leur directeur, M. 1'abb6 Beinteyn,lear
faisaitcomprendre, en une chaude allocution, comment,
en d6veloppant les facultbs, en prdparant des capacites, on devait travailler rime de 1'd61ve apprenti,
afin que celui-ci ne soit pas uniquement homme de
metier, mais la reproduction du Christ, et combiea
1'exemple du professeur t'ait entrainant, la cour de
1'etablissement s'ktait remplie des soixante protighs
de 'CEuvre de Louise de Marillac, qui viennent passer
lear bonne journ6e a la maison Saint-Jean. Leur mine
heureuse fait I'rtonnement du corps enseignant; et i
leurs paroles compatissantes, un vieax de r6pondre:
( Ne vous tracassez pas! Si votre profession ne vous
permet pas de reserver un capital pour les vieux jours,
n'en pleurez pas d'avance; venez ici, on y donne da
bonheur. P AprBs 'Pchangedes u bonjour w et des
-( bienvenues ,, les proteg6s prennent le chemin de la
chapelle, magnifiquement ornee de fleurs naturelles,
grace au d6tachement d'une jeune fille de I'ceuvre,
maribe la veille et qui a sacrifi6 ses bouquets pour
orner 1'autel de Marie. Des chants, des soupirs, des
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prieres jusqn'A la fin du saint sacrifice. Afin de permettre aux invites de chanter avec nous, on entonne,
a l'issue de la messe, le cantique populaire : ( Reine
des cieux, jette les yeux sur ce b6ni sanctuaire; et
des pecheurs, etc. n ( Oh ! picheurs, le sont-ils? se
demandent leurs jeunes bienfaitrices. Its ont tons fait
leurs Piques et sont si bien dispos6s! Oh! oui,
Marie, montre-toi lear Mere et accorde-lear un jour
la eileste Patrie.

))

On commence la neuraine d'Ave Maria, A beaucoup
d'intentions evidemment, mais, cette fois, avec une
part toute speciale reservee a M. Notre Tres Honore
PRre, qui a bien voulu, au nom de saint Vincent, dont
it est le v-6nir repr6sentant, porter sa banediction sur
F(Euvre de Louise de Marillac a Liege, apris la
rianion des dames de Charit ; ben6diction qui a
richauff& tons les coeurs et stimuli toutes les volontes.
OBi, que la Vierge Immacale bWnisse notre pere,
disent les soeurs; bbnisse notre grand-phre, pensent les
vieillards Et on quitte le saint lieu pour diriger ses
pas vers le restaurant, oi la composition du menu fait
venir I'eau A la bouche : potage aux tomates, petits
pois, veau en blanquette, puree de pommes de terre,
jambon, compote, creme an rhum, via extra (de la
cave de M. le cure de Sainte-Croix), gaufrettes, moka,
cigares aux messieurs, doucears aux dames.
La jeune baronae de Radzisky d'Austrowichz et
quelques jetues filles des meilleures families sechargeat
delaver la vaisselle et laissent aux petites employees
et antres le plaisir de servir )e repas. Qelle nuance
delicate au tableau de la vertu do jour! M. le cur6 de
Saint-Jean dit le Benedicite. Pendant one heure, toutes
les reflexions portent sur le menu et excitent l'appetit
des demoiselles, qui se retirent, A tour de role, dans
ear salle de r-union, poor y gouter, an peu, du plat
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de leurs amis. Pas de sieste aujourd'hui. Apres le
diner, on va au theatre; ce sont des artistes de soixantedix a quatre-vingt-dix ans qui font les frais de la repr6sentation; c'est bien assez vous dire que le talent
moderne n'y est pour rien. Le mariage de Simon
et L'ouvrier pauvre est lami du Bon Dieu ont un
succes inoui. Une pauvre aveugle veut etre applaudie
A son tour. Ses yeux eteints dans cette physionomie
souriante font mal; on ne saurait l'entendre sans etre
6mu jusqu'au fond de l'me. Heureusement qu'un chant
wallon r6tablit la gaiete; l'entrain reprend sa bonne
marche jusqu'au moment of l'on propose de descendre
pour le salut.
a Sit6t partir I Pauvres chers maitres, ils se sentent
si bien chez eux qu'ils finissent par prendre le ton du
commandement. ( II faut d'abord que nos demoiselles
nous chantent aussi leur numbro. , Celles-ci ne se font
pas prier. Au moins vingt-cinq d'entre elles montent
sur la scene et ex6cutent, comme des gosses : Tes
bien trop p'tit!
Ensuite, Mme Tyssen prononce le discours de circonstance. Les noms de r6verend Pere, de directeur,
de chbres soeurs et d'anges de charit6 forment un
m6lange harmonieux; et la v6n&rable octogenaire,
consciente de sa dignit6, impose a ses collgues la
r6citation de cinq Paler et de cinq Ave pour tous les
bienfaiteurs de la soci6t&. Cet ordre de la dignitaire
est acceptC par tous et sert de stimulant pour prendre
vite le chemin de la chapelie. Apres les plus beaux
motets de fete et le cantique I la Vierge puissante,
executes par la jeunesse, les ,hers proteges chantent
de tout coeur : u J'irai la voir un jour. , Esp6rons quo
la tres sainte Vierge en tiendra note. Et maintenant,
de retour a la salle, quel coup d'oeil! Le souper est
servi; oui, mais mieux que cela les attend : les chopes
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aux 6pices! Pour qui ce bon cafe, ce sucre delicieux,
ce beurre crrme, cette conque exquise ? Pour qui?

Vous ne le devinez pas? Mais pour nos grands amis,
nos seigneurs et maitres, afin que le bonheur de ce
jour ne soit pas sans lendemain.
Six heures. Les autos ronflent! les plus 6loign6s
prennent place dans les voitures. Chaque jeune fille
s'occupe de son protege ou de sa bonne vieille; il est
huit heures du soir avant que les portes ne soient
closes et que la maison Saint-Jean n'ait repris le cachet
de communaut6. Dans le ciel, les anges d6posent leur
stylo, fatigues d'annoter, la journ6e entiere, des actes
non interrompus de charit6 chr6tienne; et, dans le
Paradis, la bienheureuse Louise de Marillac rappelle
au saint Fondateur ses premiers soins donnis aux
pauvres malheureux et montre du doigt la place qu'ils
occupent maintenant dans la demeure du bon Pare de
famille: Dieu.

ESPAGNE ET PORTUGAL
M. JOSEPH JOFREU
(,676-1743)
M. Joseph Jofreu naquit a Barcelone, Ic: 16 fevrier 1676. II etait d'une famille distinguee et requt
une excellente education. I1 6tudia le droit, conquit
le doctorat et,h vingt-cinq ans,s'6tait d6ji acquis au
barreau une certaine notori6te et avait d4fendu avec
succes un certain nombre de causes. Cependant il
brclait du d6sir d'abandonner le monde. Son amour
de la solitude lui fit envisager l'Ordre des Chartreux,

ou l'un de ses freres etait pr6ecdemment entr6; mais
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apprenant que la Congr6gation de la Mission allait

s'itablir a Barcelone et, ayant connaissance de ses fins,
il r6solut de demander a en faire partie.
De fait, peu de temps aprbs que les missionnaires
se furent installes dans cette ville, M. Jofreu entra au
s6minaire interne qui s'ouvrit en cette residence avec
1'autorisation de M. le Superieur general. C'Atait le
20 juillet 1704. 11 6tait le premier qui entrait. Le
io d6cembre de la meme annbe, il commenca la retraite

avec les ordinands du diocese qui la faisaient dans
notre maison et il fut ordonne sous-diacre aux quatretemps. Au mois de mars de 1'annee suivante, aprbs
avoir fait deux retraites, l'une au commencement et
I'autre vers le milieu du mois, il fut ordonn6 diacre et
pretre.
Apres ses deux annees de s6minaire, oiu il eut pour
directeur M. Jean-Baptiste Balcone, il fit les vceux le
i" aoit 1706.

I1 aida alors les confreres de Barcelone dans les
divers ministeres auxquels ils atai.ent appliques et, en
meme temps, travailla & se perfectionner dans les
sciences eccl6siastiques, s'impr6gnant surtout de la
doctrine de saint Thomas, qu'il se plaisait & nommer
son cher maitre.
De 1709 ; 1714, il figure dans le registre des retraites

de la maison comme directeur de nombreux retraitants,
et plus d'une douzaine de fois, durant ce laps de
temps, il dirigea aussi la retraite des ordinands qui
comptait chaque fois vingt ou trente aspirants aut
sacerdoce.
En d6cembre 1713, A cause du siege de la ville par
les troupes de Philippe V, la retraite gen6rale pour
le clerg6 ne put avoir lieu; mais, par ordre duvicaire
gen6ral, on fit une neuvaine dans le palais 6piscopal,
ob les prftres se r6unissaient pour entendre parler de
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leurs obligations et faire quelques exercices de pi6tC.
Durant cette neuvaine, les pridicateurs furent, entre
autres, M. Jofreu et M. Jean-Dominique Orsese,
supirieur de la maison de la Mission ou du s6minaire,
comme on l'appela couramment pendant plus d'un
siecle.
M. Jofreu eut encore 1'occasion de porter souvent
la parole devant les pretres de la Conference ecclisiastique 6tablie dans la maison de la Mission. Huit de
ces entretiens sont conserves, manuscrits, a la bibliotheque provinciale universitaire de Barcelone. Le
premier traite de la chariti ncessaire aux pritres. 11
y parle de l'amour que les pretres doivent avoir pour
Notre-Seigneur, et montre comment cet amour doit
leur faire rechercher uniquement la plus grande gloire
de Dieu et prendre soin du bien spirituel du prochain.
ffuir les relations inutiles avec les
11 les exhorte
personnes de l'autre sexe, la paresse, le commerce,
les proces, et surtout l'avarice; parce que, si les fiddles
les voient int6ress6s, ils ne feront pas cas de leurs
enseignements. It blame les ecclisiastiques qui abandonnent ou changent leurs cures sans avoir la pr6caution de se renseigner sur ceux auxquels ils les
confient. ( Oh! quel terrible jugement, s'&crie-t-il,
attend ceux qui ont laiss6 les dignitis, les benefices
ou les cures, non pour s'adonner a la retraite et a la
penitence, mais pour avoir plus de facilit6,dans une
ville ou une localiti'plus importante, de mener une vie
de tiedeur et de plaisirs ! )
On trouve aussi trois sermons sur la vocation. Dans
I'un d'eux, M. Jofreu fulmine contre les ecclesiastiques qui, par leur conduite, dbshonorent l'iglise, et
fait des vceux pour qu'ils soient moins nombreux, mais
bons. Une autre instruction traite de ce que doivent
savoir les ordinands pour recevoir dignement les saints
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ordres. Les trois dernieres ont pour objet la saintet6,
la chasteti et l'avarice.
Ces sermons nous revelent que M. Jofreu &taittrbs
instruit et connaissait A fond les Saintes Ecritures et
les saints Peres. Son style est quelque pen sec et
s'adresse plus k la raison qu'au coeur, mais manifeste
un certain bon gofit, peu commun a cette 6poque. La
noble liberte avec laquelle il parle aux pretres et les
reprend, sans crainte de dire les v&ritis, pour dures
qu'elles puissent etre, est une preuve de l'ascendant
qu'il exercait sur le clerge.
En son sermon sur 1'avarice, par exemple, il dit aux
pr&tres des choses que personne aujourd'hui n'oserait
leur dire.
En tenant compte des faveurs que l'archiduc Charles
d'Autriche avait accordbes a la maison de la Mission,
et des relations que les missionnaires avaient avec ce
que le clerg6 de Barcelone comptait de plus distingu6
et de plus attach6 au ils de l'empereur Leopold,on ne
trouvera pas 6tonnant que les pretres de la Mission de
cette ville se soient montres ouvert;ment ses partisans. En outre, dependant d'un superieur general
franqais, il leur paraissait indiqu6, pour ne pas etre
suspects, de manifester leur attachement 1l'Autriche,
qui, autrement, les aurait expuls6s de ses terres. Mais,
apris la guerre de succession, quand le markchal
Berwick, usant de l'autorit6 que lui avait conf6ree la
cour de Madrid et des facult6s 6tendues que lui concedaient les termes memes de la capitulation, entre
autres mesures qu'il crut devoir prendre pour consolider le tr6ne, exila, a perp6tuit6 et sous peine de
mort pour ceux qui oseraient rentrer, un grand nombre
d'ecclsiastiques, seculiers et reguliers, c'est-i-dire
tous ceux qui avaient efficacement influb au soulUvement et a la d6fense de Barcelone, un des premiers

-

829 -

frappes (2 septembre 1714) fut M. Orsese, superieur
de la Mission.
Ce fut M.Jofreu qui demeura la tetede la maison,
en sa qualit6 d'assistant. Des que M. le Superieur
general connut ce qui 6tait arrive a M. Orsese, il
songea A nommer sup6rieur de la maison de Barcelone
ou M. Jofreu on M. Barrera; mais la crainte de
d6plaire au roi d'Espagne l'arreta : il ignorait, en
effet, si ces nominations auraient son agrement. Mais
il apprit bient6t que M. Jofreu avait 6t6 contraint, lui
aussi, de sortir d'Espagne. En effet, Berwick, par
decret, donn6e
Barcelone le 2 octobre 1714, exilait
un certain nombre de personnes, qui s'6taient davantage signalees dans le mouvement separatiste, et leur
ordonnait de quitter la ville dans l'espace de vingtquatre heures, la province de Catalogne et toutes les
terres soumises A l'Espagne dans les huit jours, et il
leur defendait de jamais y rentrer. Le neuvieme nom
qui figure sur la liste des exiles est celui du
1 P. Jofreu, pretre du seminaire de la Mission ,. Dans
le rapport de la police royale on lit A son sujet:
< Celui-ci a foment6 avec ardeur la revolte, et, sous
apparence de vertu, il a fait beaucoup de mal. II a la
r6putation d'un homme tres vers6 dans les voies spirituelle et, comme tel, il fut appele par les s6paratistes
comme conseillermoral, et son avis fut qu'ils devaient
resister aux armes du roi et il ajouta que Dieu ferait
des miracles A la derniere extr6mit6.,
Le 4 octobre de cette annee, M. Jofreu partit done
pour Rome. Tres bien dou aitous points de vue, bien
qu'un peu exalte, travailleur infatigrble, il apprit
tres rapidement Pitalien et il travailla avec zele et
succes aux missions que donnaient les maisons de
Florence et de Rome.
On raconte que, peu de temps apres son arriv6e A
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Rome, il alla visiter le Vatican en compagnie d'un
autre missionnaire. Celui-ci lui montra tout ce qui
vaut la peine d'etre vu et lui donna les explications
appropriCes; mais M. Jofreu garda un silence absolu,
que pas un seul mot ne vint rompre. Au sortir de la
basilique, il dit a son guide : « Par respect pour le

lieu saint, je ne parlejamais dans une 6glise. Excusezmoi de ne pas avoir r6pondu a tout ce que vous avez
eu Ia bonte de me dire an sujet de toutes les incomparables beaut6s de cette grandiose basilique..
La Cong'rgation fut fondbe en Portugal par
M. Joseph G6mez da Costa, qui, attire par le bien
que faisaient au clerg6 les enfants de saint Vincent de

Paul, 6tait entr6 dans la Compagnie, a Rome, a la fin
du dix-septieme siecle, et n'eut de repos jusqu'i ce
qu'il l'introduisit dans sa patrie. Quatre pr&tres et
deux freres coadjuteurs furent designes pour l'aider
et former la nouvelle communauti. Parmi les premiers
se trouvait M. Jofreu. Il s'embarqurrent a Genes pour
Lisbonne le 16 janvier 1718.
Dans une longue lettre au visiteur de la province
de Rome, M. Jofteu relate les p6ripties du voyage:
a Vous savez d&ja, lui dit-il, que nous avons fait
une mauvaise traversie. Cependant, arrive au terme de
notre peregrination, je -me crois dans l'obligation, en
t6moignage de mon respect et de mon attachement,
de vous en faire une relation a la fois succincte et
exacte. Je vous prie de bien vouloir faire lecture de
cette lettre en public pendant la r6creation, puis de
I'envoyer a la maison des saints Jean et Paul et enfin
a 1'Acadhmie (maison alors dirig6e par les missionnaires et oi vivaientquelques ecclesiastiques de mrite,
parmi lesquels on avait coutume de choisir tres souvent
les 6veques).
( Le 15 janvier, a midi, par un temps convert et
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pluvieux, mais avec un vent favorable, nous sommes
partis de Genes sur un navire du capitaine Marion.
Malgre une furieuse temp&te, qui 6clata durant la nuit
de saint Antoine, nous arrivames, au bout de quatre
jours, en vue du golfe, sans oser entrer, car il 6tait tres
agit6. Pour cette raison, le 20, nous nous r6fugiimes
dans le port de Bandol, non loin de Toulon. Nous
sortimes de IA le 23, mais nous dfmes y revenir le
jour suivant,i cause d'une horrible tempete d6chainde
sur le golfe, qui nous dechira les voiles, inonda le
navire et nous remplit de crainte, bien qu'il n'y ait
pas eu d'accident de personnes. Le 25 janvier, qui est jour de fete pour nous, on c6l6bra la messe sur le
bateau et on commenga une neuvaine-mission A saint
Francois-Xavier. Le 26, nous nous mimes de nouveau
en marche et nous r6ussimes a traverser le golfe,
encore que ce ne fit pas sans peril. Nous arrivames, le
3o, a Alicante, nous estimant tres heureux d'etre
arrives sains et saufs, alors qu'un bateau qui suivait
le mrme chemin que nous avait sombr6 et que cinq
passagers seulement furent sauv6s. Un autre vaisseau
fut englouti sons nos yeux pris d'Alicante, mais, heureusement, personne ne p-rit...
( Nous demenurmes huit jours A Alicante, sans
descendre A terre. Puis nous fimes voile vers Cadix, le
8 fcvrier, continuant A bord notre mission et faisant
en meme temps une neuvaine A saint Joseph. La pre. mire nuit, nous fimes secou6s par une bourrasque;
ensuite nous parvinmes au d&troit de Gibraltar, que
nous longeames pendant trois jours, emp&chbs d'avancer par des vents contraires. C'est 1I que nous t.rminAmes la mission; soixante personnes communierent.

Aprbs Ia communion, nous efmes vepres chantees,
et le Seigneur nous envoya un vent favorable, de
maniere que nous pimes p6entrer dans le d6troit ce

-832jour-la meme, a la nuit tombante, et, i midi du jour
suivant,nous 6tions pros de Cadix. Alors que nous
nous sentions plus rassurbs, nous rencontrames inopiniment le plus grand danger: la force de la maree
et du vent nous poussa a 2 milles an large de la baie,
et le soir nous fumes, toutes voiles diploybes, heurter
un fond avec une telle violence que le navire fut
ibranl et demeura sur le flanc. Le capitaine, nous
croyant perdus, ordonna de sonner l'alarme et de
demander du secours ; mais personne ne nous entendit.
Au lieu des hommes, ce fut Dieu qui vint a notre
secours, par l'intercession de saint Joseph, auquel
nous times une promesse; le bateau se degagea de
lui-meme et sans faire eau. Tous virent en cet 6venement un miracle, et grice A la protection divine,
nous piames entrer, le jour suivant, dans le. port de
Cadix.
a Malgre le besoin que j'aurais eu de descendre i
terre, pour restaurer mes forces,je demeurai a bord,en
compagnie du frere Marcel, qui, lui non plus, n'avait
pas envie de descendre. M. Vacariza, qui avait beaucoup souffert durant la traversee, continua la route
par terre et arriva a Lisbonne le 8 mars. MM. Cardelini et Rozeli d6barqubrent et logbrent chez un
ami, qui avait 6t6 leur commensal & G&nes. Ils revin0
mars. Au
rent a bord, par ordre du capitaine, leI
moment ou nous allions appareiller de nouveau, nous
fimes assaillis par une violente bourrasque, qui nous
fit beaucoup souffrir et m&me nous mit en danger, a
tel point qu'il fallut suspendre le voyage. Enfin, le 22,
nous fimes voile sous un vent favorable et, en deux

jours, nous 6tions parvenus au cap Saint-Vincent. La,
le vent contraire nous tint longtemps eloign6s de la
c6te.
« Le 25, vint au-devant de nous un bateau battant
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pavilion anglais : c'6tait probablement un corsaire
marocain, qui donnait Ia chasse A tout ce qu'il pouvait
rencontrer. Tout le monde se mit en armes, et quand
les pirates arrivfrent i portee de canon, ayant reconnu
que nous 6tions plus forts qu'eux, ils s'eloignerent.
Vous ne pouvez pas vous imaginer la rapiditi avec
laquelle les matelots preparent, en ces occurrences,
le vaisseau pour le combat. En un quart d'heure, tout
etait pret. Nous courimes ce danger les 28 et 29 et
nous offrimes cent messes a saint Antoine, a qui nous
avions fait une neuvaine pour qu'il nous tir&t
d'affaire. Le 3o, un vent favorable nous rapprocha de
la c6te et le jour suivant, le navire jeta I'ancre dans le
port de Setubal, & 6 lieues de Lisbonne. Nous avions
tant souffert, que nous resolimes tous de nous rendre
par terre a la capitale.
c Salubs par l'equipage et par une salve de cinq
coups de canon, tires en notre honneur, nous quittimes le bateau le z" avril.
, Nous louames des voitures et, diriges par un
guide, nous arrivimes, le soir, en un lieu nommQ
Oeiras,
oi nous passames la nuit. Nous devions attendre la
marie pour atteindre Lisbonne, car nous en 6tions
encore 6loign6s de 3 lieues et il nous fallait traverser
un canal, puis le Tage.
c Le 2 au matin, un samedi, veille de la Passion,
nous nous embarquames et, a dix heures, nous arrivions enfin a Lisbonne, apres un voyage extremement
p6nible de soixante-sept jours, Nous fimes regus a
bras ouverts par notre sup6rieur.
a Par ordre de Sa Majest6, nous avons assisti, le
dimanche'suivant, a l'office de la chapelle royale; ce
fut le patriarche qui officia. La richesse des ornements et la splendeur des c6r6monies rappellent de
loin les majestueuses solennit6s de Rome.
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" Le 4, nous fimes visite au patriarche, qui nous
accorda immediatement les facultes pour confesser.

Le mzme jour, nous all•mes aussi visiter le nonce et
le cardinal.
a Le 5, Sa Majeste nous regut en audience. Elle se
leva quand nous nous approchimes pour lui baiser la
main et demeara debout jusqu'ý la fin de l'entretien. Le
roi nous remercia de notre visite, manifesta la satisfaction qu'it prouvait de nous voir arrives sains et
saufs apris unesi longue navigation; il dit qu'il esp1rait que notre venue serait pour la gloire de Dien et
comme one source de biens spirituels pour le royaume
de Portugal. Et je le crois ainsi, pourvu que la bonne
harmonie et la cbarite qui ont r6gne entre nous durant
tout le voyage et regnent actuellement en cette maison
pers6verent et augmentent de jour en jour. Pour cela,
je compte sur la bonte de Dieu et sur le secours de
vos priires et celles de tous mnes chers confreres les
missionnaires de Rome, dont te souvenir demeurera
toujours en mon coecr, malgre la distance qui nous
separe. Que tous me recommandent A Notre-Seigneur! *

Bient6t, la nouvelle communautk commenga a se
d6velopper an Portugal, sons la protection du roi, les
ceuvres propres de la Congregation et principatement
les retraites et les missions. MaisJean V, influence
sans doute par les idles de l'epoque et par le P. G6mez da Costa, qui voulait 6tablir an Portugal une
Congregation a sa manibre, spcifia, dans I'autorisation, de faire une fondation dans kFvech6 de Guarda,
que le sup&rieur devait &tre Portugais et kl1 par
les antres membres de la commanaute, Portugais aussi
en leur majeore partie, on pour le moins originaires
d'une nation amie et qui n'inspir;t aucun soupcon. 11
ajoutait qu'i!s seraient soumis immndiatement an
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Saint-Siege et independants de tout autre superieur.
Les trois missionnaires italiens et le frore Marcel
repartirent en Italic vers la fin de 1721, parce que la
nouvelle fondation ne se faisait pas et, en tout cas,
n'entrait pas dans le cadre trace par les regles de la
Compagnie. M. Jofreu et le frere Marquisio, avec la
permission de leur Visiteur, comme tout semble 1'indiquer, et esp6rant que les choses finiraient par se
regler conformement au droit, demeurerent au Portugal.
Le 26 novembre 1725, M. G6mez da Costa mourut
sans avoir r6gl6 cette affaire de l'ind6pendance. Ses
contemporains affirment qu'il 6tait d'une intelligence
tres d6velopp6e, d'une grande fermet6 de caractere,
d'un temperament ardent et de manieres distinguees.
M. Jofren demeura a la tete de la maison; mais,
comme il ne pouvait seul donner toutes les retraites
d'ordinands et suffire aux autres oeuvres de la Congregation itablies pr6c6demment, il recourut souvent au
concours de M. Emmanuel Matos Botelho, r6put6
pr6dicateur, et d'un autre pr&tre nommb Emmanuel
Jean.
M. Jofreu 6tait sincrrement d6sireux que la fondation se fit rigulierement; aussi travailla-t-il sans

reliche pour obtenir que la maison d6pendit du sup&rieur general, comme toutes les autres de la Congregation. II agit avec une extr6me prudence afin de ne

pas d6plaire au roi, dont les liberalit6s soutenaient la
fondation.

Le sup6rieur g6n&ral de laCongregation, M. Bonnet,
intervint dans I'affaire et

6crivit au Secr6taire d'1Etat

de Jean V, lui demontrant que la dependance des
superieurs majeurs, loin d'etre pr6judiciable, 6tait
d'un avantage inappreciable pour la maison de Lisbonne, et que les missionnaires avaient pour regle, a

-

536 -

laquelle ils itaient tris fideles, de ne s'immiscer en
rien dans les affaires politiques. Cependant, la lettre
de M. Bonnet ne produisit pas d'effet.
Le roi porta la question a Rome, et son ambassadeur requt 1'ordre de la mener avec la plus grande
activit6 et de s'efforcer d'obtenir un bref accordant :
i° Que M. Joseph Jofreu fit nomm6 superieur de la
maison de Lisbonne et que le Pape l'obligeit A y
demeurer, sur l'expresse volont6 du roi; 20 Que M. Jofreu, quand la fondation serait bien assise, comme
aussi dans le cas on voudrait altirer ou changer les
regles et les usages de la Congr6gation, pourrait
librement se retirer dans une des maisons de la petite
Compagnie et se replacer sous la direction des sup&rieurs; 30 Que le frbre Marquisio resterait dans les
memes conditions; 4* Que le Pape designerait xominatim MM. J6r6me Mateu et Sauveur Barrera ou, A la
place de ce dernier, M. Mathieu Mur, tous missionnaires de ia maison de Barcelone, et les enverrait A
Lisbonne; 50 Que sept missionnaires en plus seraient
envoy6s d'Italie : cinq pretres et deux freres coadjuteurs.
L'ambassadeur du Portugal pros du Saint-Siege
s'adressa d'abord au visiteur des Pretres de la Mission
de la province de Rome, M. Bernard de la Torre, qui
6crivit imm6diatement a M. Jofreu, lui rendant compte
des entretiens qu'il avait eus avec le representant du
roi de Portugal et des instances que celui-ci avait
faites pour qu'il envoyat des missionnaires a Lisbonne.
Le visiteur disait etre dispos6 a r6pondre a ces desirs,
a condition toutefoisque ces missionnaires ne seraient
pas soustraits lVautorit6 du sup6rieur g6neral, ce qui
les s6parerait du corps de la Congregation. L'ambassadeur ne voulut pas admettre cette condition et
recourut directement au Pape, mais le Souverain Pon-
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tife ne se montra pas favorable a.la separation. Alors
on demanda que sept ou huit missionnaires fussent
envoyes a Lisbonne avec cette clause qu'apres le temps
n6cessaire pour former ceux du pays qui deman-

deraient a entrer, ils reviendraient en Italie. M. de la
Torre montra que ce projet pr6sentait aussi des difficult6s; mais, ayant compris qu'il itait agr66 par le
Pape, il promit de faire son possible pour le r6aliser,
a la condition cependant que les missionnaires qui
seraient envoyes d'Italie demeureraient soumis au
sup6rieur g6neral durant tout le temps de leur s6jour
au Portugal, de meme que les Portugais qui entreraient
durant cette periode. L'ambassadeur se refusa & cette
combinaison et adressa deux suppliques au Pape.
Dans la premiere, il demande I'autorisation de fonder
au Portugal un Institut semblable a celui de la Mission, et, dans la seconde, que M. Jofreu en fit nomm6
superieur et qu'il demeurAt totalement independant
de ses superieurs.
Le visiteur de la province de Rome s'opposa 6nergiquement aux projets de l'ambassadeur, malgr6 les
efforts que faisait celui-ci pour le vaincre, et il s'employa de son mieux pour que M. Jofreu et le frere
Marquisio ne se vissent pas dans la n6cessit6 de sortir
du Portugal, ou de demeurer s6par6s du corps de la
Congregation.
Cependant, Benoit XIII, press6 par le roi de Portugal, exp6dia un bref par lequel il soumettait a l'Ordinaire la maison de Lisbonne. ( Nous ne pouvons
plus rien faire pour la maison de Lisbonne, 6crivait
M. de la Torre & M. Barrera, parce que le Pape,
c6dant aux instants renouvel-es du roi, I'a d6clar6e
compl6tement s6paree de nous, ind6pendante des
sup6rieurs et soumise a l'Ordinaire. Ici, nous avons tout
fait, mais toutes nos d6marches ont WtC inutiles. II ne
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nous reste plus qu'a adorer les dispositions du ciel et
a nous soumettre humblement aux d6cisions du Saint-

PNre. Je ne sais quel parti prendra M. Jofren en de
si douloureuses conjonctures. Ce que je puis dire, c'est
qu'aucun missionnaire ne vent aller an Portugal. ,
En cette situation difficile, M. Jofreu ecrivit au
Pere gendral, le priant de lui tracer la ligne de conduite qu'il devait suivre. Celui-ci lui r6pondit qu'apres
avoir remercie chaleureusement le roi pour ses lib6ralit6s a l'6gard des missionnaires, il lui demandt
I'autorisation de se retirer a Paris on. Barcelone.
M. Jofreu 6crivit aussi au Pape pour lui exposer les
raisons qui le portaient a ne pas accepter Ie bref qui
le nommait soplrieur. Mais le roi de Portugal ne se
d6clara pas vaincu. II s'adressa de nouveau au Souverain Pontife, qui adressa un nouveau bref a M. Jofreu,
a qui il ne resta plus qu'a baisser la tate et a obeir.

11 est naturel qu'en de telles dispositions M. Jofreu
ne se sentit pas la force de rbaliser les plans do roi et
qu'attach6 comme il V'ktait a la Congregation et a ses
superieurs, il ne piit travailler avec ardeur a. une

cevre qui, ktant donn6 les circonstances, n'6tait
pas de son goit. C'est pour cette raison, sans doute,
qu'en une occasion un courtisan insinua an roi qu'il
serait bon de laisser partir M. Jofreu. i D'aucune
facon, repondit le monarque, laissez cet 6tranger en
paix; je veux qu'il demeure ici. m Malgr6 tout, Jean V
'appreciait beaucoup et lui savait gr6 de la libert6 et
de la franchise avec lesquelles il lui parlait. M. Jofreu
continua done, aidd de quelques pretres externes, k
travailler aux ceuvres propres de la Congregation.
Au commencement de 1728, il manifesta de nouveau
aa Pape Ia douleur qu'il 6prouvait d'6tre soumis an
patriarche de Lishonne et non an superieur de la
Mission, ainsi qu'il en avait fait le vceu. Le Saint-Pere
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lui r6pondit par le cardinal Lascari une lettre, datie
du 21 avril 1728 : ( Sa Saintet6 connait fort bien votre
vertu et votre zele, qui va toujours accompagni d'une

grande discretion et d'une grande douceur; il lui est
trts agreable de constater le grand d.sir que vousavez
de vous employer an service de Dieu et au salut des
ames dans la maison de la Mission de Lisbonne, od
vous vous trouvez actuellement; et comme preuve de
1'affection paternelle qu'elle vous porte, elle a tenu a
ce qae votre SupCrieur general vous accorde 1'autorisation que j'ai le plaisir de vous envoyer sous ce pli.
Je vous donne en m&iae temps I'assurance de ma satisfaction de vous 6tre utile, en vous souhaitant de tout
coeur toutes sortes de biens dans le Seigneur.
Tons les trois ans, M. Jofreu renouvelait la demande
de demeurer a Lisbonne, s'offrant a se rendre dans
n'importe quelle maison de la Congregation que lui
designerait i'obeissance.
Cette constance et cette fidblite lui gagnerent les
bonnes grtces du roi, et c'est ainsi qu'il prepara I'itablissement rigulier de la Congregation dans ce
royaume.
A l'occasion de la beatifcation du saint Fondateur
de la Congregation de la Mission, en aoft 1729,
M. Jofreu voulut solenniser ua si heureux 6v6nement

le 27 septembre de cette mame annee, anniversaire de
la mort precieuse du serviteur de Dieu. Le roi et les
principaux personnages de la cour assisterent a la
plusgrande partie des cerimonies qui eurent lieu dans
la chapelle de notre maison, et ils y vinrent de m&me
les annees qui suivirent.
Durant la rupture des relations entre Rome et la
cour de Portugal (1728-1731),

M. Jofreu se trouva

dans une situation fort delicate et il eut beaucoup A
souffrir. Quand la bonne harmonie fut retablie, ii
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6crivit A M. de la Torre, visiteur de Rome, la lettre
suivante : ( Maintenant qu'il a plu k Notre-Seigneur
que les communications avec Rome soient r6tablies,
grice dont je ne saurais trop le remercier, ii est bien
naturel que je me donne, sans larder, la consolation de
correspondre avec vous, qui &tes pour moi un phre et
mon supirieur, pour vous dire quelle fut ma vie et les
difficultes de la situation dans laquelle Dieu a voulu
que je me sois trouv6. Le 5 juillet dernier, expirirent
les trois ann6es que le Tris Honore Pere g6neral m'a
permis de demeurer dans ce royaume. Je les ai pass6es
dans de multiples fatigues et de nombreuses 6preuves;
je n'ai pas cess6 un instant de m'employer aux fonctions de notre Institut; il vient dans notre maison un
tres grand nombre d'exercitapts, non seulement pour
les ordinations, mais encore, en tous temps, des personnes de toutes conditions. Je crois que ces divers
ministeres ont &t6 visiblement b6nis par le Seigneur;
parce que, outre les biens et avantages spirituels procures aux retraitants, notre maison en a retire l'estime
et la consid6ration, non seulement dans la capitale,
mais encore dans le royaume entier, de sorte que les
personnes les plus distingu6es et les plus vertueuses
ont le plus grand d6sir que la fondation finisse par
devenir solide et stable.
( Aussit6t qu'6chut la date qui terminait la permission de trois ann6es que j'avais obtenue, je fus, selon
les instructions que j'avais reques, pour faire mes
adieux au roi et lui demander la permission de ae
r6unir avec les chers confreres de la Mission.
c Bien que ce fit avec peine, Sa Majest6 me donna
la permission. Pour raaliser mon dessein, je pris
imm6diatement les dispositions n6cessaires et je commencai mes pr6paratifs de d6part. Je communiquai,
sans tarder, au Trts Honore Pere g6enral ce qui se
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passait et je le priai de m'envoyer une procuration qui
me permit de recouvrer les dix mille croix que JosephMarie Cambiaso, de G&nes, avait remises pour la fondation de Lisbonne, quand il passa par cette ville.
Comme ces dix mille croix ont 6et d6pensees pour la
construction de notre maison, Sa Majest6, pensant que
j'abandonnerais cet immeuble compltement, me dit,
au moment oi je me retirais, a la fin de l'audience, que
les dix mille croix me seraient int6gralement rendues.
Je demandai aussi au Pere general des instructions et
ses ordres en ce qui concernait la maison, ses rentes
et les biens appartenant I la Congregation, conformiment au bref de fondation sign6 de Clement XI,
dont je lui envoyai copie.
a Mais, en sa r6ponse, le Tres Honor6 Pere, passant
s ir tout le reste, me renouvelle simplement la permission de rester ici encore trois ans, k compter du 3 septembre dernier.
" Je pus de suite comnuniquer cette nouvelle au roi,
lequel n'avait pas oubli6 ce qu'il m'avait auparavant
insinu6, au moment oh il me donnait la permission
de partir, A savoir qu'il n'avait pas besoin de moi, ni
de notre Congregation, pour remplir les fonctions de
notre Institut, et que, puisque je ne me pretais pas a
etablir la fondation conform6ment aux d6sirs de Sa
Majest6, il pourrait passer notre maison aux Peres
Jesuites, aux Oratoriens ou & d'autres pretres qu'il
d6signerait, dans le but de donner des retraites et de
se livrer aux autres ceuvres auxquelles je m'employais
jusqu'a present. En rappelant au roi tout ceci, je lui
avouai que, si la chose s'ex6cutait ainsi, je la considererais comme un ordre de sortir de notre maison et
de quitter le Portugal. Mais je ne sais pourquoi, Dieu
a mis dans le coeur du monarque un tel attachement
envers moi, qu'il ne peut en faire secret et qu'il me
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ripeta alors ce qu'il m'avait dija dit tant de fois, qu'il
ne me laisserait jamais sortir de son royaume. Aussi
ai-je la crainte qu'il ne demande & Sa Saintet6 de
donner ordre de faire la fondation sons la dependance
du patriarche, et, en cas que la chose apparaisse
comme impossible, qu'il ne sollicite l'autorisation de
mettre cette maison, avec ses biens et ses revenus, a la
disposition d'eccl6siastiques choisis par lui, on enfin
qu'i s'oppose amon d6part,bienque je doive abandonner
notre maison, pour ce seul motif qu'il tient a me garder.
Par le fait qu'il a r6tabli la paix avec le Saint-Siege,
il est a craindre que, meme s'il ne parvient pas &
obtenir tout ce qu'il sollicite, on lui accorde cependant
tout ce qui sera possible. Quoi que ce soit qui lui soit
accorde sur tous ces points, il est hors de doute que
cela ne doive causer un grave prejudice a notre Congr6gation et a moi, qui n'ai pas de plus ardent d6sir
que celui de vivre et de mourir comme missionnaire
dans le sein de ma chore Congregation. J'ai fait part
au Pere general de toutes ces choses, ainsi qu'& Son
Em. le cardinal Firrau, afin qu'il daigne, comme il 1'a
fait en d'autres occasions, user en ma faveur de 1'influence dont il jouit a Rome, pour que je ne sois pas
contraint de demeurer ici contre mon gre, et de faire
cette fondation dans les conditions voulues par le roi.
<J'espereque son interventionemipchera les desseins
du roi, soit en ce qui concerne la fondation, soit en ce
qui me concerne personnellement.
< J'avoue que, si je suis oblige de rester en ce
royaume et de vivre dans une maison qui n'appartienne
pas a la Congregation et prive de m'adonner A nos
fonctions et de profiter de nos saints exercices, j'aime
mieux mourir. C'est pourquoi je m'adresse a vous, vous
suppliant de venir a .mon aide, non seulement comme
phre et sup6rieur, mais encore comme ami sincere et
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devou6. Faites tout ce qui sera en votre pouvoir pour
soutenir Ia cause et les inter&ts de notre Congregation; d6fendez-moi & Rome; protigez-moi contre les
projets que It roi peut former, projets qui certainement
compromettraient et ma vocation et ma libert6. n
Cette lettre d6couvre quelques-unes des 6preuves
qu'eut a supporter M. Jofreu. Quand, grace a son acti-

vit6 et aux sympathies qu'il avait su conqubrir, la
maison fut amenagie convenablement, et que son
ministere aupres des ames lui eut acquis une avantageuse reputation, voici qu'il voyait la fondation
serieusement compromise et sur le point de passer en
des mains 6trangeres. II est 6vident qu'il ne pouvait
que souffrir douloureusement en face de ce danger.
Cependant, il n'abandonna aucun des ministeres qui lui
6taient confirs, et, tout en se tenant pret a tout ev6nement, il demeura victorieux, par son courage et sa pers6v6rance inebranlables, des plus redoutables difficult6s.
Le 16 juin 1737, saint Vincent de Paul fut canonise.
Jean V, prince fastueux et qui s'efforcait d'imiter,
dans son petit royaume, les grandeurs de Louis XIV,
decida de c6elbrer, I'annie suivante, avec la plus
grande magnificence, la fete du saint Fondateur de la
Mission, disireux, en meme temps qu'honorer le saint,
faire plaisir & M. Jofreu et lui manifester le grand
attachement qu'il avait pour lui.
Pour faire connaitre saint Vincent, le roi fit traduire
et 6diter a ses frais par le P. Joseph Barrera, clerc
r6gulier, la vie du saint 6crite en espagnol par le P. Jean
du Saint-Sacrement. Cet ouvrage parut un mois avant
les fetes.
Le roi fit les frais de la magnifique edition des
regles et constitutions communes de la Congregation
de la Mission, sur papier de luxe et en caracteres
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somptueux et en deux formats (in-8 et in-12). L'impression en fut achev6e en 1743. Dans la premiere
partie de la longue preface est racontie la vie de saint
Vincent de Paul, et dans Ia seconde sout exposes les
oeuvres et les ministeres propres a la Congregation. Si
M. Jofreu n'est pas l'auteur de cette preface, elle a df
&tre, a tout le moins, composee sous son inspiration,
bien qu'il n'ait pas eu la joie de voir 1'bdition achev6e,
car Dieu le rappela a lui au commencement de 1743.
A la suite des rigles on trouve les bulies d'Urbain VIII,
d'Alexandre VII et de Benoit XIII, concernant la
Congregation de la Mission. Ces publications, soit de
la vie de saint Vincent, soit des regles, font honneur
a M. Jofreu, qui fut le principal promoteur de tout ce
qui fut entrepris en ce sens.
Du 18 au 26juillet 1738 furent c6lebr6es a Lisbonne,
avec une pompe extraordinaire,les fetes de la canonisation de saint Vincent.
Les differentes communautes religieuses de la capitale se chargerent de fournir les officiants et les pridicateurs de chaque jour de la neuvaine. Quelques
ann6es apres, un biographe de saint Vincent pouvait
affirmer en toute vritt : a Lisbonne ne le c6da en rien
Saucun royaume chretien. Dire que le tris fidele roi
de Portugal, Jean V, paya tous les frais des fetes,
c'est proclamer qne tout s'accomplit avec la plus grande
magnificence. n (Collet.) La cour, la noblesse, le clerge
et le peuple prirent part a ces solennitis. Tout cela
est une preuve de l'estime et de I'affection que M. Jofreu avait su conquirir. Ainsi Dieu r6compensa et ses
fatigues et ses souffrances.

Mais
stance,
depuis
maison

ce qui le consola davantage, en cette circonce fut d'obtenir ce qui lui avait Ath refuse
tant d'annies, a savoir : de pouvoir fonder la
de Lisbonne r6gulibrement, comme toutes les
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autres de la Congregation. Deux annees auparavant,
alors qu'il pensait quitter le Portugal, M. Couty, superieur general, l'en avait dissuad6, dans la persuasion
que la canonisation de saint Vincent changerait les
dispositions du roi. L've'nement lui donna raison.
, Cette fondation itait deja comme abandonnee, dit
un auteur du temps, quand, en 1738, alors que. Sa
Majeste rksolut de c6~lbrer avec solennite la fete de
l'octave de la canonisation de saint Vincent, il arriva
que, le dernier jour de la neuvaine, le 26 juillet, elle
accorda a M. Jofreu la permission d'6tablir la maison
de Lisbonne, sous la dependance du sup6rieur general
de la Congregation de la Mission, r6sidant a Paris. v
M. Jofreu demeura en cette maison en qualit6 de
superieur. D'autres missionnaires vinrent de France,
d'ltalie et d'Espagne; on regut des novices et on continua a s'adonner aux diverses fonctions de l'Institut,
( de maniere a procurer la plus grande edification et
le plus grand bien de tous; et, pour que I'ceuvre fat
6tablie plus solidement, Jean V dota genereusement
la maison d'abondants revenus ). Apres vingt-deux ans
de luttes, d'6preuves et de souffrances de toutes sortes,
la prudence, la sagesse, la vertu et la constance de
M. Jofreu obtinrent enfin d'etablir regulierement la
Congregation au Portugal.
M. Couty ecrivit au roi pour lui manifester sa reconnaissance et Jean V lui r6pondit que toute la gratitude
6tait due a saint Vincent a cause de ses heroiques
vertus. 11 promettait en outre de continuer a couvrir
de sa protection c les fis du grand saint, qui 6taient
si fid&les a l'accomplissement parfait de toutes les obligations de leur vocation, ne cherchant que la gloire
de Dieu et I'instruction et le bien des ames ).
Les largesses du roi 6taient suffisantes pour soutenir une communaute de quarante personnes.
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Une attaque d'apoplexie ayant Jrapp, M. Jofreu et
I'ayant mis A deux doigts de la mort, le superieur
g6neral s'empressa d'envoyer a Lisbonne M. de Ia
Grudre avec un frere coadjuteur. Ils dbbarquerent dans
la capitalele 3 octobre 1739. Un peu plus tard, venaient,
pour faire partie de la communauti, trois missionnaires
italiens avec un frcre coadjuteur, et, le 25 janvier 1741,
arrivait aussi M. Pont, de la maison de Barcelone.
M. Barrera, que Ie roi demandait personnellement, ne
put alors repondre a son disir.
En meme temps qu'ils travaillaient avec ardeur aux
divers ministeres de la Congregation, les missionnaires ouvrirent, comme il a 6t6 dit plus haut, le s6minaire interne ou noviciat, dans lequel se formtrent,
sons la direction de M. Gorgoni, les nouveaux missionnaires portugais, qui devaient faire un bien immense
dans leur patrie et dans ses colonies.
Mais, alors que tout allait isouhait, Dieu envoya une
cruelle 6preuve a la maison de Lisbonne, en lui enlevant son supirieur, M. Jofreu, qui mourut le 19 janvier 1743. ( Vrai fils de saint Vincent, disent les
Annales de la Congrigation de la Mission, ind6fectiblement attache a ses superieurs, il a la gloire d'etre
le veritable fondateur de la Congr6gation au Portugal. ,
a Apres tant de travaux et les immenses services
qu'il avait rendus, disent encore les Annales, M. Jofren
alla recevoir de Dieu sa r6compense. Son attachement
a la Congr6gation, son amour filial pour saint Vincent,
son zele perseverant a d6fendre les int6rets de la Compagnie lui pr6parerent sans aucun doute un splendide
accueil dans la Mission du ciel. II fut un veritable fils
de l'ap6tre de la Charit6, et, marchanttoujours sur sestraces, imitant ses vertus, fidele a son esprit et & ses
enseignements, il ne fut jamais indigne de son Pere.
II est souverainement doux et encourageant de con-
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templer ces grandes figures du passe et d'arr&ter son
attention devant ces missionnaires de caract&re energique, comme M. Jofreu. C'est la meilleure des lemons
pour nos futures g6n6rations, qui tendent a se laisser
affaiblir et qu'effraie souvent la perspective de la
'`
lutte et du sacrifice.
Par testament, fait en presence du notaire de LisLonne, Jean Cordeiro de Souza, le 9 avril 1739,
M. Jofreu laissa les biens qu'il poss6dait en Catalogne
.A la maison de Barcelone, a la charge de ce6lbrer des
messes pour lui et ses parents et de fournir a l'entretien de quatre missionnaires et d'un frere coadjuteur,
qui iraient chaque annie donner des missions dans
les villages de la province. 11 d6fendait express6ment
qu'on fit usage de ce legs pour des ameliorations
mat6rielles de la maison.
Dans les archives de la Couronne d'Aragon se trouvent les livresde compte de la succession de M. Jofren.
II d6signait comme executeurs testamentaires les
sup6rieurs, assistants et les procureurs successifs de
la maison de Barcelone. En r6sumt, M. Jofreu fut
l'un de ceux qui contribuerent le plus au merveilleux
succes des missions de cette residence durant le dixhuitieme siecle et le premier tiers du dix-neuvieme,
jusqu'a ce que 1'ltat eit confisqu6 tous ses biens.
B. PARADELA, C. M.
(Anales de la Congregacidnde la Misi6n y de las Hijar

de la Caridad,ir septembre

1928.)
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PORTUGAL

LA SCEUR LEVADOUX EN TOURNEE DE VISITE

(Notes de voyage)
Depuis quelques semaines, nos cceurs 6taient a la
joie en pensant a la visite annonc6e : le Portugal
allait recevoir pour la premiere fois une officiere de la
chere Maison-Mrre ' Malgr6 nos travaux multiplies,
qui demandent partout un personnel double, nos
soeurs 6taient prates a recevoir avec une respectueuse
affection la digne representante de nos v6nre6s superieurs.
I avril 1929. - Suivant le disir de notre trbs
honoree Mere, je quittai Porto pour arriver a Lisbonne avant notre chere soeur visitatrice, qui fut reque
A la gare par les seurs servantes de Saint-Louis et de
San Francisco. Le voyage, grace a Dieu, avait 6et
bon; notre bonne seur officiere, que nous connaissions d6jA, ce qui augmentait la confiance, ne paraissait pas fatigu6e; ni ses bonnes compagnes de route,
dont l'une venait s'ajouter a notre petit nombre d'ouvrieres, et I'autre venait consoler sa mere, dont elle
6tait s6par6e depuis vingt ans, pour la quitter encore.
En quelques minutes, nous ffimes a Saint-Louis, oi
un groupe important d'Enfants de Marie, avec la pr 6 sidente et plusieurs dignitaires, se trouvaient r6unies
dans la cour d'entr6e pour saluer respectueusement la
representante des supirieurs de Paris. Cette courte
entrevue fut touchante, car la cloche appela tout le
personnel actif, au visage ouvert, dont plusieurs se
detacherent bient6t pour entonner le Magnificat, au
moment oi notre respectable soeur officiere rentrait a
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la chapelle. Apres, la foule se dispersa et nous voila
a la Communauti, qui ne salt comment exprimer sa
joie, son contentement, 1'espirance que lui donne
cette visite, ce rapprochement avec nos v6ndris sup6ricurs. On se sent chez soil
12 avril. -

Visite a 1'6glise Saint-Louis-des-Fran-

aais, monument antique, un peu restreint, au-dessas
duquel se trouve la r6sidence des Lazaristes qui le
desservent : M. Mond, le digne recteur, et M. Dondeyne, son vicaire, arrive au Portugal il y a six mois.
Deux bons freres portugais se devouent de toutes
leurs forces. Visite a la legation frangaise, oh Son
Excellence le ministre de France fut heureux de
redire son paternel d6vouement aux ceuvres francaises,
spicialement i celle de l'h6pital Saint-Louis, oi uos
marins trouvent toujours une fraternelle hospitalit6,
ainsi que plusieurs vieillards sans secours.
Le soir, nous ffimes a l'h6pital San Francisco, oh nos
sceurs travaillent depuis huit mois : ma sceur Souza et
trois compagnes seulement. Leur d6vouement pour les
nombreux malades et op6rbs est tres apprici6, mais
leur nombre est insuffisant. Cet etablissement fonctionne depuis longtemps; c'est un vaste immeuble de
quatre etages, resserr6 dans le centre de la ville. On
y projette des ameliorations, pour augmenter l'air et
la lumiere; ce qui n'empache pas que les demandes
d'admission soient plus nombreuses que les nombreuses chambres on salles. Durant la visite, qui fat
seulement de vingt-quatre heures, se prCparait le
voyage de Madere.
14 avril. Translation des Reliques de saint Viancet.

- A Saint-Louis. messe de communion avec chants;
on ne se trouve pas A l'6tranger. LA, aux grandes f&tes
de la Communaut6, nos sceurs des deux maisons se

-

850 -

r&enissent le matin; c'est une force et une consolation. Comme le vapeur ne partait pas avant midi, nous
pimes sanctifier le dimanche par l'assistance A- la
grand'messe au s6minaire anglais, tout proche. Les
s6minaristes, qui d6passent cinquante, observent tres
dignement les cer6monies de l'~glise et chantent avec
beaucoup d'ensemble. A part 1'accentuation, on se
<roirait a Saint-Lazare. Notre digne sceur officiere
put faire une visite de condolkances a la famille de
notre regrett6e seur Saldanha et lui remettre quelques
souvenirs.
Enfin, a quatre heures et demie, il fallut aller vers
le quai d'Alcantara, oui le Avelona semblait pr&t a
partir, suivant 1'annonce; mais il demeura immobile
jusqu'h sept heures et demie. C'est un bateau anglais,
oh peu de personnes parlent franýais. Nous profitames de ces instants pour expedier quelques reponses
en retard. Enfin il partit, et, tandis que nous admirions le Tage et le panorama de Lisbonne, la nuit survint, nous empechant de contempler 1'entrie dans
l'Oc6an. La journie du i5 fut tranquille et monotone;
rien que de I'eau calme, pas une lie, pas un vapeur a
l'horizon.
16 avril. - Aux premieres lueurs du jour, un nuage
semblait assombrir I'aurore; c'6tait Pile de Madere,
dont les belles montagnes se dressaient prbs de nous.
Vite sur le pont, seules, nous pfmes admirer les sites
magnifiques de cette perle de l'Ocean dans sa parure
printani&re, toute de vert tendre et de fleurs, d'oh se
ditachent de nombreuses maisonnettes blanches aux
toits roses, qui se refletent dans la mer blene. C'est
f&erique; aussi les voyageurs se hAtent; ils prennent
un d&jeuner matinal pour faire des excursions, tandis
que, pour pr6parer une bonne journe, nous faisons
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nop prihres et miditons sur les grandeurs du Createmr.
Vers sept heures et demie, la chaloupe du service
de sante arrive, suivie d'une autre, oii venait a la rencontre de la digne repr6sentante de nos vindr6s.
sup6rieurs la bonne soeur Couteau, sceur servante de
l'hospice Dona Maria Amelia, avec une compagne et le
d6vou6 docteur de Almade, qui voulait nous eviter
les ennuis et les attentes de la douane. Bient6t, une
auto nous d6posa dans la cour d'honneur, oi nos
soeurs et les orphelines, sur le bel escalier de pierre,
saluirent la premiere soeur officiere de la Commumaut6 qui soit descendue a Funchal. Nous allimes
ensuite a la chapelle, oi le bon Maitre nous attendait;
par son ministre, qui n'avait pu retarder le saint sacrifice, il vint a nous dans la sainte communion. Quelle
belle, simple et pieuse reception! Deo gratias!
La petite famille se compose de neuf soeurs; c'est la
plus nombreuse maison du pauvre Portugal renaissant.
Partout, m&me avidit6 d'avoir des nouvelles de la
Maison-Mere, meme attachement a !a chbre Communaut6. Pendant que les dignes missionnaires continuaient leur service quotidien de confessions nombreuses des personnes du dedans et da dehors, nous
visitimes les pauvres malades de l'hospice, tubercaleox
des deux sexes, tons pauvres et de nationalit6 bresilienne ou portugaise, ainsi que le r6clament les reglements; la fondatrice, Dona Maria Amelia, 6tait file de
I'empereur du Bresil, en mime temps roi du Portugal,
Le bitiment principal, qui est d'une belle architecture,
avec entree grandiose au milieu, partag6, dans le seas.
de la longueur, par un large corridor a chaque &tage,
est r6serv6 aux malades et a la Communaunt. Tout i
cote, setrouvent qatre pavillons : trois pour les classes
externes, un pour 55 orphelins. Ces enfants, an nombrc
de 350, dont 250 pauvres, regoivent, chaque jour, F'ins-
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traction chretienne et une bonne soupe. Les petites
remunerations des payants permettent de distribuer, de
temps en temps, des vetements et autres choses utiles i
ces pauvres petits, ainsi qu'aux indigents visitis a
domicile.
Avec ces ceuvres, si interessantes et si prosperes,
l'hospice est encore le centre d'une nombreuse association d'Enfants de Marie (5oo), qui aiment A suivre
regulibrement les reunions mensuelles et la retraite
annuelle. Les Dames deCharite, environ I4o, y trouvent
aussi leur centre : reunions pour faire connaitre les
besoins des pauvres et les visiter avec fruit.
Mgr l'eveque tient a presider de temps en temps ces

reunions, qui lui donnent, il le declare lui-meme,
beaucoup de consolation. Dieu soit b6ni de ce t6moignage venu de si haut!
Enfin, notre digne seur officiere put saluer messieurs les Lazaristes, que les devoirs du ministtre
avaient retenus : M. Janssen. digne sup6rieur, vrai fils
de saint Vincent; M. Silveira, missionnaire au zele
apostolique, et M. Karregat, qui refait sa sante
delicate en aidant ses confreres dans 1'exercice da
sacr6 ministere et dans l'office de procureur. Grace a
leurs pieux efforts, I'hospice vaut une paroisse fervente, beaucoup plus nombreuse dehors que dedans.
17 avril. -

Le jour du depart est fixe pour le 20,

par le premier vapeur. Ce jour est consacre au travail
s&rieux, objet de la visite. Cependant, notre chore
sceur officiire, pour faire plaisir, se propose de faire
une petite sortie jusqu'a la cathedrale. Cet edifice n'a
rien de remarquable exterieurement, mais l'interieur
est mieux, plus spacieux que son apparence; le tr 6 ne
pontifical attire la vue, ainsi que les stalles, d'un vieux
style, et surtout la vo6te, dont les boiseries sont tra-
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vaiilles avec art. II y a dix on douze autels, que les
personnes pieuses aiment A garnir de fleurs. Le trksor
consiste en un certain nombre de vases sacris en
argent massif et un groupe sculpti en cedre, qui repr6sente la Cene en grandeur naturelle; les figures soat
frappantes par I'expression des yeux et de la bouche
entr'ouverte. qui laisse voir les belles dents de plusieurs personnages; on dirait que Notre-Seigneur va
parler et aussi quelques ap6tres.
IS avril. - Plusieurs Dames de la Charit6 viennent
coudre pour le vestiaire des pauvres, comme tous les
jcudis. A deux heures et demie, benediction du Saint
Sacrement; les orphelines ex6cutent assez bien les
chants en latin et en frangais, avec accompagnement
de 1'harmonium. II y a, en dehors de Funchal, sur le
bord de .1'ocean, un monument 6levi au Sacr6-Cceur
de Jesus par la famille d'Ornellas-Saldanha :.c'est une
belle s'atue en pierre sur un magnifique piidestal.
Nous vouliames y rendre une pieuse visite vers quatre
heures, profitant d'un instant libre; nous partimes, en
effet, dans une auto couverte; mais, en meme temps,
la pluie, rare ici, commenca 1 tomber, progressant de
telle maniere qu'apres vingt minutes les routes &taient
des ruisseaux! Nous pfimes contempler le Sacr6-Cacar
i distance, d'assez pres pour I'admirer et le prier;
mais nous dfimes rebrousser chemin. Le phlerinage
manqu6, d'oh nous rentrimes mouilltes, fut b6ni par
les braves gens des champs, qui disaient, comme le
proverbe : t Pluie en avril remplit le baril! , Pourrons-nous aller &la Vierge du Mont le lendemain?
19 avril. -- Le temps restait orageux, la mer itait

furieuse, spectacle grandiose, qui est aperqu des jardins de l'hospice; enfin, vers midi, le soleil apparait;
aussit6t, les paves tout sech6s, nous primes r6aliser le
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phlerinage a Notre-Dame du Mont, afin de recommander a la Trbs sainte Vierge les diff6rentes intentions de nos v6nires sup6rieurs et, avec les nombreux besoins de la petite province renaissante, ceux
de la chre maison visit6e.
Nous partimes six sceurs. De 5o mitres d'altitude oin
nous 6tions, nous ffimes bient6t a 800, pres du sanctuaire aimi des Mad6riens. Quel ravissant panorama se
deroulait, pendant la monte : maisons gracieuses aux
styles divers, bouquets de verdure variee, mimosas et
acacias en fleurs, sapins bourgeonnant! Puis la vue se
reposait sur Funchal, puis sur l'ocean, dont les eaux
aux couleurs peu ordinaires a cause de la tempete a
peine calm6e. Le temps devenait plus stir, et nos
d6sirs plus grands. Prier a l'6glise, oi nous avons
admire Ia vieille architecture et aussi le tombeau de
1'ex-empereur d'Autriche, mort en exil en 1922. Puis,
M. le cur6 nous a montr6 un superbe ornement au
travail minutieux, sur satin blanc, don r6cent de
l'ex-imp6ratrice Zita, veuve de Charles I" d'Autriche.
Cela ne suffisait pas a notre pi6et; mais comment
aller jusqu'a la statue ven6r6e sur un piedestal de
50 metres? L'auto ne pouvait monter plus haut, les
routes n'6tant plus pavees; le funiculaire 6tait l1 avec
ordre de s'y arreter. Une soeur, qui connait le directeur, demanda et obtint la mise en marche pour nous
seules. En dix minutes, nous avons franchi les
200 mntres de mont6e rapide, et nous voila aux pieds
de la Vierge Mire, dont les yeux sont tourn6s vers
l'est (le Portugal), tandis que Funchal la contemple
du midi. Malgre cela, Madere en est fier. Nous avons
eu une grande heure pour satisfaire notre devotion et
admirer tous les details du monument grandiose, et
les beaut6s naturelles, introuvables ailleurs. Notre
respectable sceur officire, qui y venait pour la pre-
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mitre fois, trouve ce temps bien court. Comae nous
pensions i descendre dans le funiculaire, uan atr
vchicule vint s'offrir. Nous avions va en bas des traineaux ou chars a bteuf, genre particalier au pays; ces
chars peuvent teuir quatre voyagears; ibs sont
entoures et surmontis de rideaux anx coulcurs
vari&es; leur forme fait penser A un lit de sceur. Ici,
nous voyons la corbeiile roulante, trainee par deux
hommes, dont I'u tire quand le terrain est uni, tandis
que l'autre, en arrikre, la retient quand la pente est
rapide. Ce sont les spcialit6s de Mad~re, elles soat
pen dangereuses, pen codteuses et tres interessantes,
pour les 6trangers. En&n, le peierinage est termiai;
descendues comme nous 6tions montees, nous pinmes.
encore visiter le vieux couvent de Sainte-Claire, qui
date de 1435, c'est-a-dire quinze ans apres la d6couverte de 1'ile de Madere par Zarcos, et nous rentrames
a l'hospice bien avant la bh6idiction pour complter
cette derniere journ•e. Enfn, Sa Grandeur I'ev&queide
Funchal vint rendre sa visite et redire sa satisfartioa
pour les services que laCommunaut6 rend aux paarres
de son diocese. Ce t6moignage r6p6te d'un prince de
l'Eglis est la meilleure preuve que Dieu est servi par
les deux families de saint Vincent et, en mrme temps,.
un encouragement pour I'avenir.
20 avril. - Jour du d6part! Quoique courte, la.
visite avait uni les coeurs; et rcciproquement, la s6paration co•tait; chacune voulait proiter de la presence
de la digne reprksentante des v6ner6s Sup&riears.usqu'au dernier moment, pendant que la diligente.soeur
Couteau veillait i ce que rien ae manquit; ae dierniere visite aux d6vouds missionnaires, dont la r6si,
dence est un vaste chalet dans 1'enclos m&nm, aeceatr6e particulitre.
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Adieu, Funchal gracieux, montagnes pittoresques,
sites fleuris et verdoyants, climat dilicieux, oit tant de
malades viennent retrouver la saut6, tant de faibles
surtout se fortifient, air pur et bienfaisant, connu do
monde entier! Nous voild t'admirant encore da
Giutral-Mitre, qui a df rester a distance i cause d'un
reste d'agitation des eaux, plus prononc6e prbs do
rivage. Cependant, quelques soeurs nous ont accom-

pagn6es sur la barque, ne voulant quitter notre chire
smur officiire qu'au dernier moment. Tout finit, le
vapear se met en mouvement, un dernier adieu, et une
chaloupe les emporte, paraissant menacce de disparaitre sous les vagues furieuses.
En longeant les c6tes, nous pimes prier le Sacr&Cceur, qui semblait b6nir I'Ocean et les voyageurs.
Bient6t la belle ile s'eloignait; alors Porto Santo, avec
sa belle plage, 6tait saluue; puis plus rien que l'eau
jusqu'a Lisbonne. Malgr6 le mauvais temps, qui continuait, le mal de mer ne fit pas son apparition; c'6tait
assez de la confusion des langues : sur ce vapeur
allemand, nous Francaises, nous 6tions la dix-neuvieme nation; tout rappelait la tour de Babel; heureasement, le voyage etait court : quarante-huit heures;
nous pames dire qu'il fut bon..
22 avril. -

En apercevant la terre du continent

dans .la matinee, toujours avec un temps couvert et
menacant, nous pimes admirer les rives, surtout celle
qui, au nord du Tage, s'appelle la C6te d'Azur do
Portugal. Les Portugais en sont fiers, et ils ont raison.
Les nombreuses villas qui avoisinent l'ocan et le.
aeuve prouvent combien ils en profitent; des trains,
toutes les demi-heures, vont et viennent de Cascaes
& Lisbonne et sont toujours charg6s. On peut remarquer,en passant, Belem avec le couvent et l'6glise des
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Jironymites; plus haut, le palais des rois, devenu
musle; puis se d6tache, sur la pente, le cimetiere de
Prazeres; enfin, l'ensemble des monuments qu'on ne
peut distinguer, sinon le D6me d'EstrellL. Le GineralMitre est arrkt6 an milieu du Tage; bient6t, sur une
chaloupe, notre chore soeur Astruc nous fait signe et
nous conduit a Saint-Louis, petit h6pital au plus haut
point de la ville. Quelle joie de se retrouver en
famille!
23 avril. - Ce jour fut marqu6 par une visite a
Carnide, pros Lisbonne, oi le bon P. Governo, le Pere
des Pauvres, va prochainement installer ses vieillards,
qui sont a Palhava, maison condamn6e a etre ditruite
pour laisser place aux nouveaux boulevards; et comme
les sceurs sont attendues: notre bonne seur officitre
y alla avec ies sceurs servantes voisines. Carnide est un
vaste itablissement; ancien Carmel, oi tout parle de
sainte Thirese; la belle 6glise, qui a servi de thiatre,
a besoin de grands arrangements; les cloitres, les
cellules existent encore en bon 6tat; la place ne manquera pas, ni les jardins et d6pendances. Beaucoup
d'enfants du pays, qui nous suivaient, donnerent la
pens6e qu'avec les vieillards il pourrait aussi y avoir
des ecoles. Dien ecoute ces bons d6sirs! Qu'il envoie
beaucoup de soeurs de bonne volont6 pour r6aliser ces
oeuvres! Cette visite donna satisfaction au bon
P. Governo, qui nous a montr6 le nouveau tabernacle
avec exposition, arriv6 le jour meme; nous rentrimes
remplies de confiance et pr6parames le depart pour
Porto le soir meme.
24 avril. - En gare de Porto, A sept beures, I'auto
du docteur nous attendait avec une de nos soeurs et
une postulante, et a l'h6pital le bon chapelain avait
retard6 la messe. Quelle dilicatesse du bon Maitre!
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C'ktait pour continuer a notre respectable soeur officire les bonnes impressions de Madere et de Lisbonne.
L'h6pital de la Lapa est un itablissement moderne,
oh le bien se fait simplement k toutes les classes, soit
en chirurgie, soit en medecine. Les pauvres de la
confrerie sont recus et traitis suivant leurs n6cessitis;
la classe moyenne et plus elev6e, de meme, en chambre
particulixre. Les cas les plus nombreux sont ceux de
chirurgie, dont le service est dirig6 activement et avec
succis par le devoui docteur Abel Pacheco. De plus,
les enfants de ces memes pauvres de la confrerie
regoivent, chaque jour, une assiett6e de soupe par les
soins de l'excellente administration, composie des
notables de la m8me Irmandade. Les nombreuses
families pauvres du voisinage sont visit6es par une
soeur, A qui la Providence permet de remettre chaque
fois une aum6ne; ce qui facilite le service spirituel si
necessaire, car, si la misere est grande, l'ignorance
religieuse 'est davantage. Si les soeurs Rtaient plus
nombreuses, quel bien elles pourraient faire a ce bon
peuple, qui a t6 taant tromp6 et qui maintenant a faim
et soif de religion! Notons en passant que la Providence, pour les pauvres, est souvent representee par
le docteur Abel, dont la g6n6rositk est connue de tous.
Ce meme jour, notre digne soeur officiare allp aussi
visiter une future maison, s'il plait A Dieu : Povoa de
Varzim, jolie petite ville de douze mille ames sur les
bords de l'Oc6an, a 3o kilometres nord de Porto.
M. le Provedor nous fit visiter le bel h6pital et ses

d6pendances, tout bien tenu et bien sita6. Nous
recommandames les oeuvres de cette maison au bon
Maitre dans la chapeile de 1'h6pital, qui est une jolie
eglise, fr6quent6e par les families voisines. En par-

tant, nous passames sur la plage, qui est assez 6tendue;
la population sympathique nous y saluait, continuant
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1'accueil bienveillant que nous venions de recevoir.
Dieu sait quand I'ouverture I
25 avril. - Ayant, suivant le desir de notre trbs
Honor6 Pere, visit6 l'6cole apostolique du Caraca an
Br6sil, le meme motif conduisit notre respectable
sour Levadoux a celle de Pombeiro, oii une vingtaine
-de jeunes gens sont l'espcrance de la Congregation
de la Mission en Portugal. Ce petit s 6 minaire est situ6
a 70 kilometres est de Porto, au milieu des montagnes
du Douro, dans une vall6e magnifique, non loin de la
remarquable 6glise des B6n6dictins,qui est conserv6e
comme monument historique. Le train, pour nous y
rendre, nous laisse a une grande distance; mais le bon
docteur, comme la veille, met encore son auto a notre
disposition; de meme, demain, pour Gandarinha. De
plus, il indiqua a son chauffeur un itineraire d'aller
et de retour, afin de nous faire voir les plus beaux
sites. En allant, il fallait passer par Louzada, ville
gracieuse, lieu de sa naissance. Comme nous admirions
la jolie eglise, nous nous trouvames tout A coup au
milieu de la foire, qui avait attir6 une foule 6norme.
L'anto dut ralentir sa marche, tandis que tous les yeux
se tournaient du m8me c6t6. Un peu habituees a ces
regards 6tonnes, nous passames tranquillement, reprenant bient6t une allure plus rapide.
Environ une heure apres, de plus en plus dans la
campagne cultiv6e et pittoresque, nous quittimes la
belle route pour un mauvais chemin tortueux, au fond
duquel se trouve le seminaire. Cette visite un peu
extraordinaire fut une fete pour messieurs les professeurs et pour les 6elves; le bon M. Mendes, entour6
de ses collaborateurs, au riombre de quatre, paraissait
heureux; tous a l'envi demandaient des nouvelles des
Veneres Superieurs. Un des plus jeunes seminaristes

dit a notre chere sceur offciere un beau compliment
en francais, dans lequel tons se diclaraient vrais fils
de saint Vincent, quoique ignores au fond de ce vallon
perdu. Ici, tout respire la pauvret6; le bonheur est
peint sur tous les visages, malgr6 l'absence de tout
confortable : on y trouve le nicessaire, pas toujours
I'utile. I.es murs en pierre sont neufs, mais aucune
peinture, pas de tableaux, a peine des petites statuettes; pas besoin d'armoire pour le linge; les

chaises, banes et tables sont sans fajon, en bois ordinaire. La petite chapelle meme est tres pauvre. Mais
Notre-Seigneur est la, et aussi l'esprit de saint Vincent. Notre chere Visitatrice 6tait tres touch6e et
essaya de le t6moigner a ces dignes missionnaires, qui
d6clarerent leur satisfaction en donnant une promenade
aux seminaristes.
En partant, M. le visiteur pria le chauffeur, de nous
conduire i Santa Quiteria, oiu sont encore quatre missionnaires missionnant dans la region, vivant pres des
colleges si florissants autrefois, dont I'un est un h6tel
et I'autre une ruine, o6 la statue de saint Vincent preside encore apres dix-neuf ans de fermeture. Cette
montagne, oi les membres des deux families ont laissg
tant de souvenirs; les reverront-ils, selon le d6sir des
braves gens du pays? Dieu seul le sait.
Apres avoir visiti l'6glise, puis la petite residence
des missionnaires, ou MM. Louro et Silva Monteiro,
en l'absence de M. le sup6rieur, nous recurent avec
les bons frbres, nous priames Marie Immaculee, elevee
sur une colonne, au plus haut point de la colline, d'oi
se d6couvre une immense et fertile campagne. Nous
reprimes le chemin dePorto, suivant la route de Vizela,
site riant sur la riviere du meme nom, passant aux
usines de filatures c6elbres, en progrbs, puis a Santo
Tirso, oi le cocher nous fit descendre pour visiter une
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ancienne abbaye de b6endictins, devenue paroisse,
dont lescloitres et 1'gglise magnifique sont en tres bon
itat.
26 avil. - Apres avoir passe une soir6e et une
matinee en famille A Porto, nous faisons route pour
Cucujaes, a 60 kilometres sud-est; l se trouve I'asile de
Gandarinha, oi sept sceurs, protegees par les vicomtes
des Olivaes, donnent aux enfants pauvres l'instruction
religieuse et 1'aum6ne d'une soupe quotidienne. Elles
ont, de plus, un dispensaire tres fr6quente, la visite
des pauvres, et s'occupent d'une nombreuse association d'Enfants de Marie et de l'oeuvre des Meres
chretiennes. La bonne soeur Gorjao en est la directrice. Les grands jardins rappellent 1'Hay ; c'est ici
que nos sceurs viennent faire la retraite annuelle.
Grice au s6minaire des Missions africaines, qui se
trouve dans un ancien monastere de binedictins, le
service spirituel est assure tres r6gulitrement.
28 aviil. - 45 kilometres s6parent Gandarinha de
Agueda; malgre le mauvais temps, qui continue, les
routes, bien entretenues, ne font pas sentir les distances. Agueda est une petite ville de cinq mille Ames,
avec h6pital moderne,oi, sous la direction du docteur
Breda, fonctionnent des services de chirurgie, de
medecine et d'6lectroth6rapie. Nos sceurs secondent
le bon docteur depuis deux ans; elles sont cinq, ayant
A leur tete la ddvouee sceur Rodrigues. Tous les services int&rieurs marchent A la satisfaction g6ndrale,
graces A Dieu. Deja a commenc6 un petit ouvroir
externe, qui fournit in choeur de chanteuses et les
membres d'une association d'Enfants de Marie. Tout
est a l'espirance; nos sceurs sont aid6es par de bons
pr&tres.
II fallut aussi visiter I'h6pital d'Anadia, a 17 kilo-
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metres d'Agueda. Mile de Castro, fondatrice de ce
nouvel 6tablissement, tout pret a recevoir nos sceurs,
est venue chercher notre respectable sceur officiýre
pour lui montrer des malades abandonnis si nos seeurs
attendues ne viennent. Notre chere sceur visitatrice,
touch6e, voyant le bien qui peut se faire a ces vrais
pauvres, a donn6 confiance. Son passage restera
b6ni!
3o avril. - Partout dans ce beau Portugal, m&mes
paysages enchanteurs; le pittoresque et la bonne culture s'entremblent; les vignes tiennent la meilleure
place, le mais leve en de grands champs, les forets de
sapins, d'eucalyptus, de chines-liege, quelques rizieres
augmentent la variet6. Toujours de belles routes et de
bonnes personnes, qui facilitent et abregent les
voyages. Aujourd'hui, en quittant Agueda, qui trouve
trop courte la visite, mais qui, comme les autres, en
remercie les veneres superieurs,qui se sont approches
de nous par leur digne repr6sentante, nous est encore
offerte une auto d'Anadia pour franchir en deux heures
les 80 kilometres qui nous s6parent de Porto, d'oi le
d6part demain pour Paris!
Dans l'apres-midi, n'ayant pas encore rendu visite
aux autorit6s, notre respectable sceur officiare put
remplir ce devoir pres de Sa Gr. Mgr Meireles, iveque
de Porto, qui la requt paternellement, sans attendre
son tour; elle salua aussi M. le consul de France, puis
le D. Rego, digne president de I'administration de la
Lapa. Tous se montrerent tres bienveillants, ce qui
maintint la bonne impression du debut.
i"r mai. - La matinee est si remplie dans la maison
que notre chere sceur officibre n'a meme pas le temps
de visiter la belle 6glise de la Lapa. C'est d'autant plus
regrettable que cette 6glise se trouve vis-a-vis de
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I'h6pital, faisant, chacun, un c6td de la place tliangulaire, dont une grande caserne est le troisieme. C'est
une des plus grandes iglises de Porto; ses deux tours
se voient au loin au plus haut point de la ville. En ce
premier jour du mois de Marie, elle est mieux orn6e
que de coutume; les braves gens la remplissent tous
les soirs ; ce qui donne un mouvement inaccoutum6. La
devotion a Marie donne confiance.
C'est fini; chacun veut voir une derniere fois la soeur
supdrieure de Paris; les bons docteurs, malgr6 les
operations, viennent la saluer, la remerciant de l'int6r&t qu'elle porte aux oeuvres du Portugal; ils esperent
que maintenant le nombre des sceurs va augmenter en
proportion du travail. Nos sceurs surtout voudra nt
la retenir, elles se sentent encouragies dans leur lourde
charge, elles se trouvent tout prbs des vindres superieurs; jusqu'aux postulantes qui voudraient abr6ger
leur 6preuve pour 6tre plus vite au s6minaire; mais ii
faut se separer, I'auto du docteur Pacheco nous conduit i la gare en dix minutes. La encore des visites de
bienveillance ; tout le monde est respectueux, meme
pr6venant. Notre respectable sceur Levadoux et sa.
divouie compagne de route, ma soeur Fonseca, sont
installees ; un coup de sifflet et elles disparaissent pour
aller prier i la chapelle bdnie et dire a notre Mire
Immaculee les besoins, les desirs et les espfrances du
Portugal.
Soeur BOUILLET,
Ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.

ASIE
CHINE

MONSEIGNEUR MULLENER (1674-1742)

Mgr Mullener n'a pas, comme le P. Ricci, ouvert
une voie nouvelle aux pr6dicateurs de l'9vangile;
il n'a pas Ct6, comme Mgr Pallu, le premier vicaire
apostolique en dehors de la presentation du Portugal;
il n'est pas une de ces grandes figures qui, de tout
temps, ont attire les regards des historiens; on peut
meme dire qu'll est rest6, pour ainsi dire. ignore.
Mgr Mullener a pourtant ceci de u singulier

)>

qu'il

est, 4 ma connaissance du moins, le premier missionnaire qui ait 6tabli, dans l'int6rieur de la Chine, un
seminaire indigene d'oi sont sortis des pretres chinois ;
et il a commenc6 cette oeuvre si importante dks les
toutes premieres ann6es du dix-huitieme siecle.
II est le premier i avoir resolu pratiquement une
question vitale pour la prospdrit6 de I'iglise de
Chine.
Pendant la dernidre moitid du dix-septieme siecle,
Rome travailla activement h organiser les Missions de
Chine, spicialement par Ia creation de vicariats apostoliques. En 1697, le pape Innocent XII, apres avoir
nomm6 les titulaires des diffbrents vicariats, songea &
les fournir d'ouvriers et, par ses ordres, la Sacr6e Con-
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gr6gation de la Propagande prepara une expedition
apostolique. Ici nous touchons au commencement de
la vie publique de Mgr Mullener.
L'exp6dition d'Innocent XII se composait de quatre
Dominicains, trois Augustins, treize Franciscains
reform6s et douze Freres Mineurs observantins. La
Propagande y joignit deux pretres seculiers et un
6live de la Propagande, Saxon de nation, M. Jean
Mullener, ag6 de vingt-trois ans, qui entrera dans la
Congr6gation de la Mission pendant son voyage; enfin
notre confrere M. Louis-Antoine Appiani, qui 6tait
alors ag6 de trente-quatre ans. Une des pensees de la
Propagande 6tait de fonder, dans une grande ville du
Celeste Empire, a Pkin ou A Canton, un s6minaire oa
l'on formerait un clerg6 indigene. Les qualitbs que
M. Appiani avait montrees, soit comme professeur a
Monte Citorio, soit comme directeur spirituel au collge
Urbain, le firent sp6cialement designer pour cette tSche
importante, et, afin qu'il pfit y travailler avec plus de
succes, on lui conf6ra les pouvoirs les plus etendus et
le titre de vice-visiteur apostolique. Mais . peine
arriv6 en Chine, lorsqu'il voulut mettre Ia main a
I'oeuvre, il se vit aux prises avec tant d'oppositions et
d'intrigues que, dans son 6loignement pour les conflits
et son amour de la paix, il crut devoir ajourner un
projet dont I'execution rencontrait tant d'obstacles, et
il r6solut d'aller travailler dans une province eloign6e,
et, par suite, moins frequentie par les Europiens, au
Seu-tch'uen, quitte a essayer I~ d'obtemperer aux d6sirs
de la Propagande.
C'est done en qualit6 de missionnaires de la Propagande que sont venus en Chine les premiers Lazaristes, MM. Appiani et Mullener; ils sont entr6s dans
le pays en 1699. Ils arriverent dans leur mission du
Seu-tcb'uen an commencement de 1702. M. Appiani
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est le supbrieur. Quelles sont les conditions dans lesquelles ils travaillent ?
L'etat de l'tglise de Chine pendant tout le dixhuititme siccle se rIsume assez bien par cette formule:
libert6 relative de la religion A P6kin, persecution
sporadique dans les provinces. t Voas avez vu, 6crit
M. Appiani, par la relation latine que j'ai envoyie
l'ann6e deroi6re, l'6tat mistrable dans lequel je me
trouvais avec mon compagnon M. Jean Mullener; j'ai
ddji ecrit tout A ce sujet. ,,Les J6suites de la cour se
sont employds pour rendre la volont6 des mandarins
plus favorable A MM. des Missions-Etrangeres et A
nous, mais lears efforts ont 6te vains. Ceci fait allusion aux difficult6s qu'ils 6prouvirent, des le commencement (1702 et 1703), pour s'etablir A Tchoungking-fu. Dien changea le cceur de lear principal
persecateur au moment o ils s'y attendaient le moins,
et, en octobre 1703, ils pouvaient ecrire: , D6ej nous
avons une maison, la mission est ouverte. )
Cette mission du Seu-tch'uen avait 6t partagbe
d'un commim accord entre MM. Basset et de la
BaluZre, des Mission Etrangeres, et MM. Appiani et
Mullener.
Tous farent chasses pendant la persecution de
1706-1707.
M. Mullener reatra en 1711, et M. de la Baluere en

I715; ce dernier mourut la mime annbe. M. Mullener,
rest6 seal dans la province du Sea-tch'uen, fut noammd
vicaire apostolique de cette mission en 1716; il avait
aussi Asa charge la province du Hu-Kwang (les deux
provinces actuelles du Hu-Pei et Hu-Nan), que ne
pouvait administrer Mgr Visdelou, exile, mais dans
laquelle il y avait des missionnaires j6suites. LaSacr6e
Congregation de la Propagande considera, dis lors,
la mission du Seu-tch'uen comme lui appartenant en
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propre. M. Appiani n'a pu rester a son poste que pendant deux ans environ. En 1704, il se rend a Canton,
oý, bient6t apres, Mgr de Tournon (le premier 16gat
du pape) le prend pour son secretaire. A partir de ce
moment, il mine une vie de confesseur de la foi : il
passera dix-neuf ans et neuf mois en prison. Quand le
pape a interced6 en sa faveur, en 1726, il sort de prison, mais ce n'est que pour etre envoye en exil a Macao,
oi il meurt en.1742. En 1711, le pape Clement XI lui
avait adress6 un bref tres 6logieux, et, en 1724,
Benoit XIII avait envoye une lettre a 1'empereur pour
demander sa delivrance. M. Appiani continuatoujours,
meme de sa prison, a s'interesser beaucoup a la mission
du Seu-tch'uen, surtout au s6minaire, qu'il aida tant
qu'il put de ses conseils et aussi de secours materiels.
Nous savons, par une lettre, qu'il a aid6 Mgr Mullener meme dans la formation des l6kves, ce qui
prouve que ces deux missionnaires ont pris cette
-<uvre a cceur d&s leur entree au Seu-tch'uen, c'esta-dire des 1702-17o3. II faut remarquer qu'a cette
epoque, la mission du Seu-tch'uen 6tait encore divisee
(Propagande et Missions etrangeres). M. Appiani, a
cette epoque, avait tout au plus cent chretiens.
C'est de ce tout petit troupeau qu'il a deja su tirer un
futur pretre. M. Appiani continua aussi a envoyer au
Seu-tch'uen des elIves a qui il avait enseigni les premiers elements; de sorte qu'une bonne partie de la
gloire d'avoir commenc6 ce s6minaire lui revient, c'esta-dire que MM. Appiani et Mullener ont travaille tous
-deux & repondre aux desirs de la Propagande, mais
c'est sur Mgr Mullener que retombe tout le poids
de l'oeuvre et I'honneur de l'avoir achev-e. Comme
nous l'avons d6ji vu, ii commenga le seminaire
presque imm6diatement apres son entree dans la province; les circonstances lui etaient favorables, car de
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1702 a 1706, ii passa, en partie avec M. Appiani, trois
ou quatre annies relativement prosperes et tranquilles.

Mais les grandes miseres commencerent en 1706.
Canton. Reconduit
11 fut alors ameni par force'
a ses garil
ichappe
sous escorte an Seu-tch'uen,
diens et se rend a PNkin,oi il se propose de faire des
dimarches officielles en faveur des chr6tiens; oblige
de retourner sans avoir rien obtenu, il rentre a Tchoungking-fu (1707).

En 1703, il est chass6 une seconde fois, emmen6 i
I
Macao. II y resle cachb pendant
Canton et exil1
un an, esperant toujours rentrer secretement en Chine;
mais, au moment oih ii songe a executer ce dessein,
arrive un ordre du vice-roi de Canton,qui enjoint aux
magistrats de Macao de le faire partir de Chine et de
le transporter ailleurs sur un vaisseauportugais. II
part done de Macao, le 8 d&cembre 1708, et arrive,
le 18 du m&me mois, a Batavia. En 1710, il revient
de Batavia et se tient d'abord cache a Canton. Cette
fois-ci, ii riussira a s'introduire dans Ie Hu-kwang.
On voit alors clue l'idee de son siminaire ne le quitte
jamais; il se promet bien, si l'endroit lui parait favorable, d'y reunir ses anciens 6lives et d'y developper
son s6minaire : a Je m'en vais done seul... tres loin...
Alors,s'il plait a Dieu de me faire trouver un lieu sur,
je pourrai commencer ou plut6t continuer le seminaire
commenc6 a Tchoung-king-fu. ,
Le voyage fut pinible. Aux difficult&s materielles
s'en joignaient de pecuniaires.
( I1 d6pense beaucoup, &crit M. Appiani, et j'ai
peu a lui envoyer. , II est parti en 1711, au mois de
mars; en juillet, ii est dans le Hu-kwan I Tchangteu-fu (dans le Hu-nan actuel); il trouva 1U l'occasion
de pr&cher l'Evangile.
Ecoutons-le : , Voyant les fruits que le bon Dieu

daignait m'envoyer, je risolus d'acheter une eglise.
Maintenant, j'attends une r6ponse de M. Appiani et
de l'administrateur de Canton, pour y fonder le skminaire, en faveur duquel on a donn6 I ooo piastres 5
M. Appiani. Je trouve cet endroit fort a propos pour
cette fin. , II y a certainement acheti une 6glise, c'esta-dire une maison qui sert d'oratoire pour les chr6tiens
et de pied-.-terre pour le missionnaire; mais 'son
seminaire, nous le trouvons encore, a partir de cette
epoque, dans la province du Seu-tch'uen, dans la prefecture de Tch'eng-tu, capitale de la province.
Dans la ville mrme, il y a une eglise, mais la residence ordinaire est dans un village nomm6 Hia-sesiang. Cet endroit ne fut pas imm6diatement d6finitif,
puisqu'en 1721, nous voyons Mgr Mullener demander
des subsides et pour vivre et aussi pour acheter une
residence , suire . pour les eleves qu'il instruit.
Le zele si h&roiquement perseverant de Mgr Mullener fut enfin r6compens6. A partir de 1712, il tra-

vaille dans une paix relative, c'est-a-dire qu'il n'est
plus chass6 de la province et s'occupe activement de la
formation de son troupeau.
M. Andre Ly donne bien la note g6nerale de cette
vie, quand il 6crit dars son Jounal : a Depuis ce
temps (1712), rest6 seul dans cette immense province

par suite de la mort de ses compagnons, il supporta,
pour sauver les ames, des fatigues, des peines dont seul
Dieu, qui scrute les cceurs, peut mesurer I'Ntendue...
Au milieu des tempetes, de persecutions auxquelles il
ne parvenait pas B 6chapper, Monseigneur se conduisait avec la prudence du serpent, apprise B l'6cole de
Notre-Seigneur. II 6tait attentif a tout surveiller;
tant6t il se cachait, tant6t... ,
Mgr Mullener est reste seul jusqu'a environ I'an 1721.
A partir de cette 6poque, il est aide par un de ses
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ilves ordonn6 pretre; vers l'an 1730o-73I environ,

deux autres jeunes pretres chinois l'allfgent encore
dans sa charge. En 1732, arrive M. de Martillat, qui,
plus tard, sera le vicaire apostolique de la province;
le Seu-Tch'uen, de mission de la Propagande, redeviendra alors vicariat des Missions-Etrangeres. Enfin,
en 1740, deux ans avant la mort de Mgr Mullener, arriverent deux nouveaux pretres des Missions-Etrangeres.
Quel fut le r6sultat de cette vie pnnible et labdrieuse?
A l'arrivee de MM. Appiani et Mullener, ii y avait
dans toute la province tout au plus trois cents chr6tiens. A la mort de Mgr Mullener, il y en avait pres
de huit ou neuf mille.
Comment put-il, longtemps tout seul et au milieu
de mille difficultes, obtenir ce r6sultat? C'est le secret
de Dieu 6videmment; mais, dans une lettre icrite en1721 a Mgr Mezzabarba, le second 16gat, il nous
imdique lui-meme les moyens qu'il emploie : il a forme
des catechistes, et cc'est eux maintenant qui fondent
les chr6tientis par beaucoup de conversions de paiens ,;
c'est, dit-il, ce qu'on fait dans toutes les missions de
Chine. N6anmoins, il estime que le grand moyen c'est
le s6minaire indigine : t Puisque Votre Excellence
desire que je lui indique quelque moyen opportun
pour faire fleurir ces missions, je vous dirai que,
depuis vingt-deux ans que j'y suis, je n'ai pas trouv6
de moyen plus utile et plus necessaire que d'ilever et
de former la jeunesse chinoise pour le sacerdoce. ,
On voit sa methode : il prend des enfants; et, a son
langage, on devine que, depuis longtemps, il a fait du
s6minaire son aeuvre de predilection.
Plus bas, il ajoute : a Parmi mes 6lves, dans quelques
annres, avec la grace de Dieu, je pourrai trouver de
bons pretres et ministres de l'Evangile, selon l'inten-
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tion du Pape et de la Sacr6e Congregation. , Mgr Mullener n'est pas homme a se vanter, mais le fait est
que, juste aux environs de cette ann&e 1721, il ordonne
d6ji un pr&tre indigene, M. Paul Sou, son premier
le6ve, celui dont parle M. Appiani : r Mgr Mullener,
cet &vrque apostolique, se tire le pain de la bouche,
pour Clever une dizaine de jeunes gens, a la garde
desquels it a pr6pose son premier disciple, nomm6
Paul Sou, Ag6 de vingt-huit ans, qui est minor6. II l'a
laiss6 a la capitale du Seu-Tch'uen pour apprendre a
ces enfants a lire et a 6crire le latin pendant qu'il
parcourt la mission. o Ceci est 6crit en 1719.
Ce premier pretre, M. Ripa }'a connu et I'a vu A
l'oeuvre pendant deux & trois ans, administrant les

sacrements avec un grand zele. Or, M. Ripa a quitt6
la Chine le 15 novembre 1723.

Nous poss6dons un petit extrait du reglement du
s6minaire de Hia-se-siang. Il est & supposer que les
ileves, comme cela se pratique encore aujourd'hui
dans beaucoup de s6minaires de Chine, avaient leur
journie de travail divis6e en deux partis : une pour
les lettres chinoises, une pour les latines, car nous ne

trouvons trace que d'une moiti6 de journ&e d'enseignement de la part de Mgr Mullener. II est vrai que nos
renseignements sont, malheureusement, trop incom-

plets pour notre sympathique curiosite. En tout cas,
voici ce que dit M. Andr6 Ly : c Aprbs la sainte messe,

le d6jeuner et la r6citation des Petites Heures, Monseigneur, jusqu'I midi, s'occupait a lire et anssi &
rcrire des livres de doctrine et des instructions. C'est
de ce travail que sont sorties la Rfautation du
Mahomitisme et 1'Explicatiox du Symbole des Apdtres
et autres traites qui, malheureusement, ont disparu
dans diffrrents pillages. Pendant son diner, un tnudiant lui faisait une lecture dans [Imitation de Jesus-
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Christ. II prenait ensuite un moment de r6creation et

et instruisait ses ileves. Apres quoi, il recitait v6pres
et faisait une lecture. A quatre heures, il disait Matines
et ensuite faisait la classe jusqu'au souper. n
Ce s6minaire, forcement, n'6tait pas si r6gulier que
ceux d'aujourd'hui. Les t6moignages qui nous restent
nous permettent, du moins, d'admirer les r6sultats
obtenus et pour la langue chinoise et pour la latine.
Pour ce qui regarde le chinois, plusieurs el1ves parviennent a obtenir un grade superieur a celui de
bachelier. Pour le latin, nous voyons son premier

leve, M. Paul Sou (celui qui a vccu le plus longtemps) ecrire couramment des lettres latines de divers
c6t6s; plusieurs sont conservees aux archives de Turin.
II a aussi compose lui-meme et envoy6 a Paris une
( Vie de Mgr Mullener ,, qui, malheureusement, a
disparu pendant la Revolution francaise.
Mgr Mullener a fait ce qu'il a pu et I'a bien fait,
mais ii ne se trouvait pas dans l'Europe du vingtieme
siecle. 1tant parfois oblig6, a cause de ses devoirs
d'6veque, de parcourir tout son immense territoire,
qui renfermait plusieurs provinces, ii est force d'abandonner ses el6ves pendant toute une annie. 4 I me
faut, ecrit-il en 1721, une annie enti&re, et, pendant

ce temps-la, ces l66ves restent a la maison sous la
seule direction du maitre chinois, et ils oublient ce
qu'ils ont appris I'ann6e pr6c6dente; ensuite, il faut
recommencer comme si rien n'6tait et leur appreodre
de nouveau ce qu'ils ont oubli&. ,
Vers la fin de sa vie, c'est-a-dire en 1736, nous le
voyons force d'envoyer quatre de ses 61eves au college
de Naples; moi qui ne suis venu en Chine qu'en 1902,
j'ai vu fermer plusieurs s6minaires et j'ai dfi interrompre le mien pendant une demi-annee, sans compter
les vacances.
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La persecution, le banditisme, le manque de ressources et de personnel en sont la cause. En lisant
toutes ces choses admirables, on comprend mieux la
viritA de la parole de Mgr de Gu6briant, affirmant
que la formation du clerge chinois au dix-huitieme et
pendant la premiere moitie du dix-neuvieme sikcle fut
un vrai tour de force apostolique, qu'elle prouve
igalement en faveur des missionnaires et des chr6tiens
de ce temps-la. II reste 6tabli que l'erection, la continuit6 et la reussite du s6minaire de Mgr Mullener sont
des faits incontestables, prouv6s par les nombreuses
lettres de Monseigneur lui meme et de M. Appiani.
Le superieur g6enral de la Congregation de la Mission de ce temps, M. Jean Bonnet, en parle plusieurs
fois dans les circulaires qu'il adresse a tous ses missionnaires. Voici ce qu'il dit A la date du i" janvier 1734: c Mgr Mullener me fit l'honneur de m'&crire
de la Chine, l'6te pass6, et il me marquait qu'il 6tait
toujours fort occup6 a la formationde son petit clergd,
compos6 de deux pr&tres chinois, d'un diacre, d'un
sous-diacre et de quelques clercs inf6rieurs-, n La
lettre de Mgr Mullener A laquelle il est ici fait allusion, a &t6 6crite probablement en 1731.

Voici, pour terminer, le t6moignage de M. Andre
Ly : ( Depuis son 4livation A l'6piscopat jusqu'a sa
mort, il a sacr6 quatre 6veques. II a conf6r6 la pr6trise
a trois de ses 6elves, le sous-diaconat a un autre et
encore les ordres mineurs a plus de dix s6minaristes.
II a aussi envoy6 plusieurs de ses eleves an college de
Naples. Ce qui fait que nous voyons actuellement
dans les diff&rentes parties du vicariat des pr6tres
aussi instruits que pieux. ,
Mgr Mullener est mort littiralement les armes A la
main, comme saint Vincent voulait que mourussent ses
missionnaires. II 6tait en visite chez ses chr6tiens
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quand ii tomba malade; privenu atemps, Mgr de Martillat accournt en hite et l'assista a ses derniers
moments. Dans une lettre, il raconte l'origine du mal:
, Le prilat, apris avoir dit la messe le jour de 'Irmmacul6e Conception, 6tait parti de Hia-se-siang pour
aller a la montagne y faire un mariage. 11 s'y arreta
jusqu'au mercredi suivant, entendant chaque jour
beaucoup de confessions. II voulut ensuite s'en
retourner; mais, ayant fait r6flexion qu'apres les fetes
de Noel il avait donn6 rendez-vous aux chretiens de
la citi de Koang-yen, distante de dix journees de
chemin, pour le venir prendre, il se dit qu'ainsi i! ne
pourrait pas visiter, dans la juridiction de Sin-tu, deux
on trois families qui l'attendaient avant les fetes; it
alla done imm6diatement vers ces dernieres. Il y arriva
le meme mercredi fort tard. Le lendemain, il ne se
trouva pas bien; mais comme il 6tait fort dur a luimeme, il ne laissa pas, le jeudi, de confesser une
douzaine de personnes, .et, le soir, il fit encore une
instruction sur 1'Eucharistie, qu'il poussa fort avant
dans la nuit. Le lendemain, ii communia ceux qui
s'itaient confesses et baptisa un enfant. La pauvreti
de ces chr6tiens fut cause qu'il prit un mauvais repas,
dont ii se sentit incommode. n
Le mal empira; il expira, muni des derniers sacrements, au milieu de ses chr6tiens, a quatre heures du
matin, le 17 d6cembre 1742.
Sa tombe, avec inscription, existe encore; elle est i
c6t6 de celle de Mgr Pottier, son venirable successeur, qui continua si heroiquement dans le Seu-Tch'uea
la tradition d'avoir un s6minaire indigene sur place.
La qualit6 dominante de Mgr Mullener etait une
grande douceur, qui rappelait celle de saint Francois
de Sales, auquel le comparaient volontiers ceux qui
I'ont connu. Sous cette douceur se cachait, nous l'avons
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vu, une indomptable energie de volont6, soutenue
encore et animee par l'ardeur d'un zele tout apostolique.
Mgr de Martillat, qui le connaissait de tres pros,
nous a laissi de lui une esquisse physique et morale:
( Le prdlat est d'une grande taille, d'un bel air, la
barbe blanche, les sourcils blonds, de grands yeux
bleus. II n'est guere possible de trouver une vie plus
pure, plus sainte, ni mieux faite pour servir de module
i tous les hommes apostoliques. )
Ce portrait, dessin6 par un t6moin si autoris6, fut
envoyd t la Propagande, encadr6 dans une notice historique.
Le mirite de Mgr Mullener n'est certes pas ordinaire. PlIt . Dieu que, dans tous les vicariats, on eut
pu 6tablir et maintenir des s6minaires semblables!
Mais peu a peu les conditions deviennent terribles.
L'6dit imp&rial portant peine de mort contre tout missionnaire europeen, Tartare ou Chinois, est de 1814.
11 est vrai que les Lazaristes, en arrivant a P6king en
1785, avaient rbussi a 6tablir imm6diatement un seminaire, d'oh sont sortis des pretres chinois, avec 6tudes
latines, d&s avant 18oo, mais, en 1820, ils furent
oblig6s de le transf6rer a Macao; et M. Sue, lazariste
chinois, dut s'exiler en Mongolie pour pouvoir continuer les cours du (( petit ) s6minaire.
Ce n'est que plus tard, environ dans la seconde
moiti6 du dix-neuvieme siecle, c'est-a-dire aussit6t
que des conditions meilleures le permirent, qu'on eut
r 6gulierement un s6minaire dans chacun des vicariats,
qui commencirent alors &se multiplier avec le nombre
des chr6tiens, en meme temps que prenait naissance
l'admirable oeuvre de la Propagation de la Foi.
Sans doute, si on faisait parler les archives des.
autres Instituts, on y trouverait, sur le sujet des semi-
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naires, des timoignages non moins

ddifiants : ne

voyons-nous pas, par exemple, les Franciscains du
Chan-si maintenir le leur jusqu'en 1838 ?
Mais ii me semble qu'il ne faut pas se contenter d'insister sur le mirite, comme tel, de Mgr Mullener. C'est
surtout son exemple qui est frappant. II a d6wontr6
par la pratique, et cela d&s le commencement du dixhuitieme siecle, la possibilit6 d'une mbthode que. i
cause de difficultes ind6pendantes de la volont6 des
missionnaires, on ne maintint d'abord que piniblement, mais qu'on allait adopter dans toute la Chine
vers le milieu du dix neuvieme siecle.
Francois WILLEMEN,
i. p. d. 1. M.
VISITE PASTORALE DE MGR DEFEBVRE

A WENCHOW (Suite)
Chemin faisant, on entend les r6flexions des gens
bien renseign6s, ils s'ecartent pour laisser passer les
chaises, penchant la tete pour voir qui est dedans.
C'est de la Mission catholique, dit l'un; ce sont les
Phres, dit 1'autre. C'est un peu vrai, d'autant que
Monseigneur porte la douillette et que sa barbe cache
les liserets et les boutons rouges. Un troisieme le divisage et n'ose se decider. Qui peut bien etre ce Pere
qui est porte en tete du groupe?
Mais, quand arrive mon tour, beaucoup disent:
c C'est le P. Vong! )) Maintenant et plus tard non
seulement les paiens mais beaucoup de chr6tiens me
salueront de votre nom. Ils pr6tendent que nous nous
ressemblons et je dois les avertir de leur m6prise. Car,
si le quiproquo est flatteur pour moi, ii ne I'est pas
pour vous. Et je leur dis : ( Oui, mon nom est bien A
peu pros le caractere Vong, mais diminu6 de deux
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coups de pinceau, ce qui revient au cheval, Mo ,; ce
qui les fait rire.
Des que nous passons le petit pont, A l'est de la rue
de la Residence, les cloches a toute volee annoncent
l'arrivie de Sa Grandeur, et, quand nous passons la
grande porte, tout le voisinage est r6uni; il n'y
manque meme pas le personnel de la Sainte-Enfance,
qui, par la, veut marquer sa joie de la visite du Pasteur et du Pere.
Nous faisons les visites accoutumees aux deux maisons de nos sceurs en saint Vincent et de la SainteEnfance et nous nous reposons un jour. Monseigneur
est compliment6 par les nombreux gamins de I'6cole.
Le jeudi 15 mars, Monseigneur veut aller voir les
nouveaut6s de Yong-kiatchang. M. Simon Tchang et
moi, nous l'accompagnons; M. Ou Maur est parti la
veille pour nous preparer une petite reception. Cette
fois, Monseigneur ne donnera pas la confirmation, il
veut voir simplement les bAtisses, dont il a beaucoup
entendu parler. Il ne visitera meme pas Wenchow, il
z~serve son temps avant Paques pour Pingyang.
Nousallons par le canal, par consequent en barque,
elle est un peu plus grande que d'habitude, a cause du
noble voyageur qu'elle porte. Aussi, avec les embarras
que nous rencontrons avant la sortie de la ville, nous
mettons plus de trois heures pour parvenir a Maotsoling, le Col des Bambous. Quelques chr6tiens de Yongkiatchang nous attendent au d6barcadere pour porter
nos bagages.
Nous escaladons le petit col; chemin faisant, Monseigneur photographie un tombeau, ceux d'ici sont
difftrents de ceux de Ningpo. Parvenus au sommet,
nous admirons la plaine de Yongkiatchang, presque
entierement doree par les fieurs de colza. Le petit
clocher de l'6glise Saint-Vincent emerge au-dessus de

-

878 -

1'ilephant Range, au-dessus de ce parterre; je le
montre a Sa Grandeur.
Mais la-bas, de Ba-la-o ou de Ling-o, on a aperiu
nos silhouettes et une troupe de chr6tiens accourent a
notre rencontre, criant ; qui mieux mieux : c Mo
konh, gni a li ba; Pere Mo, Pere Mo, vous voilk
revenu !, et ils grimpent l'escalier de pierre en courant. Et figurez-vous qu'ils commmencent par me
saluer.
- Mais dites donc, commencez par saluer le " grand
homme )). Vous me faites perdre la face.
- Ah! c'est le
I
grand homme n eveque!
- Mais oui!

- Pardon, nous ne le voyions pas. Grand homme
6veque, nous vous saluons, disent-ils en s'agenouillant.
Monseigneur, en effet, continue i porter la douillette, et ses insignes sont caches, sauf ceux du chapeau, mais ces braves gens n'y faisaient pas attention.
Nous descendons le col au milieu des interpellations
et des interjections; ils parlent tous a la fois. Ils
sont si contents de nous voir! Au bas de la colline,
trois chaises nous attendent. On m'explique que les
chretiens de Tchieng-io veulent que nous nous arretions une minute chez eux. Mais ne vous mettez pas
en peine. Nous portons notre diner.
On se met en chaise, pendant que les chr6tiens
placent nos bagages dans une barque. Une autre plus
grande, celle de c6remonie, est IA aussi qui nous
attend; nous la prendrons au sortir de Tchieng-io.
Un quart d'heure apres, les chr6tiens de cette chapelle accueillent leur nouvel 6evque au cr6pitement
des petards etviennent deux i deux baiser son anneag
et recevoir sa b6nidiction. Puis nous prenons un pea
de nos provisions, car midi est dej' loin. Les chretiens nous offrent le the et m&me des bonbons. Oa
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cause une minute, on se dit au revoir et I'on s'embarque
pour arriver & Tso-d0ou vers les trois heures. Le P. Ou
Maur nous attendait a Tchieng-ao. Ici, M. Zia nous
recoit. Des d6putations de toutes les chapeiles sont la
pour nous saluer, toujours au bruit des p6tards et des
canons manuels.
On se rend k 1'6glise, et chr6tiens et chr6tiennes
viennent deux ; deux pour recevoir la b6nediction de
Sa Grandeur. Le P. Ou a fait pr6parer le caf6; nous
le buvons et tandis que les Pires chinois entendent
les confessions, Sa Grandeur fait avec moi le tour de
la propriet6. Monseigneur inspecte tout et veut bien
se d6clarer satisfait : a C'est bien bAti, le travail est
bon et c'est solide. ,
Il regrette avec moi que je n'aie pu faire les vofites
de 1'6glise. Cela ressort d'autant plus que les colonnes
et la charpente ont encore leur couleur native. Mais,
en attendant mieux, il donnera de quoi les peindre,
-avant de partir.
6
Nous visitons la vieille maison, qui servira de cat chum6nat et d'6cole pour les chr6tiennes, quand ce
sera am6nag6. En attendant, les Vierges du Purgatoire pourraient se-servir de notre premibre r6sidence,
.mais les autres habitantes seraient moins bien parta.g6es. C'est bien vieux, plus que tricentenaire, incommode, et, a chaque typhon, on a peur que tout ne
s'6croule sur les occupants. On attendra l'heure de la
Providence, en la priant toutefois de la hater, car la
jeunesse ne peut etre instruite et les nombreuses
mares de famille, premieres institutrices et educatrices
nees, n'ont eu jusqu'ici que leur ferveur et leur bonne
volont6 pour apprendre sans maitresse quelques formules de priires et un bout de cat6chisme.
Le lendemain matin, vendredi 16 mars, Monseigneur
<lit la messe des chr6tiens, nombreuses communions
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qui contentent le coeur de notre cher Pasteur. Ensuite,
les salutations reprennent, beaucoup ne m'ont pas
encore dit leur petit mot. Monseigneur, les voyant si
joyeux de me retrouver et si affables, me dit : < Je
comprends que je ne vous ai pas fait une faveur en
vous mettant a Wenchow. , Eux sont d&us: a Nous
avions tant prii pour votre retour, nous 6tions si contents quand nous I'avons appris et voil qu'i peine
arrive, vous nous etes enlev6. ,
Ils en veulent un peu A Sa Grandeur, qui leur avait
promis de me remettre a Yongkiatchang. Mais alors
personne ne pr6voyait le ma!heur qui a 6loign6
M. Aroud de Wenchow et laiss6 ses cbr6tiens plus en
peine que les miens. Ceux-ci, comme leur dit Monseigneur, pourront me voir de temps en temps, tandis
que ceux-lk ne verront plus M. Aroud, a moins que la
Providence, dont le bras n'est pas raccourci, veuille
bien refaire ses pauvres yeux et le ramener. Et je
connais beaucoup d'imes fidbles qui ne cesseront de
la prier en ce sens. Dieu les entende! Ce serait la joie
des deux c6tes du Col des Bambous.
Nous grimpons au clocher dans la matinee et je
montre a Sa Grandeur mon ex-petit royaume, la situation des douze chritient6s existantes, le nombre de
leurs fideles, les endroits qui demandent une chapelle
depuis des ann6es et dont notre pauvret6 retarde la
r6alisation. Nous redescendons diner.
Les chretiens de Gnieng-tse-so demandent une
chapelle, dont le besoin est tres urgent, puisqu'on doit
quitter la maison louee. Un chrbtien trbs ais6 donne
le terrain. II propose deu-L endroits en dehors de la
porte du nord; il faut aller choisir le meilleur emplacement.
Cela nous fournit 1'occasion d'une promenade
l'apres-midi. Nous visitons, en passant, la maison
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chinoise hypothiquee qui nous sert de chapelle &
So-tseu, puis nous traversons, du sud au nord, la petite
cite mur6e de Gnieng-tse-so et examinons les deux
rizieres dont nous avons le choix.
II n'y a pas encore d'eau, le c tsing-ming , n'est
pas encore arriv6, j'arpente done le terrain a grandes
enjamb6es. Les chretiens nous ont suivis naturellement et ils trouvent un plaisir enfantin a voir leur
ancien cure developper son compas naturel et tr6bucher parfois. Et puis, il s'agit de leur future chapelle,
et ils sont ravis, les braves gens. Nous savons maintenant la superficie approximative des terrains, nous
avons d6ej bu le th6 a I'ancienne chapelle, nous continuons done notre promenade par Adi6, Tao-men,
Pei-deou-djiao, Zeu-zi6-ka et nous rentrons a Tsodiou i la nuit tombante, enchantes de notre sortie.
Pour laSaint-Patrice, apreslamesse, nousallonsregagner Wenchow. Monseigneur a promis au P. Poueng
de partir pour Pingyang la semaine prochaine. Apres
la messe, tres fr6quent6e, nous prenons done cong6
du P. Ou; le P. Zia nous accompagne. Aux sympathiques chritiens nous disons : " Au revoir! A
bient6t! Apres Paques, nous reviendrons pour la
confirmation et la b6nediction de 1'6glise, pr6parezvous bien! )

Nous prenons le repas de midi &Djouo-gneu-djiao;
c'est lý que M. Zia nous quitte.
A notre arrivee a Wenchow, vers le soir, on nous
annonce la visite du Craonne pour le mercredi 21 mars.
Tres bienl Enchant6s! Mais l'itineraire de Monseigneur en sera modifie, ce qui est facile. Une surprise!
MM. Pech et Estampe profiteront du bateau pour
venir nous dire bonjour. C'est parfait I
Le dimanche, on annonce aux chr6tiens que Monseigneur donnera la confirmation le 19 mars, fete de saint
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Joseph; ils sont deji presque pr6pares; on finit la
preparation, car, au retour de Pingyang, Monseigneur n'aura que le temps de s'embarquer pour Ningpo; M. Paul Sou, de Pingyang, venu au-devant de
Sa Grandeur, retournera vite la-bas pour indiquer le
nouvel itineraire ou programme.
Le jour de la Saint-Joseph, trois cent trente-trois
chretiens des deux sexes reooivent le sacrement de
confirmation. Monseigneur en est tout heureux, c'est

sa premiere grande ceremonie, par le nombre du
moins.
Notre m6decin de l'h6pital Jean-Gabriel vent sonhaiter la bienvenue a Sa Grandeur et il nous invite k
diner le lendemain.
La canonniire le Craanne,commandant Boyer, nous
arrive le 21, a buit heures un quart. Elle mouille nu
pen an-dessus de Vile Ko-sang-zeu. Nous 6tions trois
a I'attendre : MM. Prost, Vonken et moi. A pelne at-elle jeti 1'ancre que nous montons k bord pr6senter
nos hommages au commandant et anx officiers. Nous
les saluons de la part de Sa Grandeur, puis nous
emmenons MM. Pech et Estampe, aum6niers d'un
jour, pour qu'ils celbrent la messe le plus t6t possible.
L'apres-midi, le commandant Boyer et les officiers
disponibles vinrent saluer Monseigneur, qu'ils avaient
manqu6 par trois fois k Ning-po, puis aussi nos cheres
Sceurs de l'h6pital Jean-Gabriel et des Enfants trouvis
paiens; ils visiterent leurs ceuvres, ainsi que notre
Sainte-Enfance.
Sa Grandeur les invita & dejeuner pour le lendemain jeudi. Notre docteur chinois, M. Lia, fat aussi i
notre table. Nos bonnes sceurs voulurent bien nous
aider pour le menu. Le vendredi, k midi, nous ffmes
leurs h6tes, Sa Grandeur, M. Prost et moi; on nous
prepara un dejeuner maigre dilicieux. Pais ces mes-
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sieurs parcoururent la ville,

la recherche des produits

artistiques de Wenchow.
Monseigneur s'excusa de ne pouvoir rester plus longtemps en leur aimable compagnie; mais il avait d6ji
retard6 son d6part pour Pingyang, afin de leur
6pargner une quatribme d6ception. II devait, le lendemain, partir avec M. Joachim Hoang; il prit done cong,
de nos aimables officiers. II me dispensa de le suivre
i Pingyang, pour me permettre un peu de repos, aprbs
quarante et un jours a bord sans beaacoup de sommeil.
Mais, pour compenser un pea I'absence de Sa Grandeur, nous dicidimes, pour le samedi, une promenade
i la campagne en pure Chine. Le lendemain done,
nous prenions une barque en dehors de la porte du
Sud et nous nous fimes remorquer par le petit vapeur
de Jui-an jusqu'en face de Sie-nga. Nous visitames le
monastere bonddhique, puis la jolie petite cascade et
nous regagnimes la barque. Pendant le dejeuner, nos
bateliers nous conduisirent au monastere de Dodeouzen et, aprLs cette visite, nous allames attendre
le remorquear qui devait nous prendre an passage pour
nous ramener a Wenchow. Nos h6tes se dkclarerent
enchant6s de leur promenade.
Le commandant demanda i M. Prost de vouloir bien
alier dire la messe a bord le lendemain dimanche;
notre confrere accepta avec plaisir. Puis MM. Vonken,
Pech et Estampe furent invites a dejeuner pour reparer
ce que 1'espace trop exigu du salon du commandant
n'avait pas permis le vendredi.
Avant le dejeuner, le commandant tint a faire une
visite officiulle au commissaire des Affaires 6trangeres.
II y alla done, accompagn6 d'unenseigne, M. Abgrall,
tous deux en grande tenue, de M. Prost et de votre
serviteur. Le commissaire le requt trks aimablement;
rien ne manquait : vieux porto, giteaux, bonbons,
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excellents cigares. Le commandant n'eut pas besoin
d'interprete, le commissaire parlant fort bien I'anglais
et 1'allemand; il avait fait ses 6tudes a Berlin, mais
n'avait fait que passer par Paris.
Le Craonne devant appareiller le lendemain matin,
26 mars, nos aimables confreres, MM. Pech et Estampe,
apres leur messe, rejoignirent le bord et nous allimes,
tons trois, prendre cong6 de nos chersmarins et les
remercier de leur aimable visite, leur souhaiter boa
voyage, leur dire au revoir.
Sa Grandeur revint de Pingyang la veille des
Rameaux. Elle devait rentrer a Ning-po pour la b6nediction des saintes Huiles et jouir de la presence de sa
sceur qui, venue A Shanghai pour la retraite, devait
aller jusqu'i Ning-po. Le dimanche des Rameaux done,
aprbs le diner, nous accompagnimes Monseigneur au
Yungchuan, lui souhaitant bon voyage et bon retour
pour le samedi de Paques.
M. Prost s'embarquait, lui aussi, mais c'6tait pour
aller en < doulce France ». Nous lui souhaitimes bon
voyage, bon vent, bonne mer, delicieux sijour en
France. Nous le chargeimes de toutes nos commissions
d'affection, de respect, d'amiti6 pour nos superieurs
et nos amis.
Le lendemain samedi, je dis la messe A cinq heures
pour courir au-devant de Monseigneur, que le Yungchuan nous ramenait. Rien ne sert de courir, il faut
partir h point. Je rencontrai Monseigneur a la porte
du debarcaddre et n'eus que le temps de lui souhaiter
le bonjour en l'invitant a s'asseoir en chaise. Nous
fumes lestement enleves, pendant que les domestiques
s'occupaient des bagages. Une demi-heure plus tard,
Sa Grandeur disait la messe des chr6tiens.
Le lundi 16 avril, j'accompagnai Monseigneur a
Yung-kia-chang. Au Col des Bambous, une d6putation
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vint nous recevoir, comme la premiere fois. C'6taient
surtout des vieux, les jeunes 6taient aux champs. Quelques-uns monterent avec nous dans la barque, tandis
que les autres s'occupaient des bagages. Puis, tout en
devisant, buvant du the, grignotant de petits gateaux
ou fumant une pipe, nous parvinmes a Tsodeou.
Sur le parcours, soit a Tchieng-ao, soit a Ng-doudjiao, Pai-doou-djiao, Zeu-zi6-ka, Tso-d6ou-zi6, un
groupe plus ou moins grand de chretiens faisait la
rev6rence et nous saluait par les d6tonations de p6tards.
Au debarcaddre, ce fut de meme, puis ces braves gens
s'engouffrerent dans 1'6glise pour saluer Monseigneur
et ensuite se confesser. Nous avions heureusement
emmen6 avec.nous M. Antoine Zi, qui nous donna un
petit coup de main.
SLe programme ou itineraire avait et6 fixe d'avance.
Mardi matin, 17 avril, confirmations & Tsodeou pour
leschapelles de So-tseu, Gniang-tse-so, Dadeou, Miaozi6, Ng-tse-so. Ainsi fut-il fait; apres la messe, Monseigneur donna le Saint-Esprit a deux cent quatrevingt-treize neophytes. Nous avertissons les chretiens
que, le dimanche 22 avril, Monseigneur b6nira solennellement 1'6glise Saint-Vincent de Tsodeou et que,
s'il y a quelques personnes qui n'ont pu &treconfirm6es
aujourd'hui, elles pourront I'6tre dimanche, si elles
sont pr6parees.

Apres le d6jeuner, Sa Grandeur profite du temps
libre pour prendre quelques photographies de l'6glise.
On dine et puis on s'embarque pour Saka, la chapelle
de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Sainte-Therese
de 1'Enfant-Jesus. La seront confirm6s les neophytes
de Saka, Meid6ou et Ba-su. II fait beau et bon, et la
promenade, car c'en est une, est fort agr6able. Je montre,
en passant, 1'endroit oui fut achet6 le mur qui entoure
la nouvelle residence, puis N-tu, Ba-su, oi il a fallu.
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fermer la chapelle, parce que les chr6tiens n'etaient pas
i ban exemple.
Je veux faire admirer aussi & Sa Grandeur la cascade de la " Belie n, qui descend, en glissant, sur le
granit du plateau de Fong de-sa. L'eau a lav6 k blanc
le roc, ailleurs de cooleur sombre d'acier bruni, et a
ainsi dessini one forme humaine. Oh! assez vagaement.
Les gens da pays distinguent fort bien la t&te, le nez,
les yeux, la ceinture, ils y voient meme le mouchoir
que la (c Belle * porte an bouton de sa tunique, comme
le font les femmes du pays qui n'ont pas de poche.
Nous ne sommes pent-atre pas a I'endroit a psychologique ,, car Monseigneur, qui m'a montre la tete de
1'l66phant quelques semaines auparavant, ne peat voir
ici qu'une t&te de mousquetaire. Quoi qu'd en soit,
cette a forme , resplendit au loin et sert de point de
replre aux pecheurs en mer.
Nous arrivons & Seu-ka; a peine depassons-nous le
village que, sur la berge, les chr6tiens A 1'affat nous
interpellent joyeusement : a Grand homme 6v6que,
Pere Mo, Pcre Ou, vows voili u; et ils font la genuflexion et le signe de la croix, et la conversation s'engage. Les plus lestes, les jeunes, courent vers Sa-ka
porter la bonne nouvelle : c Le grand homme est 1•!
Et r6p6t6e de bouche en bouche, elle arrive & Sa-ka
bien avant nous. La cloche sonne. On nous ouvre
1'6cluse et nous pouvons accoster un instant aprs.
Les deux rives du canal sont noires de monde. Saka
est un gros village, comme vous savez. Da canal i !a
chapelle, il n'y a que quelques pas; nous marchons,
pr6c&des et suivis des chritiens et de la foule, qui
aussit6t envahit la chapelle. Les chretiens saluent Sa
Grandeur, puis on nous sert un petit gotter. Monseigneur va dire son br6viaire, et nous, noos allons finir
d'entendre les confessions. MM, Antoine Zi et Tite
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Zia, qui nous ont pricides, ont djiA commenc6 ce
travail. Apres nons avoir salu-s, ils partent passer la
nuit a Poka, oh nous devons noes rendre demain.
La nuit venue, nous soupons dans le local del'6cole,

au milieu d'une foule compacte, qui s'appuie m6me an
dossier de nos chaises. Puis, c'est la prihre du soir en
commun, une petite instruction, quelques confessions
encore et nous allons dormir an pea.
MARQUks.
(Le Petit Afessager de Niag-po, Mai-juin £9ag.)
Lettre de M. MARQUES, pritre de la Mission,
& M. VERDIER, Suprieu? gendral
Wenchow, le 12 mai 1929.
MONSIEUR ET TRtS HONORI

PtRE,

Votre binidiction, s'il vous plait!
Nos deux maisons, hopital et orphelinat paien,
vont bien. Nos cheres sceurs s'y occupent toujours
avec benediction du soin des malades et de 1'enfance

abandonnae. Et le bon peuple de Wenchow les
entoure toujours de respect et de ven-ration recon-

naissante- Elles out le coeur missionnaire et lear plus
grande joie est d'oadoyer adultes ou enfants malades
gravement, soit dans leurs maisons, soit au dehors a
la campagne. Seulement lear zele est entravd par la
chaine trop courte des heures dejour. Heureusement!
Sans quoi dies nous feraient concurrence I Et puis
elles soot d'une iatr6piditd! II n'y a pas bien longtemps,elles oat rencontre untigre, oui, un jeune tigre
authentique 1 Et elles a'oot eu aucune frayeurl L'une

d'eUes I'a naame croqu6 avec son kodak et sa conpagne a pose6 cbte du tigre. Mais on ne sait pas of
est passee la tte

de la sceur. Le tigre, lui, n'a pas

bougk; il tait mort!
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Les missionnaires, eux, defendent le terrain conquis
contre les razzias que le diable vient y faire. Quant a
de nouvelles conquetes, elles seront, je crois, fort
modestes pendant cet exercice. C'est qu'a Wenchow
nous n'en sommes pas encore a la liquidation du
paganisme. Et cependant, si je portais des lunettes
roses, au lieu de blanches, platement realistes, je
pourrais peut-etre l'apercevoir de loin. Oyez plut6t!
Le president du Soviet pour la destruction des idoles
dans la sous-prefecture du Y-tsing, un jeune etudiant
retour de France, rencontra tout dernierement un
(< Votre M. Tcheng, lui
chr6tien qu'il connait. dit-il (M. Tcheng, c'est le cat6chiste de la ville sousprefecture', me doit un fameux remerciement. - Ahl
Et pourquoi ? - Nous travaillons joliment bien pour
lui et pour sa religion! Nous venons encore de
detruire tant d'idoles. Quand les bouddhistes n'auront
plus de poussahs & adorer, ils embrasseront la religion du Maitre du ciel. )
Je doute un peu que ce soit la fin qu'il se propose,
lui et les autres briseurs d'idoles. Quoi qu'il en soit,
si nous avions cette annee autant de neophytes qu'ils
ont demoli de poussahs, nous aurions une magnifique

gerbe. Mais ces iconoclastes paiens auraient-ils vraiment cette intention, je ne verrais pas encore la liquidation du paganisme. Pour constatation, j'entrai dans
deux ou trois pagodes ou pagodins. Plus une seule
idole, leurs debris gisaient au dehors parmi les
decombres. Mais sur leurs (( autels ) des bitonnets
d'encens 6taient encore piques de frais dans la cendre
des brfle-parfums; et contre le mur et sur leurs boiseries, on avait peint quelques caracteres pour rappeler
leur nom. Qa me rappelait les tablettes des temples
d'ancetres. Ainsi nos pretendus aides ont bien d6truit
les idoles, mais non la croyance et la confiance du
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peuple. Ils 1'ont, pour ainsi dire, v spiritualise n en
la privant d'images grossieres, puisque, comme je le
dis plus haut, le peuple est persuade qu'on a pu
ditruire I'image, mais non la realit6, I'esprit du
poussah. Et il continue a l'adorer et " l'implorer.
Toutefois, dans la masse, il se trouvera bien quelques
personnes qui se feront le raisonnement suivant: a Nos
poussahs se sont laiss6 detruire et ils n'ont pas puni
leurs briseurs, ils n'ont meme pas protest6; c'est done
qu'ils sont impuissants, et s'ils sont impuissants a se
prot6ger eux-memes, comment pourraient-ils me proteger ? Cherchons mieux que ca a adorer. n
M. Prost nous est arriv6, aux premiers jours de mars,
avec un regain de bonne mine. 11 connait fort bien
toute la Mission de Wenchow, ville et campagne; il
peut faire mieux que moi; Monseigneur pensait bien
lui passer le collier et me renvoyer a mes braves campagnards de Yung-Kia-Chang, qui ont petitionn6,
repktitionn 6 et rerepetitionn6 pour que je leur sois
rendu. Je pensais bien, moi aussi, passer les PAques
parmi eux. Mais M. Prost a demand6 quelques mois
de repit, jusqu'a juillet, ct il les a obtenus.
Nous avons eu enfin gain de cause pour le procks
dont je vous parlais dans ma derniere lettre, mais
aprbs un an et plus. Et le sous-locataire r6calcitrant
n'a pas encore vid6 les locaux. Le char de Themis est
traine par des escargots. La Chine demande officiellement, ces jours-ci, aux 6trangers I'abandon de
I'extraterritorialite; elle va publier ses codes, et dit
avoir bati parteut des prisons a l'europ6enne; le brave
populo traduit : pour les Europ6ens, et, en cela, il est
plus franc que les diplomates. Et pour confirmer le
bien-fond6 de cette demande, etqu'I pr6sent la Chine
est A la hauteur de nous proteger et de nous rendre
justice, les journaux annoncent le massacre de six
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Europeens, quatre catholiques et deux d'autres confessions, et 1'enlivement de trois autres par les brigands ou bandits communistes. La guerre recommence
a Canton.
Leon MARQUES,
i. p. d. 1. M.
LA MISSION DE NANANFU DU 18 AU 27 JANVIER 1929

18 janvier 1929. - Un jour de fete pour Nananfu.
Notre 6veque nous faisait sa premiere visite officielle
et venait, en mime temps, conf6rer la Confirmation a
un grand nombre de nos chr6tiens accourus pour se
preparer a recevoir ce grand sacrement. Bien entendu,
nous voulons faire de notre mieux. Aussi, apris avoir

bien reflechi, je decidai que ma fortune tiendrait
ferme pour le reste de 1'annee, meme si je faisais faire
l'uniforme que les garcons de 1'6cole (et leur pasteur)
d6siraient depuis plusieurs mois.
Ainsi done, pour I'arriv6e de Monseigneur, nous
etions tous pr&ts : la maison, l'ecole, 1'6glise, brillamment pavois6es de fleurs et de drapeaux, les &coliers
essayant anxieusement leurs uniformes tout battant
neuf et changeant entre eux ceux qui n'6taient pas
tout a fait a leur taille, le pasteur rev6tu de ses plus
beaux habits et en selle, clairons et tambours d'emprunt; et nous allons au-devant de notre 6evque bienaim6.
19 janvier. -

Dans

l'6glise gaiement

decor&e,

pleine, quatre-vingt-trois Chinois pipusement agenouill6s a la table de communion pour recevoir la
grace du Saint-Esprit des mains de Monseigneur. La
messe dite, un rapide d6jeuner, et nous sortons sous
le porche pour recevoir les souhaits de bienvenue et
les hommages du troupeau, si rarement r6uni en si

grand nombre, i cause des distances qui en separent
une partie de leur pasteur. Beau jour vraiment pour
la petite Mission de Nananfu!
20 janvier, dimanche. - De vilaines rumeurs annoncent 1'avance des Rouges contre Nananfu. Appels
pr6cipit6s d'un grand nombre de chritiens, qui conseillent a Monseigneur d'avoir A chercher un lieu de
sirete : ( Shen-fu, le danger est trbs grand. II faut
que l'iveque parte immidiatement et vous-meme devez
quitter la ville et vous cacher. Ce sent les memes
Rouges qui ont fait tant de ravages et de meurtres, il
y a deux ans, dans le Hunan. ) J'6tais un peu inquiet
pour Monseigneur, et c'est avec un soupir de soulagement que je lui souhaitai bon voyage, le matin suivant, quand il prit la route de Sin Tcheng, une de
mes Missions voisines, en territoire tranquille, oi il
devait donner la confirmation. Plus tard, j'ai su qu'il
avait &chapp6 a l'avance des communistes de deux ou
trois heures seulement.
3 janvier. - Jour d'anxikt&. Exode de la population de Nananfu, fuite des autorit6s civiles et militaires, du mandarin. Les membres fiddles de mon
petit troupeau me disent : ( Shen-fu, partez, partez
vite! ) Mais le pasteur ne peut pas fuir quand les
brebis restent. J'envoyai les catechumenes, les enfants
de l'6cole chez eux a cause du danger, les orphelins,
les vieillards et les religieuses chinoises dans une
maison de campagne en surete.
22 janvier. - iveill a deux heures du matin par
mon cathchiste : ( Shen-fu, il est certain maintenant
que les communistes vont arriver a Nananfu. Quelques
soldats ont tir6 sur eux et se sont enfuis. Je crains
que, lorsqu'ils arriveront, ils tuent tons ceux qu'ils
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rencontreront, pour se venger des pertes qu'ils ont
subies. Vous devez sirement partir maintenant, Shenfu, parce qu'ils vous tueront certainement, s'ils vous
trouvent ici, et nos pauvres chr6tiens seront sans
pr&tre! ) Je comprends la force de l'argument, fais
une breve m6ditation, cel6bre la sainte messe et
consomme les saintes hosties du tabernacle. Je souleve le toit de 1'6glise et je cache sous les chevrons
les vases sacr6s, les ornements, chandeliers, ainsi que
ma machine a 6crire et mon appareil de photographie;
puis, encore longtemps avant le jour, je replace la
toiture. A travers la silencieuse obscurit6 des rues de
la cit6, je gagne la campagne.
A midi, j'apprends l'entr6e de la quatrieme armee
communiste; j'envoie un 6claireur; il rapporte de
rassurantes nouvelles; point de massacre, du moins
jusqu'I present; pas d'incendie. Je pense qu'il est
mieux de retourner a la mission, afn de prot6ger, si
possible, l'eglise et les batiments. Je pars avec les
prieres des chr6tiens qui m'ont accompagn6. J'arrive
A la grand'route. A 4 milles environ de la ville, je
suis saisi, questionn6, traini vers la ville, avec
quelques fidles amis de la Mission, sur une route
couverte de soldats sous le drapeau rouge des Soviets
avec la iaucille et le marteau crois6s. Maledictions,
imprecations, moqueries, menaces: ( A mort, l'6tranger imperialiste! A mort, le demon 6tranger! » Et
puis encore, cartouches introduites dans les carabines,
fusils diriges sur ma poitrine, quelques-uns m&me le
doigt sur la detente, couteaux sortis du fourreau, un
ou deux passes sur ma gorge comme j'avangais sur la
route, voie douloureuse a travers les rues de la ville, la
population joignant ses cris a ceux des soldats des
Soviets. Conduit a l'hitel de ville, ou Tchu-Tch6, le
lib6rateur rouge, tr6ne au milieu des 6toiles infi-
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rieures du ciel sovi6tique, j'attends une heure et
demie, pendant que la foule se r6jouit et s'amuse A
mes d6pens. Je parais devant Tchu-Tch6. Exposition
de mes iniquites et des beaut6s de la doctrine sovietique! Je suis conduit a la prison, close par deux
murailles, les deux autres n'existant plus.
Rafraichissements des soldats et des spectateurs,
visite de plusieurs chr6tiens devouds, qui bravent le
danger pour venir voir s'ils peuvent quelque chose
pour leur pasteur. L'un d'eux est converti et baptis6
depuis a peine une semaine; sous bonne garde, il va
me chercher une couverture a la Mission, qu'il trouve
pillee.
Le soir, m'est servi un peu de riz et de 16gumes, le
seul repas de la journ6e. Visite du chef du quartier
g6n6ral des batons; il me dicte les conditions! Je
dois Acrire a mon 6veque pour qu'il paye 20 o00dollars pour ma rancon, et signer un papier certifiant que
je quitte le pays et que la Mission de Nananfu est
ferm6e pour toujours. Je refuse. II est d6cid6 que je
serai ex6cut6 dans la matinee. Comme priere du soir,
je prends les mysttres douloureux du rosaire, pour me
preparer a la mort.
23 janvier. - Mon execution est remise. Je m'entretiens avec les soldats, plus amis aujourd'hui, ou plut6t
moins ennemis. Ils voient que je n'ai pas peur, etcela
me sert. Cette epreuve, je la prends comme a bon
sport ), et les vieux soldats me comprennent, car ils
savent ce que c'est que de souffrir. Il y a maintenant
a Nananfu un ministre lutherien allemand de la
Soci6t6 des Missions de Berlin. Lui, sa femme et
leur petite fille de cinq ans ont 6tt pris aujourd'hui.
Cach6s toute la nuit, ils ont ete dicouverts ce matin.
Le ministre a ete trois fois battu sur la tete a coups
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de crosses de fusils. On lui demande 5oooo dollars
pour sa rancon. II promet Io ooo et 6crit A son superintendant, lui demandant la somme n6cessaire.
24 janvier. - A midi, vive emotion. Tout le monde
court; les soldats en hate font leurs sacs, laissant la
tous les objets qui ne sont pas de premiere nicessite;
un quart d'heure apres, on nous ordonne, a grands
cris, de descendre. Lie les mains derriere le dos, je
tombe dans les escaliers, poussi que je suis par un
coup dans le dos. En file l'un derriere l'autre, nous
traversons rapidement les rues, nous arrivons a l'h6tel
de ville devant une escouade de soldats; sirement,
c'est le peloton d'execution; mais non; nous marchons
encore, sortons de la ville par la porte du Nord. Bruit
des fusils, des mitrailleuses; les boulets passent sur
nos tetes en siffiant. Arriv&e des troupes nationalistes
qui viennent sur nous a marche forcee, grice a l'intervention du d6partement des ttats-Unis et des l6gations, averties par notre Mission de Kanchow. Route
bloqu6e maintenant par ces troupes; gr&le de boulets
autour de nous; retour a la ville. Peu de temps apres,
nous sortons brusquement hors de la porte, et courons tout le long des murailles, exposes, pendant
environ vingt minutes, au feu tres vif et constant des
nationalistes, 6tablis sur la crete des collines avoisinantes. Les Rouges laissent sur le terrain quatre-vingts
morts. Fuite dans les montagnes. Chacun se cache
ici et lU pendant toute la journee et toute la nuit
jusqu'au point du jour. Pendant que je continuais a
marcher sur une pente rapide et escarpbe, je tribuche
et tombe lourdement sur une souche d'arbre : maladresse caus6e par la situation de mes mains, toujours
likes. Je reste 6vanoui a pen pres cinq minutes. Les
gardes, effrayis, d6lient mes bras; mais impossible de

m'en servir pendant une heure. Plus tard, a 1'h6pital
des seurs de Kanchow, on s'apergoit que j'ai une
c6te fracturee.
Je n'entrerai pas dans les details des jours suivants.
Nous 6tions en marche nuit et jour, voyageant vingtdeux heures sur vingt-quatre. Les deux premiers
jours, nous eimes un seul repas par jour, un petit bol
de riz 4pais; plus tard, les repas furent meilleurs. Le
temps 6tait cruellement froid et mes vitements tres
16gers. D'ailleurs, il pleuvait souvent, et de plus, il
fallait traverser des rivibres, de sorte que j'etais toujours mouill6. Durant cette periode, nous dormions en
plein air; pluie, froid, pas de couvertures.
L'armee rouge comptait a pen pres cinq mille
hommes, avec quatre mitrailleuses et deux canons.
Deux fois, elle rebut des renforts des Rouges de
Kuang et de Sinfeng. Le second jour, le ministre
propose Ioooo dollars pour que sa femme et sa fille

soient relich6es; elles le sont. Bataille sur le territoire de Kwangtung; on nous place au front des
lignes, mais la bataille se d6veloppe sur un autre
point. Les Rouges laissent cent des leurs tues dans
ce combat. Les Rouges de Sinfeng qui nous rejoignirent Ataient trbs m6chants et voulaient nous tuer
immediatement. On nous mit sous la garde de quatre
hommes, lourdement armes pour nous defendre. En
fait, nous avons 6t6 bien prbs d'etre la cause d'un
conflit entre les communistes.
26 janvier, au soir. - A la t6te de la colonne, nous
restons sur le c6t6 de la route et attendons jusqu'i
ce que les troupes aient pass6; alors, nous prenons la
grand'route, mais a l'arriere de la colonne; nous
entrons dans une maison vide; des hommes armis
gardent toutes les ouvertures; 6videmment, on craint

quelque attaque. Nous dormons quelques heures.
]veillis et plac6s de nouveau en t&te de la colonne,
nous passons entre deux hales d'hommes endormis.
27 janvier. - Apres un sommeil d'une heure ou
deux, j'itais reveill' par la detonation des carabines.
Enfermbs a cli, nous nous levons pour voir, mais nous
recevons durement l'ordre de rester couches. Ils
tuaient les prisonniers, quelques-uns a quelques pas
seulement du lieu oii j'6tais 6tendu. Il y en avait
un bon nombre qui venaient de loin. Quelques-uns
6taient jet6s sur le sol et fusill6s. Les autres 6taient
d6li6s; on leur disait qu'ils 6taient libres de retourner
chez eux, et a peine avaient-ils fait quelques pas sur
la route, qu'ils 6taient fusill6s par derriere.
Vers deux heures, un groupe s'approche. Je pense
que notre tour est arrive, surtout quand j'entends l'un
des soldats dire : (c Maintenant, tuons le diable
6tranger. » Un autre r6plique : a Non, suivons-les, et
tuons-les ensuite. ) Ils viennent a nous et nous content
la meme histoire qu'ils avaient dite aux pauvres diables
que j'avais vu tuer, que nous sommes libres et pouvons
partir. Je r6ponds que nous ne voulons pas de cette
libert-la, et que nous partirons avec eux. Discussion.
Is insistent, et finalement, nous acceptons et sommes
delies. Ils nous disent de retourner par le chemin par
lequel nous sommes venus, c'est-A-dire en traversant
entierement le camp rouge.
Je compris que, si nous faisions ainsi, nous ne
vivrions pas pour raconter notre histoire, car les Singenfers nous tueraient en nous voyant. Avec precaution, en allemand, je dis au ministre de marcher
avec moi tres lentement, et nous nous echappons,
attendant a chaque instant qn'un boulet ne nous
arrete.

-897

-

Nous traversons des champs, sous la pluie, par
temps brumeux, ce qui nous aide a 6chapper. Nous
arrivons ainsi a un terrain assez creux pour nous
derober tous quatre. Nous traversons une rivibre, nous
cachons dans des cavernes, entendons les Rouges,
qui nous cherchent dans les champs que nous venons
de quitter, montons avec precaution sur le flanc d'une
haute montagne, et nous restons a1 sous la pluie jusqu'A ce que nous les voyions lever le camp et partir.
Alors, nous partons aussi, et, apres cinq ou six heures
environ, arrivons dans un village ofi il y a des chretiens. Nous souffrions cruellement de faim et de sommeil. Nous nous avancons plus loin le meme jour.
Arriv6e a Nananfu mardi dernier an soir.
En ce qui concerne notre mise en libert6, je suis
sir qu'elle nous a ete donn6e sans ordre; je suis sir
aussi que ma delivrance miraculeuse a 6te la r6ponse
'de Dieu aux prieres faites pour moi. J'6tais serviable
avec la compagnie de soldats qui me gardaient, causant
et me melant avec eux, partageant le peu de tabac
que j'avais, etc. C'est pour cela que, lorsqu'ils se deciderent a tuer leurs prisonniers, ils jugerent que ce
serait ' perdre la face n que de me faire partager le
sort commun. Pour 6tre surs neanmoins que nous
n'echapperions pas, ils voulaient nous faire tuer par
les autres. C'est la seule explication que je trouve.
Au retour, je trouve la maison divastie, les portes
de la maison, de 1'&cole, de l'6glise en pieces, et tout
enlevi. Les objets du culte que j'avais caches sont
sauves, mais il y a n6anmoins des pertes consid6rables.
Tous mes ornements, approvisionnements, draps, couvertures, vaisselle, tout est parti. Tous mes effets
personnels sont emport6s. Ils ont pris m6me les uniformes neufs de mes 6coliers. La mission reste aussi
nue et aussi sale que l'aire d'une grange.

-898La mission de Nananfa avait eu son dimanche des
Rameaux; elle a eu son Vendredi saint.
P-douard YOUNG,
i. p. d. 1. M.

SYRIE

LE CENTENAIRE DU RETOUR DES CONFRERES A DAMAS

(Fites des r9, o2et 25 mai 1929)
Par une pieuse penske de reconnaissance envers
Dieu, envers saint Vincent, notre bienhenreux P~re, a
surgi l'id&e de commemorer le centenaire du retour
de nos confreres dans la veille cit6 d'Islam, Damas.
Ce fut une fete d'allegresse, la grande liesse des coeurs
qui magnifia l'ceuvre de nos peres, relia le passe an
pr6sent, gage de 1'avenir.
Le concours de toutes les bonnes volont6s, la presence, parmi nous, de M. le visiteur et de confreres de
la province, les aatorit6s sopirieures, tant de la puissance mandataire que de l'Itat de Syrie, et aussi
le beau ciel d'Orient a la lumiere crue, A 1'azur sans
ride, contribaurent k assurer A ce triduum de fetes
l'6clat qu'il m6ritait et le succas qu'il obtint.
Ce n'etait point ceurre facile que de pouvoir atteidre
les quelques milliers d'anciens l6Rves, veritable diaspora. Des invitations personnelles farent lancies i
ceux que l'on connaissait, tandis que les journaux
locaux de langue arabe annonsaient, gracieusement
et en termes laudatifs, nos rijouissances familiales
qui rappelleraient & beaucoup les doux souvenirs de
l'6ducation d'antan et leur reconnaissance affectueuse
pour leurs anciens maitres.

-899-Je ne saurais trop redire notre reconnaissance a
S. Exc. M. Bruire, ministre pl6nipotentiaire, dl66gui
du haut commissaire, qui voulut bien se considirer,
deux jours durant, comme un des n6tres, parce qu'a une
grandeur d'ame tres noble il joint la vie chretienne
la plus parfaite et la plus convaincue. Notre gratitude
accompagne aussi M. le gineral Vattier, commandant

les troupes de Syrie, du Hauran et du Djebel Druse,
qui, par sa presence, sa douce amabilit4, personnifiait
la France et son armbe, qui tant de fois, dans le
cours de I'bistoire, sauva, au prix de son sang, la chrktiente de Syrie.
Les f6tes commencerent le dimanche de la Pentec6te, 19 mai, cependant que les musulmans celebraient les solennitis du Beiram, qui est, en quelque
sorte, la Pique islamique. M. le sup6rieur, accompagn6 de son assistant, M. Vial, ne manqua point
d'aller presenter ses voeux et ses hommages, de bon
matin, aux autorit6s locales, en la personne du cheik
Tage-ed-Din, chef religieux et president du ministhre syrien, dont nous n'avons qu'a nous louer et qui
veut bien nous confier 1'bducation de ses deux enfants.
a Dieu toujours premier servi. * La chapelle, au style
modeste Renaissance, avait 6t6 d6licatement ornae par
les bons soins d'une de nos seurs de la Misiricorde,
le modMle des parfaites sacristines. La nef enguirland6e.les clefs de vodte, les arceaux couronnes de dra-

peaux tricolores resplendissaient de lumiares, tandis
que saint Vincent, du fond de I'abside, semblait tout
souriant, nous invitant i la foi. ic La gloire des fils
n'est-elle pas celle du Phre? comme le veut I'lcriture.

Les autoritbs civiles et militaires ont pris place aux
sieges d'honneur qui leur avaient 6th reserv6s devant
la table de communion. Une foule recueillie d'anciens
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6l6ves - et a la place d'honneur aussi les anciens,
ceux du temps de M. Najean et de Mgr Crouzet, - se
pressent et se placent en silence; vous n'ignorez pas
que faire observer le silence a une foule orientale
n'est point une sinecure.
La messe va commencer. Par un choix dblicat, pour
marquer d'une maniere sensible l'union de nos deux
maisons d'Antoura et de Damas, le choix du c6l1brant
s'6tait port6 sur M. le superieur de notre grand college
du Liban. MM. Vial et Sakre l'assistaient comme diacre
et sous-diacre. De la tribune des 6leves, sous Phabile
direction de M. Laxagueborde, leur d6vou6 maitre
de chapelle, la schola de notre college Saint-Vincent
chante d'une voix pieuse. Arrive 1'f9vangile; les physionomies,, trbs attentives a l'office, se ditournent.
Mgr Kadi, eveque grec-melkite du Hauran, I'ami
d'aujourd'hui et de toujours, monte en chaire; eveque
a labarbe v6nerable, coiff6 du kalimafki, dontles pans
ampies retombent sur les 6paules, il vient dire A l'assistance ce qu'elle doit a la double famille de saint
Vincent; c'est une longue s6rie de bienfaits qu'il knumere devant des auditeurs qui comprennent le d6vouement et la gratitude. Sa voix 6loquente proclame le
travail, parfois ingrat, mais toujours sanctifie, des
confreres et des seurs qui besogn.rent an Midan et
dans notre college. Les accents 6mus se pressent sur
ses Iývres en cette belle langue arabe, si oratoire. Les
anciens revivent les neiges d'antan A l'6vocation des
noms de M. Najean et de Mgr Crouzet, le a Pare
eternel ). Et la messe continue. Nos 6lRves chantent
a pleins poumons - et Dieu sait si le soleil d'Orient
est vivifiant - la gloire de saint Vincent, que nous
essayons de faire aimer en cette terre lointaine, qu'il
aima tant lui-meme.
Ces impressions de pi6t6 et de bonheur ne pouvaient
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mieux s'achever que sous le sceau de la b6nediction
du Saint Sacrement. Dans l'unit6 de la foi romaine,
Mgr Kadi, notre pridicateur, je dirais presque notre
panegyriste, veut bien nous faire accorder l'honneur
de cette b6nediction de J6sus-Eucharistie. Ce n'est
pas sans emotion qu'on l'6coute chanter les oraisons
latinos des motets; c'est vraiment la robe sans couture
du Christ; c'est un long pass6 de fid6lit6 au SaintSiege apostolique.
La cer6monie religieuse est terminee; peu a peu
1'eglise va se vider, encore que chacun emporte en
son ame la douceur de l'union familiale dans le Christ.
Vraiment, il nous eit et6 bon de demeurer ici et de
redire a Celui d'oii vient toute grice, notre amour et
notre merci pour le grand ceuvre qu'un siecle de labeurs
a 6difit, pierre par pierre, A Damas, citadelle d'Islam.
Les l66ves vont nous quitter; ils sont, comme vous
le savez, pour le plus grand nombre, externes. Ils
reviendront, le soir, pour la seance comm6morative
du centenaire. Je ne sais si vous connaissez la cour de
notre college: c'est une vaste cour rectangulaire, limitee
par un immeuble A deux 6tages, aux arcades formant
peristyle et d6ambulatoire, qui permettent A la lumiere
d'entrer A pleins rayons, le tout couronn6 d'une 16gere
balustrade, point d'appui de la terrasse. En son travers
et milieu, une haie d'arbustes s6pare la division des
grands et des petits; c'est contre la hale, en son centre,
que l'on a 6lev6 la tribune des orateurs, somptueusesement drap6e de couleurs ecarlates, les mats enguirlandes, pavoises aux couleurs de France et de Syrie et
aux couleurs pontificales. Le long des arcades, court
la ligne des festons, qu'une brise fait onduler 16gerement, tandis que le grand drapeau tricolore claque
l-haut, A sa hampe, sur le belv6ddre du college.
C'est la joie des yeux et celle des Ames.
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Voici trois heures. Les invites arrivent nombreux,
de toate condition. Ce sont S. Exc. le ministre p!nipotentiaire; le cheik Tage-ed-Din; le g6enral Vallier,
accompagn6 de son chef- d'ktat-major; le colonel
Lelong; Leurs Grandeurs Nosseigneurs Farage,
vicaire patriarcal grec-melkite, Kadi, Basilios, iveque
de m&me rite, de Yabroud, et les reprisentants de communaute et des divers rites; c'est une veritable Babel
de confessions, de rites, de religions que Damas. II
serait fastidieux de d6nommer tous ceux qui, par leur
situation sociale et Syrie, honorent leur patrie et
notre collige; mais je ne saurais oublier les deux
descendants du grand Abd-el-Kader, notre bienfaiteur lors des troubles sanglants de 186o, I'emir
Abdailah et 1'emir Khaled; je ne voudrais point,non
plus,omettre le nom du docteur Aractingi, directeur
de l'hygiene, dont le d6vouement, 1'habiletCtechnique
en chirurgie se dbpensent sans compter au service de
nos seurs de l'h6pital Saint-Louis. Tout le monde va
prendre place sans heurt, qui sur les fauteuils d'honneur, qui sur les chaises rangees en h6micycle devant
la tribune, cependant que, par une heureuse idie, le
portrait de M. notre Trks Honore Pere et ceux des
anciens supirieurs semblent presider cette assemblee,
vraiment pl&niere. Les collgiens arrivent; ils viennent
6couter la voix de leurs anciens, disent le present,
preparent I'avenir. Nos soeurs des deux maisons, avec
leurs bleves, ne peuvent pas ne pas &tre de la fete,
car nos oeuvres sont intimement liees i leurs travaux.
11 est trois heures et demie. Quelques instants de
silence : la fanfare militaire, mise gracieusement a
notre disposition par les autorit6s militaires, fait
iclater les sons sonores d'uae Marseillaise enfiheve.
C'est une minute d'&motion pour nos coeurs francais
que de voir tons les assistants se lever, se d6couvrir
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et couter religieusement l'hymne de la patrie lointaine

et toujours aimbe. Gesia Dei per Francos. Nos 6lkves
ne veuient point se laisser vaincre et la schola dame :
o Gloire immortelle de nos aieux ,, en musiqub poly-

phonique. Les applaudissements se font entendre,
chaleureux et nourris. Et la serie des discours va
commencer.

M. le superieur gravit les marches de la tribune.
Lui non plus ne se laisse pas vaincre en g6n6rosit6
par ses prd'cesseurs, et malgr, les fatigues, malgr6
un ltger malaise, suite d'une indisposition, ii veut
dire a tons et a chacun le bonheur, la joie qu'il
eprouve de les voir repondre a notre appel et s'associer
a nos fetes siculaires. II a peine a parler, dans I'attention g6nerale, tellement les applaudissements vivaces
couvrent sa voix. II11voque, avant de descendre, le
souvenir des anciens missionnaires, des absents dispers6s par le monde entier, de ceux qui sont partis
pour un monde meilleur, de Sa Beatitude Dimitrios
Kadi, que nous pleurons encore. Avec nous, il regrette
l'absence de Son Exc. Haki Bey-el-Azem, ex premier
de Syrie, que ses occupations retiennent en Egypte,
mais qui a voulu etre present A cette fete de famille
par le caeur. Son tel6gramme de felicitations, que
nous lit M. le sup6rieur, suf ft a nous le prouver.
Quelques minutes de r6pit, pendant que la fanfare
execute un de ses morceaux les plus brillants et elle
sait jouer. Alors parait M. I'assistant, M. Vial, qui
commencera a dirouler devant nos yeux et nos esprits
la longue liste des oeuvres et des premiers pionniers
apostoliques de la Mission, en terre damascene,
depuis 1783, .anne d'arriv6e de MM. Virot et Joseph
Gandolfi. C'est l'ezegi motumentum aere perennius, da
poete Horace; its oat semi; il etait juste qu'au jour
de la moisson, ils fussent a l'honneur.

" 904 Vint le temps d'6preuve de la Revolution,ce fut la
dispersion. Les enfants de saint Vincent ne devaient
revenir qu'en 1827 et c'est cette date que nous comm6morons aujourd'hui. Comme un film cinimatographique, passent et repassent devant notre memoire les
noms de MM. Rousson, Leroy, de MM. Justet et
Teste, de M. Barozzi et de M. Guillot, plus celibre
sous le nom d'Abouna Boutros, a la probit6 legendaire.
Les oeuvres etaient modestes; ce n'&tait point le
palais scolaire d'aujourd'hui, mais chacun des anciens
contribua a I'elever, petitement et sfrement, jusqu'i
M. Leroy, qui fit venir de France les Filles de la Charite, il y a soixante-quinze ans. Tous travaillerent,
peinbrent, souffrirent pour Dieu et les ames. Ils connurent quelques-uns... purpureos spargam flores... les

affres de 1860; ils connurent aussi la magnanimit6
d'Abd-el-Kader, que d'un mot discret et reconnaissant I'orateur evoqua.
Les dates se succedent. L'on voit grandir le petit
arbre; I'on sent aussi la sympathie qui nait dans les
ames au rappel du nom de seur Bigot, du devouement
des seurs, lors du chol6ra de 1875.
L'attention se fait plus soutenue. Les anciens, que,
par une d6licate attention,l'on a places immediatement apres les autoritbs, vont reconnaltre leur ancien
superieur, celui dont ils parlent avec veneration, j'ai
dit M. Najean, missionnaire infatigable, cheminot du
Christ a la quete des ames. Les applaudissements cripitent : c'est un peu de gloire posthume qui rejaillit
sur celui qui fut un humble pretre de la Mission.
La premiere partie de l'historique est termin6e.
Pour reposer les esprits, la fanfare nous donne un
intermede et ii en sera ainsi apres chaque discours.
M. Ie sup6rieur acheve l'histoire. Sa bont6 sou-
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exp 6 rience

riante, sa longue
de trente-deux annres de
Syrie sont vivement salutes et acclam6es. Mgr Crouzet, dans son lointain vicariat, ne se doute peut-etre
pas que 1'on rappelle, a Damas, ses jeunes ann6es de
missionnaire, lui, ( I'homme qui ne meurt pas ). C'est

1'age des sup6rieurs, bWtisseurs de 1'intelligence et
aussi de la demeure mat&rielle; un souvenir emu pour
M. Albisson, savant dont la modestie voilait les
richesses de l'esprit et de l'ame; M. Gayraud, qui a
laiss6 une mtmoire imptrissable, qui savait allier la
finesse la plus humaniste a un esprit tres r6alisateur,
tres concret et qui s'endormit pieusement dans le
Seigneur, il y a deux ans, aprls une vie d'infatigable
labeur, plein de merites aux yeux des hommes et
surtout de Dieu.
La peroraison de ce long historique, r6sum6 hitivement, fut salu6e unanimement et ce fut une explosion
cr6pitante d'applaudissements quand M. le sup6rieur
termina par le cri repet6 :
Vive la France! Vive la Syrie!
La s&rie des discours se continue. C'est un Arabe,
i la forte carrure, portant le costume national c coumbas n, orni de d6corations frangaises, envelopp6 dans
son grand c abaye a noir, coiff6 du c keffieh n blanc,
que serre, a la tete, l'aghal a deux tresses. Le public
est 6tonn6, il se demande quel est ce chef b6douin :
ce n'est autre que l'mir Khaled Hassani, petit-fils
d'Abd-el-Kader, capitaine de spahis en retraite.
D'une voix male, A I'accent profond, il parle un franCais impeccable. 11 remercie les maitres, au nom des
anciens 61ves musulmans, dit le large esprit de tolerance de ses 6ducateurs, engage les jeunes a suivre
les disciplines de leurs pedagogues. Son discours
fait sensation.
M. le sup6rieur a la d6licate pensbe de lui rappeler
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mtdaille, frappbe a la Monnaie par ordre de Napoleon III : m6daille de bronze, grande forme, dont la
glyptique a ronde-bosse est remarquable. Elle evoque
le souvenir du grand vaincu, < Jugurtha moderne n, et
la m6moire du grand soumis.
C'est M. le docteur Aractingi, qui clUbre 1'h6pital
Saint-Louis, exaltant 1'esprit d'abnwgation et de sacrifice des sours, qui, malgri leur petit nombre, - elles
ne sont que sept, - ont su r6aliser 3 529 operations
chirurgicales, hospitaliser 17352 malades depuis
aoft 1905, date de la fondation de la bonne soeur Marcotte,jusqu'en juillet 1928. Et ii ignore les chiffres de
guerre. Un seul mot de la langue francaise peut traduire sa pens6e : c'est merveilleux! C'est le tribut de
reconnaissance de milliers et de milliers de malades
syriens, des humbles pour la plupart, qu'il apporte a
la bonne soeur Gauthier, qu'un mal cruel retient
aujourd'hui loin de nous.
Un m6decin psychiatre musulman, le docteur Assad
Hakim lui succhde. I1 parle en arabe; c'est un hommage a ses anciens maitres, qui est fort gofut des
auditeurs, a entendre les applaudissements vibrants
qui couvrent sa p6roraison.
La haute stature de Mgr Farage se d6tache a la tribune. II ne fut pas longtemps notre '61ve, mais la
m6moire du coeur, chez Sa Grandeur, est tres fidele
et il le saura proclamer. II jouit d'une r6putation
d'orateur, connaissant parfaitement la difficile langue
arabe. On 1'6coute, avec grande attention, faire le
pan6 gyrique de saint Vincent, de sa grande famille
spirituelle, qui est au service du divin Maitre jusqu'aux confins de la terre. L'ceil vif, majestueux avec
sa barbe noire; les Europeens ne sont pas les moins
attentifs a le suivre, sinon dans les paroles, qu'ils ne
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comprennent point, du moins dans la pens6e qu'ils
devinent. Le chef spirituel des Grecs-Melkites &
Daaas a bien merite notre merci le plus sincere, le
plus cordial.
Enfin parait M. Heudre, notre visiteur. A tous, il
adresse un mot du coeur pour les remercier de leur
presence a notre fete du souvenir; il dit la grande
joie au'il eprouve de voir ainsi honorer l'cuvre du
saint Fondateur, la gloire du passe et du present,
l'espoir de l'avenir, I'amour de la vocation apostolique chez ses confreres, leur z&le a propager la
science. Et M. Ragey, conseiller de I'Instruction
publique de Syrie, I'approuve au rappel des succes
scolaires qui, ces dernieres anndes, se sont montres
brillants. En descendant de la tribune, il est chaleureusement felicit6 par les autorits, et ces felicitations
font plaisir aux maitres du college, qui comprennent
ainsi la sympathie que l'on accorde a leurs travaux. ,
M. le d6l6gu6 s'etait r6serv6 le mot de la fin. II a
su conqu6rir en peu de temps toute notre sympathie,
11 nous parle de Notre-Seigneur et de saint Vincent,
qui sont l'6cole de formation par excellence, les meilleurs guides de la vie apostolique. II n'a point une
voix puissante, mais l'on sent que c'est I'ame qui vibre
en lui, et c'est avec un respectueux silence que l'on
6coute le representant de la France.
La c6remonie s'acheve sous la salve des applaudissements enthousiastes des assistants, cependant que
la fanfare joue un morceau de musique militaire.
Les photographes s'affairent pour prendre une dernitre photographie, qui sera un m6morial de cette
fete intime. La foule s'6corle lentement, foule
d'Orient, qui va se modernisant tous les jours sous
l'influence de l'Europe; les tarbouches melent leurs
notes 6carlates dans ce flux humain. C'est fini. Toute
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emportent le souvenir de cette f&te comme un parfum
en leur ame.
Le lendemain lundi, devait voir reprendre nos
rijouissances. La grand'messe a lieu a dix heures,
chant&e par M. le visiteur, qu'assistent, comme diacre
et sous-diacre, MM. Faury et Allain, deux anciens
compagnons de notre mission de Perse. Les invites
arrivent nombreux. M. le superieur, fiddle au protocole consulaire, reooit a la porte de la chapelle M. le
d616gue qui, pour plus d'intimite, a pris son habit
bourgeois. On lui offre l'eau b6nite, comme, dans
quelques instants, le diacre l'encensera et lui portera
le baiser de paix, aprbs IAgnus Dei; souvenir lointain des antiques capitulations. Le colonel Lelong,
chef d'6tat-major du gin6ral Valker, accompagne
Son Excellence, ainsi que de nombreux officiers,
bien pris dans leur blanche tenue d'et6, la poitrine
barr6e de nombreuses medailles. M. Ragey, conseiller
de 1'Instruction publique, veut bien nous honorer de
sa presence, alors que NN. SS. Fatage et Kadi
prennent place au chceur. Comme la veille, les places
ont 6et r6serv~es a nos h6tes de choix, sans oublier
les anciens, qui forment une couronne venerable pour
I'exemple des jeunes. Le programme des chants est
le meme; c'est plaisir d'entendre ces fraiches voix qui,
du haut des tribunes, font r6sonner les notes gracieuses de la musique de Dumont.
L'Ite Missa est est chant6, et voici que I'on entonne le
Domine, salvam fac rem publicam. Ne sommes nous pas
en terre franqaise au college Saint-Vincent? Mgr Farage va donner la benediction solennelle du saint
Sacrement, suivant le majestueux rite grec, dont il
chante les paroles, en tracant avec l'ostensoir le
triple signe de la croix. La c6r6monie religieuse ter-
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minee, 1'on se reunit au divan; I'on cause, l'on rit,
I'on bavarde avec la plus franche cordialite et amabilit6, en attendant le general, qui assistera au banquet,
malgri ses occupations multiples. Le refectoire est,
luiaussi, de la fete : festons, guirlandes, drapeaux, tribune, oi president saint Vincent et M. Najean, qui
semble tout heureux, figure 6panouie dans sa large
barbe blanche. Ce sont des agapes fraternelles, dont
le menu trts fin a 6t6 particulibrement soign6 par
notre tres actif et tres d6vou6 procureur, M. Artis,
I'homme qui se cache toujours et dont la main est
partout. Nos soeurs de la Mis6ricorde, en charitables
voisines, nous ont ett d'un concours fort pr6cieux.
M. le d6legu6, M. le general, Leurs Grandeurs, les
invites de la messe partagent notre d6jeuner dans
une conversation de courtoisie et d'atmosphere sympathique, cependant que la musique militaire nous
charme et nous donne l'illusion d'un diner au Ritz ou
a Lutetia. Voici le moment des toasts : M. le superieur se lIve et son gentil petit discours va droit aux
Ames. Les anciens qui, au nombre de dix, sont nos
h6tes ne veulent point rester en arriere : l'un deux,
H. Fattat, donne une riplique bien sentie, qui est vivement applaudie. L'ancienne g6neration est fire de
son pass6. M. le de16gu6 parle a son tour et sa d6licatesse d'ime trouve le merci d'un coeur chritien que
nous savons n6tre.
L'on va se quitter jusqu'au lendemain matin,- car
nos invites de marque ont su donner un peu de leur
temps si pr6cieux pour nous honorer. II faut un dernier souvenir que l'on gardera pour evoquer, plus
tard, un beau jour : vite une photographie g6enrale.

Et i demain.
Nous aurions bien gard6 parmi nous nos confreres

d'Antoura,

mais
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occupations
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r6clament. Le coeur des deux collages de la province
battent d'un meme rythme : ils nous l'ont bien prouve.
Une seance recreative a trois heures et demie aide
nos anciens el6ves a passer agreablement 1'aprbs-midi.
L'on rit de bon cceur au jeu d'acteurs, kleves des
cours superieurs, qu'uae longue patience a parfaitement exerc6s. Le theme est une piece de Labiche,
revue et corrig6e ad usum Delpkii. Son succis a su
recompenser les efforts meritoires d'un long labeur.
Au soir de la journme, les ames s'l6event vers le
Pere de toute mis6ricorde et bonte,dont la sagesse
s'6pand sur les ils de son disciple, Vincent de Paul.
cc Les bonnes choses ont une fin. » Nous allons
parachever le Triduum. Le mardi, au petit matin,
notre visiteur prend la direction d'Alep; uno avulso,
non defcit alter, M. le sup6rieur de Beyrouth nous
arrive pour quelques jours. 11 ktait donn6, de droit,
a M. le sup&rieur d'offrir le saint sacrifice en ce jour
de cl6ture, cependant que M. Paskes remplit l'office
de diacre. Les levres et les coeurs chantent la gloire
du Christ eucharistique. L'archev&qne de Damas, de
rite syrien, que les ans ont courbe de m6rites, malgr6 la fatigue, se souvient qu'il fut, de longues annies,
professeur a Antoura at qu'il est, sinon du corps, du
moins de I'Ime de 1 Mission; la minute est impressionnante oi Mgr Habra dessine sur nos fronts inclin6s le signe de J6sus redempteur, avec l'hostie sainte.
Te Deum laudamus, chantions-nous il y a quelques
instants. Oui, Seigneur, nous te louons toujours dans
tes ceuvres, et sp6cialement dans celles que vous avez
bien voulu confier k vos chetifs instruments de grice,
les pr&tres de la Mission de Damas.

6
Un siecle est passe; nous nous sommes tourn s vers

le passh : Interroga majores et dicent tibi. Nos anciens
ont track le sillon que nous devons ensemencer dans
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le second siecle naissant. On a magnifi grandement
l'oeuvre que nos confreres 6diftrent, parfois piniblement, au prix de leurs fatigues, de leurs veilles. Ce
furent de parfaits missionnaires, fideles aux vieilles
disciplines, qui ont su batir la demeure des intelligences, mais aussi celle des ames. En ce pays d'Islam,
oi la pensee religieuse semble s'etre cristallisee dans
un fixisme irr6ductible, ils ont pr6pard la p6netration profonde aupres des jeunes, qui demain,s'il plait
a Dieu, pent devenir feconde. Leur labeur n'a pas 6te
vain. Is ont appris aux chretiens d'etre fiers de leur
nom et de porter haut l'itendard du Christ.
Modestes, humbles ticherons de l'ceuvre de Dieu,
ils se sont souvenus de la parole de leur Pere: ( Le
bien ne fait pas de bruit. , Mais leurs ceuvres ont
parl pour eux. Nos actes nous suivent. A nous de
profiter de leurs exemples, de leur attachement a
leur vocation apostolique; noblesse oblige; et nous
paracheverons le chemin trac6, sous la ben6diction
de Dieu et de saint Vincent, le saint Fondateur.
Appendice :
Au moment of. nous c6l6brons le centenaire de
retour des Lazaristes a Damas, les oeuvres des enfants
de saint Vincent, dans la capitale syrienne, comprennent:
i* Un collkge d'enseignement secondaire complet
depuis la dixieme jusqu'a la philosophie incluse. Le
programme est celui du baccalaur6at, y compris les
langues vivantes. Une commission si6geant a Beyrouth donne les grades du baccalaureat fran;ais. Le
baccalaureat syrien, institu6 depuis deux ans, y est
aussi prepar6.
Notre population scolaire, de deux cent cinquante
ileves environ, pour le plus grand nombre externes,
est en majorit6 chretienne, de confession catholique.
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On y compte cependant un fort groupement musulman. Le rite de nos el6ves catholiques est, pour la
majorit6, grec-melkite.
2° Une &cole primaire gratuite, sous le patronage
de saint Joseph, fr6quent6e par cent vingt 6lkves environ, la plupart catholiques. On y enseigne, outre la
doctrine chretienne, les l66ments du franqais, de
l'arabe et des sciences.
3" Un cercle de la Jeunesse catholique, sous la protection du Sacr6-Cceur. Trente membres en font partie,
presque tous anciens el6ves. Le superieur du college
est le directeur de droit; il del6gue un confrere pour
en assumer la charge. Ils se reunissent chaque semaine
pour entendre une conference religieuse, litteraire ou
artistique, donn6e soit par le directeur del6gue, soit
par un membre du cercle. Deux conferences publiques
ont 6t6 donnees cette annie. La vie religieuse y est
d6veloppee; une messe mensuelle, avec communions,
est c6elbree.
4° Une conference de Saint-Vincent-de-Paul, comprenant une trentaine de membres, des cours superieurs du college, sous la direction d'un confrere,
delegu6 par le sup&rieur. du college. Les membres
visitent, i tour de rble, chaque semaine, sept families,
pour y apporter un peu de r&confort spirituel et materiel.
Marcel LANGLOIS,
i. p. d. 1. M.

DAMAS; UN SIECLE D'HISTOIRE (1827-1927)
Les Lazaristes prirent possession de la maison de
Damas en 1783. Les deux premiers missionnaires furent
MM. Virot et Joseph-Marie Gandolfi. Ilscontinuerent
leurs ceuvres jusqu'en i8o5. A partir de cette date, par
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suite de la mort de ces deux missionnaires, la Mission
fut ferm6e jusqu'en 1827. HOlas! la R6volution avait
disperse nos confrires nouvellement arriv6s en Syrie ;
ce qui occasionna la fermeture de notre maison de
Damas, ainsi que celle de Saida, de Tripoli et d'Antoura. Seuie, la mission d'Alep 6tait rest&e ouverte,
malgr6 les difficultes les plus terribles.
Entre temps, M. Louis Gandolfi, proteg6 fran<ais,
fut nomm6 visiteur apostolique par la Propagande,
puis 6veque d'Acor in partibus, et consacr6 en 1817
avec le titre de delegu6 apostolique.
Dans une lettre, dat6e de Damas du 26 juillet 1820,
il se plaint de l'abandon de cette belle Mission. 1l s'y
rend tous les deux ou trois ans pour y faire les r6parations les plus urgentes et entretient les bons catholiques dans l'espoir de voir bient6t les missionnaires
de retour.
, Si, a ma mort, qui est proche, dit-il, je ne laisse
pas un missionnaire dans la maison, tout ce qu'elle
posside sera perdu et cette perte sera irreparable. >
Ses previsions sur sa mort ne tardrrent pas, bhlas! a
se realiser. II mourut le 25 aofit 1825.

La mission de Syrie etait dans un etat lamentable
lorsque la Providence lui envoya deux hommes destines a la relever de ses ruines: ce furent MM. Poussou
et Leroy. C'est precis6ment l'arrivee de ces missionnaires que nous comm6morons par ce centenaire.
Comme vous le voyez, nous sommes en retard de deux
ans. MIais la disparition subite de mon regrett6 prd&ecesseur nous empecha de le faire en temps voulu.
Mieux vaut tard que jamais.
M. Poussou arriva - Damas en octobre 1827. II y
trouva la maison dans un etat vraiment lamentable.
Elle avait &t6 abandonn6e pendant vingt-cinq ans. A
cette 6poque, il y avait a peu prbs mille families

- 94 giecques catholiques et cent syriennes et armeniennes.
Seals les Marooites y avaient une 6glise et ils n'ktaient
qie cent cinquante. II etait done urgent de ritablir la
chapelle de la mission. M. Poussou y parvint, rmalgr6
toutes sortes de diffcultEs.
En 1831, arrivirent A Darmas MM. Tustet et Teste,
et, grice a leur concours, i'cole qui existait autrefois
pat &treorTerte en octobre. M. Tustet y consacra tous
ses soins. 11 trouva une Libanaise sachant lire et
ecrire et put ouvrir une icole pour les illes. Une couturiere lui fut adjointe pour apprendre aux enfants a
travaiUer.
M. Poussou -vangelisa les habitants de Rachaya et
de Hasbaya et fournit a l'Avrque syrien des fonds
suffsants pour ouvrir une ecole dans ces villages. II
-revint d'ua voyage en France et I Rome avec le
titre de visiteur de Syrie (i839). L'ann&e suivante, il
reprendra le chemin de la mbre patrie,oiu il devait etre
noma6 vicaire gin(ral de la Congregation et plus tard
premier assistant sous M. ltienne.
A M. Tustet et & M. Barozzi succ6da M. Guillot
comme superieur de la maison de Damas. Ce missionnaire itait profondement estimk de tous. Son integrit6
et sa probit6 itaient telles'que souvent on entendit les
Arabes,pour donner plus d'autorit6 a leurs assertions,
jurer par la probiti d'Abouna Boutros.
En 1837, M. Amaya arriva a Damasavec M. Basset.
Itse ait activement &a1'tude de 1'arabe et,aprbs de
grandes difficltes au debut, il put, six mois apres,
faire le cat6chisme dans I'6cole des flles, inaugurte
p6piblement par M. Poussou. Peu aprss, ce confrere
quitta Damas pour aller missionner dans le Liban
nord, i Sgortha, Ebden, oi il prit soin de l'iducation
-et de l'instruction du fameux Joseph Karam, Ie heros
de I'ind6pendance libanaise, alors Age de seize ans.
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En 1848, 6crit Mgr Crouzet, 1'6cole de Damas,
dirigde par les Lazaristes, fonctionnait assez bien; on
y enseignait d.ji le franqais avec un certain succ:s,
puisque A pen pres tous les drogmans des consulats
de notre ville ont ktk nos 6~1ves. ,
M. Leroy fut mand6 a Paris pour conf&rer avec M. le
Suprieur g6niral d'une maison A fonder a Damas. Le
consul de France reclamait les Filles de la Ckarite
avec instance, ainsi que la population chritienne. Les
demarches de ce devoud missionnaire eurent an plein
succes. Aussi, le 22 octobre 1854, accompagn6 du
frere Nicolas, il partait de Beyrouth, conduisant la
premiere colonie des Filles de la Charit6. La petite
famille, accompagnie par l'infatigable sceur GClas,
se composait de six filles de saint Vincent de Paul;
leur superieure itait la soeur Bigot.
A cette epoque (il y a soixante-quinze ans), la
superbe route trac&e par une Compagnie franCaise
pour le parcours de Beyrouth a Damas n'existait pas
encore. La caravane dut done se servir de montures
pour faire ce trajet. Elle chevaucha par de petits sentiers, A travers le Liban, la B6kaa et 1'Anti-Liban,
pour arriver a Damas, la perle de l'Orient. M. Guillot,
Superieur de cette mission, A la tkte de douze jeunes
gens des premieres families de la ville, vint A leur
rencontre a Chtaura. Enfin, apres un voyage bien
pnible, mais sans accidents, les premieres sceurs,
francaises arrivirent a Damas le 26 octobre 1854.
Le consul de France, tous les membres de la Chancellerie et les chritiens leur firent 1'accueil le pluns
cordial et le plus enthousiaste. Ces actives ouvrieres,
se mirent au travail et dejA, le 2 novembre, elles.
ouvraient un dispensaire. Des le premier jour, sept
cents personnes se pr6sentaient, tant on avait coafiancet
dans les medicaments donnes par les sceurs. Un kavas
<
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du consulat de France fut appel6 pour arreter la foule,
dans laquelle on choisit ceux qui 6taient vraiment
pauvres. C'est ainsi que, grice au zele de M. Leroy et
des enfants de saint Vincent, le dispensaire fut 6tabli,
les pauvres secourus et visites par les Filles de la
Charit6.
Deji, les Lazaristes avaient ouvert une classe et un
ouvroir pour les jeunes filles et les avaient confi6s
deux sous-maitresses du pays. Les seurs en prirent la
direction et bient6t deux classes et deux ouvroirs, de
deux cent cinquante a trois cents 616ves, furent
ouverts.
Peu de temps apres I'arrivee de nos bonnes sceurs,
une pauvre enfant d'une extreme indigence fut reque
a titre d'orpheline. Elles furent bient6t une vingtaine.
L'orphelinat etait fond6.
En septembre 1859, la maison des soeurs 6tait en
plein fonctionnement, et cela grace a la direction si
6clairee du z616 M. Leroy.
Sur la demande expresse de ce dernier, M. Najean
avait 6ti nomm6 Superieur de la Mission. Nos 6coles
aussi, malgr6 certaines difficultis, donnaient le plus
grand rendement.
H6las! cet 6tat de prosp6rit6 merveilleuse ne devait
pas durer longtemps. C'6tait huit jours a peine avant
les grands 6v6nements, que le bon frere Nicolas achevait les dernieres menuiseries. Le 9 juillet 1860, a
deux heures de l'apres-midi, iclata la rnvolution
terrible qui ditruisit de fond en comble tout le quartier.
Dans cette bourrasque devaient sombrer toutes les
.oeuvres de charit6 et les ecoles si penibleinent fond6es
par les missionnaires fran<ais.
Si les enfants de saint Vincent eurent la vie sauve
dans cette tempte 6pouvantable, ce fut grace a la
magnanimit6 du grand Abd-el-Kader. Voici comment.
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M. Siouffi, alors secr6taire du grand emir et plus tard
consul de France a Mossoul, voyant le peril imminent
de mort of ils se trouvaient, alla aussit6t le voir :
ct Monsieur I'P.mir, lui dit-il, et les missionnaires et
les soeurs, y pensez-vous? Que faire ? )
Sans aucune hesitation, Abd el-Kader envoya ses
Algiriens chercher les Lazaristes, les sceurs et les
orphelines, a. onze heures du soir, pour les conduire a
sa propre maison. La vue de ces quelques braves,
arm6s jusqu'aux dents, suffit pour tenir les assassins
en respect. Dans le trajet, un Turc, ayant voulu toucher une seur, fut transperc6 par la baionnette d'un
Alg6rien.
La maison de l'emir 6tant insuffisante pour abriter
les refugies qui accouraient du quartier chritien, le
pacha offrit a Abd-el-Kader de les r6unir dans la citadelle. On sait comment le commandant de la place,
mis en demeure d'ouvrir les portes pour livrer passage
aux massacreurs (M. Najean I'avait secretement
instruit de ce projet sinistre), r6pondit noblement:
( Je suis soldat, j'ob6irai, j'ouvrirai les portes, mais
je n'ai pas le droit deverserle sang de gens d6sarmes. )
II ouvrit done les portes, mais des canons charges a
mitraille, braqu6s sur 1'entree, indiquaient assez les
dispositions du commandant. La peur arr6ta les assi6geants; les r6fugi6s 6taient sauv6s. Ils resterent li
plus d'un mois, exposes A la famine.
M. Najean obtint d'un ecrivain du s6rail, Mahmoud
Cherif Effendi, les vivres n6cessaircs A la subsistance
de tout ce monde jusqu'a leur d6part pour Beyrouth.
( Le gouvernement turc, 6crit M. Najean, fit, chaque
jour, des distributions de bons de farirne pour tous ces
malheureux affames. On envoya aussi des aum6nes de
toutes les parties de l'Europe. La France seule envoya,
soit en argent, soit en nature, pres de 5 millions. n
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M. Najean fut nomma aumnnier militaire pour les
troupes de lexp6dition

francaise, qui partirent le

5 j*in 1861. Apres un voyage en France, le saint missionnaire se rendit a Damas, oi il etait nomme superieur. II se remit aussit6t a 'ceuvre et commenca i
relevr les ruines de notre maison et de celle des
scurs, et le i" janvier 1865, elle 6tait entierement
ouverte et habitable.
DEja, des 1'annee pricedente, ii avait pu ouvrir
'&cole des filles, dont il confia la direction a trois
maitresses.
Le z- aoft, le cholera, qui avait s6vi au Caire et &
Alexandrie, fit son apparition & Damas. Le gouvernement francais envoya deux midecinset un pharmacien,
qui furent hospitalis6s chez les Lazaristes, sur la
demande de M. Geraud, consul de France. On &tablit
une consultation. Tons les matins, on distribua les
remZdes gratuitement aux frais du consulat de France.
Quelques mois apres, le fliau etait conjure.
Le 8 fivrier 1866, les classes furent rouvertes. 11 y
eat trois cours de franiais, dont les titulaires furent
le frire Cat, le frere Vincent et M. Nahas. Un pretre
syrien, Abouna Mikail, fut charge de 1'arabe; M. Zayat,
de la surveillance. La distribution des prix fut pr&sidie
par M. le consul de France. Son Excellence le gouverneur civil, le Raies pacha, le kaimakan et le cadi y
assistaient, et il en fut ainsi pendant de longues
ann6es.
Le 2Saotit, arriverent M. Dumont et le frere Bouvet,
doent plusiers anciens, presents dans cette assembl6e,
a'ont pas oublii le devosement.
Le 5 octobre, eut lieu la cer6monie de la bhnadiction
de la chapelle par Mgr Valerga. Mgr Macarios assisltait la cermonie.
M. Najean parle dans ses m6moires d'une proces-
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sion solennelie du Tres Saint Sacrement qui eut lieu
le 14 avril 1867. Le corthge triomphal se dirigea vers
l'glise grecque catholique, passa par l'lglise
syrienne et revint par le quartier de Masbah et par
Saint-Ananie. Jamais, depais de longs sicles, Darnas
n'avait assiste a semblable manifestation de foi.
En 1868, M. Najean dnt aller en France pour rtablir sa sant6 fortaemnt ibraane par ses rudes travaK,
II en reviat le 14 dicembre, accompagam de smers.
La sup6rienre 6tait la soeur Bigot, celle qui itait saoer

servante an moment des 6venements de 186a. Elle
arriva avec hait compagnes. Les vditures de 'euir
Abd-el-Kader, les seouesqui existassent alors aDamas,
les attendaient au bureau de la diligence, pour les
coadoire au quartier chrtien. EUes furnt saluaes avec
bonheur par les Damascains.
Des 1870, les Congregations furent rxtablies, ainsi,
que les Dames de ChariCk- Mgr Macarios ayant prie
ma saeur Bigot de necevoir une fille orpheline abaodonn6e, la bonae Mbre supEricure acoepta. Plusies autres furent presenties; l'orphelinat htait disit-ivemeat nvtabli.
Les sceurs faisaient ainsi un bien immense i Il
population, et cela sans distinction de religion. Les
jaifs, les musuimans, les orthodoxes, lies catboliqges
de tons les rites trouvaient chez elles va remede, no
adoucissement a leurs nmax. a Les Turcs, &crivait la
bonne soeur Bigot, noas regardent-comme des 6ares
part; ils ne penvent.compaendre notre gence de vie,.
mais ils I'estiment tres relev6. )
Helas! elle ne devait pas vivre bier longtempsElle monrat a cinquante-cinq ans. Son enterrament
fat magnifque. 1 y avait Mgz Jacob, archmrquesyriea; Mgr Macarins, azahev6que grec-catholiqmue, et
Ies consuls de France, d'Angleterre, d'Italie et d'Au-
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triche. La foule 6tait immense. Le I5 mars 1874, le
frere Bouvet, connu encore de quelques vdnerables
anciens, rendit sa belle ame a Dieu. I1etait arrivY en
Syrie en 1848 et n'etait jamais retourn6 en France.
Ses restes reposent au cimetiere latin, aupres des
Lazaristes morts depuis cctte 6poque.
Au mois de juin 1875, 6clata le cholera. Les sceurs
durent fermer leurs 6coles, car de nombreuses families
avaient pris la fuite. Elles se partagerent les quartiers
de la ville, prouvant ainsi a tous ce que peuvent des
filles vouies par leur vceu au service des pauvres.
H6las! il n'y avait pas d'h6pital h Damas; aussi les
victimes furent-elles nombreuses, surtout parmi les
indigents.
Le 2 d6cembre 1881, fut ouvert le dispensaire du
Midan, de Bab-Jabeh, par la sceur Minart. Les sceurs
y donnaient des remedes, trois fois par semaine, a
deux cent cinquante malades par matin6e : a Vous
avez mis la joie dans tous les coeurs, disait une femme
turque, en venant nous soigner au milieu de nous. »
Aprbs les 6v6nements de 1860, M. Najean s'6tait
mis activement a la reconstruction de la Mission. 11 fit
bgtir l'aile centrale, parallele a l'4glise II acheta
plusieurs maisons qui longeaient la facade du couvent. Toutes furent abattues et sur leur emplacement,
sous la direction de Mgr Crouzet, s'l6eva le bAtiment
oi sont actuellement les deux 6tudes. Cette construction fat inauguree en 1881.
M. Najean 6tait retourne en France pour se reposer
et y trouver les subsides n6cessaires a I'achevement
des travaux commences. Mais, hl6as! il ne devait plus
revoir la Syrie> Atteint d'un cancer ; l'estomac, il
mourut A Paris, A notre Maison-Mere, en 1883. Quand
cette nouvelle parvint & Damas, la consternation fut
g6n6rale. c Cette nouvelle, 6crivait Mgr Crouzet, si
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p6nible et si subite, nous a tous jetes dans la desolation; c'est un deuil g6neral dans toute la ville de
Damas. Nous perdons un ami, un pere, rempli, pour
nous, de la plus tendre sollicitude. ) Dans une autre
lettre, datee du 12 novembre 1883, Mgr Crouzet fait
le plus grand 6loge de ce missionnaire infatigable.
11 raconte comment M. Najean, se trouvant a Alep, se
riveilla un beau matin, au bruit du canon et de la
fusillade; la ville 6tait plong6e dans la terreur.
De nombreuses families accoururent a la Mission.
M. Najean ouvrit toutes grandes les portes. Les r6fugies furent bient6t au nombre de six cents. Helasl les
provisions furent vite 6puisees. La situation pouvant
se prolonger, M. Najean, avec son sang-froid ordinaire, prend son breviaire sous le bras, traverse seul
une grande partie de la ville et se rend au consulat
de France. Le consul et quelques membres de la
colonie poussent les hauts cris et blAment fortement
le missionnaire imprudent. Mais lui, tout calme,
demande des vivres, les obtient et se met en mesure
de partir. On lui barre la porte. Il est inebranlable, il
veut partir. Tout ce qu'on peut obtenir de lui est
qu'il quittera ses habits eccl6siastiques, revktira l'uniforme consulaire et acceptera deux kavas pour le
prot6ger. Peu apres, le consul improvise reparaissait a la Mission, oii on le recevait comme un liberateur. Tous les r6fugibs furent sauv6s.
A M. Najean succ6da M. Crouzet (1883-1889). 11
fonda le pensionnat, fit elever les batiments qui
dominent l'entrie actuelle de la maison, ainsi que les
deux tourelles de l'lglise. Le college comptait done
des pensionnaires, des demi-pensionnaires et des
externes, qui venaient de 1'ecole gratuite, moyennant
une 16gere r6tribution.
Comme r6compense de ses longs efforts, M. Crouzet
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requt du ministre de l'Instruction publique les palmes

acad6miques. 11 fut ensuite appel au vicariat d'Abyssinie et quitta Damas en octobre 1888. I1 y laissa on
excellent souvenir et beaucoup de regrets. Actuellement, il est k Madagascar. Le gouvernement francais, pour reconnaitre ses services rendus a la civilisation, l'a fait chevalier de la Legion d'honneur. Libas on I'appelle :• celni qui ne meurt pas ,. a Avec
sa splendide barbe, dit Notre Tres Honor6 Pere, sa
taille haute et'avantageuse, son expression sereine et
souveraine a la fois, Mgr Crouzet apparait aux Malgaches comme une sorte de copie du Pere eternel : il
est l'homme qui ne meurt pas. n
M. Cl6ment succida & Mgr Crouzet. Le nombre
des pensionnaires augmentant, il dut construire deux
dortoirs.
Pais vint M. Roulx (1894-1898). Professeur tres
actif et tres intelligent, il s'employa de son mieux
&d6velopper les 6tudes, dont le programme comportait d6j la litt&rature et la rhetorique.
M. Bernhardt lui succ6da (I898-go19). II fortifia
encore les etudes, reprit les s6ances litt&raires. Ii y fit
refleurir une discipline plus severe.
M. Laurent, son successeur, tres gai et tres jeune de
caractere, malgre son age relativement avanc 'et ses
infirmit6s, se mit risolument
I'oeuvre. Le nombre
des 616ves augmentant toujours, il fallut songer a
construire. II commenca donc
bitir la moitie du
rez-de-chauss6e de l'aile nouvelle.
Sons M. Laurent, on posa, le jour de la Pentec6te
1902, la premiere pierre de l'h6pital francais SaintLouis, construit par la soeur Marcotte,superieure de la.
Mis6ricorde. Les 6tudes d .college se d6veloppaient
rapidement, et M. Laurent note avec plaisir que nos
eleves sortant de la rh6torique passaient avec succes
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et brillamment les examens de la Faculte de medecine
de Beyrouth; et les premiers lves, comme les laureats des quatre annees de m6decine, sont de notre college. Les archives de la Faculte en font foi.
M. Laurent, d6cMd6 en France le io juin 19go, fut
remplaci par M. Romon (1905-1907). Le nouveau
superieur avait passe toute sa vie dans l'enseignement; il 6tait done rompu au rude metier d'6ducateur
de la jeunesse. I1 donna un nouvel essor aux etudes
du college, veillant avec un soin m6ticuleux i ce que
tous les rouages fonctionnent regulibrement. II termina le rez-de-chauss6e de l'aile commencee par
M. Laurent. Deux ans apres, il fut nomm6 visiteur de
la province de Syrie.
M. Lacquieze succeda a M. Romon. II s'efforca de
suivre le programme fixe par son prid6cesseur. 11 eut
l'honneur de fonder le cercle de la Jeunesse catholique, qui est actuellement en pleine prosperite. Sous
son superiorat, les Lazaristes accepterent la direction
de l'ecole Saint-Georges du Midan, qui fut confibe
M. Aoun, dont le zele est conou de tous. Les Midanais n'ont pas encore oublie le bien que firent a leurs
enfants les Lazaristes et les Filles de la Charit6.
M.Albisson succeda, en Jgog, M. Lacquieze. Confine dans ses Atudes et occupe modestement a faire la
-classe de quatrihme d'abord et de sciences ensuite,
personne ne soupronnait l'envergure vraiment extraordinaire du nouvel elu. Mais quand on le vit a l'oeuvre,
on n'eut pas de peine a reconnaitre en lui un organisateur et un savant, deux choses qui semblent s'exclure. 11 acheva l'aile nouvelle et, d&s lors, le college
cut sa salle des fetes. Ses qualit6s 6minentes le firent
placer au poste de visiteur de la province. II rendit,
en novembre go19, sa belle ame entre les bras de son
digne et si regretti successeur, M. Gayraud.
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M. Gayraud a dirigi le college de 1919 A 1927. Son
souvenir est encore vivant dans vos mimoires et dans
vos coeurs. Pendant vingt-quatre ans, il s'&tait divou6
a l'instruction et a l'education de la jeunesse de
Damas; avec quelle abn6gation et quelle ardeur! vous
le savez tous, Messieurs. Il remania les programmes,
afin de pouvoir preparer les 6C1ves au baccalaureat
frangais. Les succes de nos candidats se sont maintenus avec une constance vraiment surprenante jusqu'a ce jour, grice au d6vouement inlassable et a la
competence du corps professoral. Les chiffres sont li :
sur 28 candidats au baccalaureat francais, 25 ont eu
l'honneur de voir leurs efforts couronnes. Pour Ie baccalaureat syrien, 6tabli depuis deux ans par M. le
ministre de l'Instruction publique et son infatigable
collaborateur et conseiller, M. Ragey, les succes ont
6t6 les memes. En 1927, sur 7 candidats, 5 furent
admis; et en 1928, les 7 candidats qui se pr6sentaient
6taient tous requs.
M. Gayraud paracheva 1'ceuvre de ses pred6cesseurs
en construisant cet 616gant pavilion qui comprend, au
rez-de-chaussie, la salle dephysique et le laboratoire
de chimie. A l'etage sup6rieur, se trouve la salle du
cercle et des conf6rences. II termina les galeries oiL
se trouvent enchAsses divers bustes de Palmyre et du
Hauran; enfin, il couronna ce gracieux palais scolaire
par cette balustrade, v6ritable dentelle abrienne.
Comme vous le voyez, le plan de M. Najean et de
Mgr Crouzet a et6 scrupuleusement r6alise par ses
successeurs. Chacun d'eux a pos6 sa pierre & cet 6difice, qui n'est pas sans doute immense, mais agrbable,
decoratif et s'adaptant admirablement bien B tous les
besoins d'un 6tablissement scolaire.
M. Gayraud a aussi con-u le plan de I'icole de
Lourdes, sise dans le quartier Kassah, au milieu d'un
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ravissant berceau de verdure. Les Filles de la Charit6
y donnent 1'instruction 616mentaire a plus de deux
cents 6lves. Aussi le gouvernement voulant recompenser de si grands services lui d6cerna la m6daille du
Mrite syrien.
Nous ne saurions passer sous silence 1'6tablissement des Filles de la Charit6. II1a et6 considerablement agrandi par l'infatigable sceur Marcotte. Actuellement, elles donnent I'instruction et l'education a
plus de cinq cents jeunes flles internes, mais surtout
externes. Les maitresses d6vou6es pr6parent leurs
6lves au certificat ou au brevet. Chaque annee, elles
voient leurs efforts pers6verants couronn6s de succes
vraiment encourageants.
Les Filles de la Charit6 ont aussi ouvert, depuis
plusieurs ann6es, 1'ecole primaire gratuite SaintAntoine, oiu se trouvent cent vingt enfants. Ils y
reqoivent les e61ments de l'arabe et du frangais. Pourquoi ne pas citer I'ceuvre si humanitaire des Enfants
trouv6s, qui existe depuis de longues ann6es?
Voili, Messieurs, un rapide aperqu des oeuvres des
enfants de saint Vincent. Le nombres des eleves auxquels cette double famille prodigue le pain de la
science atteint mille quatre cents. Oui, la ville de
Damas a le droit d'8tre fibre de pareils ouvriers, qui,
depuis de si longues annees, travaillent a la grandeur
de la Syrie et la gloire de leur patrie.
Et puisque nous c6lebrons la Fate du Souvenir,
pourquoi ne pas rappeler aussi celui de ce v6nerable
ancien confrere connude vous tous, Messieurs, Abouna
Yousseph Coury, qui, pendant quarante-six ans,
entoura dix sup6rieurs de ses sages conseils, et
embauma cette double famille, professeurs, maitresses et el1ves, par le suave parfum de sa modestie
VESSIERE.
et de sa douceur.
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Lettre de M. JEREMIE AOUN,

fitre de la Mission,

A M. LE SUPERIEUR GENERAL
Tripoli du Liban, le to juin i,:i.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binediction, s'il vous plait
Nos missions de cette ann6e nous ont donne beaucoup de consolation. Depuis sept ans, je n'6tais pas
revenu dans ce district, vu le grand nombre de villages
oh les Lazaristes de Tripoli doivent donner les missions: dans le nord du Liban, chez les Alouites et
dans le pays d'Akkar.
Apres la Grande Guerre, le mal s'est 6tendu d'une
manihre extraordinaire dans ce pays: V° A cause de
1'6migration en Amerique; 2* a cause des fr6quentations des villes, oi ces pauvres chritiens trouvent
beaucoup plus d'occasions qu'autrefois pour faire le
mal : les mauvaises maisons, qui n'existaient pas; les
th6itres, oi l'on reprisente des choses abominables; le
grand nombre d'itrangers,qui sollicitent au mal; enfin
scandale en grand et partout; surtout la mode abominahle des femmes et des filles dans les habits.
Le reminde a ces maux c'est la mission, pour 6clairer le peuple, lui faire comprendre la n~cessit6 de
s'.loigner de ces occasions dangereuses, enfin de
s'approcher de Dicu par la pratique de la religion.
Dans les dix-huit villages ou j'ai donn6 la mission
cette ann6e, j'ai rencontre des esprits souples et dociles
a la voix du missionnaire, surtout parmi les jeunes
gens, qui, en g6neral, apres la confession, s'approchaient tous les jours de la sainte table. D'ailleurs, les
communions quotidiennes sont devenues g6nurales
dans les missions. C'est admirable de voir des hommes
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passer plus de quinze et vingt jours sans commettre
de p6ch6, m6me veniel. Tous 4taient assidus aux exercices de la mission, et cela malgr6 le rude hiver de
cette annie. Sur les dix-huit villages, a peine vingt
personnes manquerent leur mission.
La moisson est abondante, mais pas d'ouvriers. Un
vieux missionnaire de soixante-douze ans, cass6 par
I'Age, cousu de maladies, que peut-il faire tout
seul?
Un soir, a cause du mauvais temps, j'h6sitai s'il
fallait faire sonner les cloches pour 1'exercice du soir.
Une trentaine de jeunes gens arrivent, me disant:
" Mon Pere, c'est I'heure de I'exercice - Mais, mes
amis, il pleut; comment faire venir le peuple avec ce
temps! , Alors tous me r6pondent : a Mon Pere, ici
on ne craint pas la pluie. ) En effet, on sonne les
cloches; tout le wonde arrive, except6 quelques
vieilles.
Voila, mon Tres Honor6 Pýre, des consolations pour
vos enfants.
Permettez-moi, mon Tres Honor6 Pare, de rapporter
une petite histoire; elle pourra apprendre, a ceux qui
sont tent6s, la maniere de vaincre la tentation, et, en
meme temps,elle pent r6jouir les serviteurs de Marie :
( Dans mes missions, cette ann6e, j'ai rencontr6 une
personne que j'avais vue il y a plus de vingt-cinq ans.
Cette personne, maltrait&e par son mari, quitte, un jour,
sa maison et s'en va chercher une consolation ou un
refuge du c6te de la ville. Chemin faisant, elle rencontre, dans un village, une personne de sa connaissance et accepte l'hospitaliti de nuit qui lui est offerte.
Juste a ce moment, je donnai la mission dans ce village.
On m'amene cette jeune femme. Je la raisonne; je lui

montre l'ob6issance qu'elle doit a son mari, I'amour
maternel pour son fils, ag6 de deux ans, le support
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mutuel, etc. Elle m'ecoute en versant des larmes. Elle
me remercie. Le lendemain, apres 1'avoir confesse,
je la renvoie chez elle. En route, elle recite des chapelets pour remercier Dieu et la sainte Vierge de l'avoir
remise dans le bon chemin, et, en meme temps, pour
demander secours contre ceux qui la sollicitent au
mal. Ses compagnons de route, au lieu de l'amener
chez son mari, la conduisent chez un grand seigneur
de la contree. En face du danger, elle r6siste et sort
victorieuse de la lutte.
< Deux ans apres, unjeune homme de grande famille
lui dit des paroles inconvenantes; elle repond par
deux gifles. On fait du tapage; elle est saisie par des
gendarmes et conduite dans une etroite prison, oi on
la laisse presque sans nourriture. De temps en temps,
les uns et les autres venaient la voir par une petite
fenetre, non pour la consoler, ou lui porter secours,
mais pour lui dirq des injures, et la menaqaient du
mauvais sort qui l'attendait pour la nuit.
(, Que fait alors notre h6roine ? Elle elMve son coeur et
ses yeux au ciel, elle prie, elle pleure, elle demande
secours au Dieu des arm6es, et, comme Judith, elle ne
tranche pas la tete a l'Olopherne, mais elle triomphe
du demon et de ses supp6ts. A la tomb6e de la nuit,
elle trouve moyen d'enfoncer la porte de sa prison, et
elle s'en va, a travers champs, au milieu d'une forkt
d'oliviers, n'osant pas suivre la route, ni se rendre
chez elle de crainte d'etre poursuivie par les satellites
de Satan. Vers minuit, la fatigue, la faim et la peur
des betes fauves, comme l'hyene, le loup, etc., I'arritent. Que faire ? Elle n'ose plus s'aventurer. Alors
elle monte sur un arbre, s'accroche a une grande
branche avec sa robe, de peur de tomber en sommeillant, et elle reste ainsi en priere jusqu'au matin. A la
pointe du jour, elle continue sa route jusqu'a la ville.
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Aprss avoir assisti a la messe pour remercier Dieu de
sa victoire sur Satan et sur le monde, elle va trouver
le chef spirituel de la nation, qui la fl6icite de son
courage et lui promet protection contre quiconque
voudrait dorenavant s'attaquer a sa vertu.
(( En effet, depuis, personnen'osa lui dire lamoindre
chose. Au contraire, dans la localit6, tout le monde
louait son courage.
( Durant la grande guerre, la famine regnait dans le
pays; cette courageuse femme allait, a deux journ6es
de son village, chercher la nourriture pour sa maison
et pour ses parents. Durant deux ans, pas une mauvaise rencontre, tandis que d'autres 6taient divalises
i co6t d'elle. Qu'est-ce a dire? Que le bon Dieu et la
sainte Vierge protegent d'une maniere sp6ciale les
ames chastes,les personnes d6vou6es a Marie, Mere de
Jesus. In te, Domine,speTavi, non confundar in aeternum.
( Maintenant, elle vit tranquille et heureuse au milieu
de sa famille, son mari, son his et !es enfants de son
fils. n
Gloire a Dieu-et a Marie Immaculee I
Je finis, mon Tres Honore Pere, en demandant votre
benediction pour les missionnaires et les missions de
Tripoli.
Le plus indigne de vos enfants,
Aoun JfREMIE.
i. p. d. 1. M.

AFRIQUE
EGYPTE

]CROULEMENT DU VIEUX PALAIS CHERIF PACHA
AU CAIRE

Dans la nuit du 3 au 4 juin 1929, a minuit et demi,
un craquement 6pouvantable, plusieurs fois riphte,
suivi d'ua bruit terrible, riveillait en sursaut les paisibles habitants de la rue Kerdazi, les jeunes ffles de
la bonne garde hospitalis-es chez les seurs de SaintVincent-de-Paul et les deux soeurs qui logeaient dans
une chambre voisine; l'une d'elles avertit precipitamment la superieure, et celle-ci, accompagnee de cinq
sceurs, descendit rapidement.
Les vastes corridors de l'immeuble 6taient envahis
d'une poussiere si dense qu'on croyait peantrer dans
une ipaisse fumbe. Les cris de la concierge et ceux de
deux pauvres vieilles, hospitalisees dans des chambres
proches du lieu de I'accident, faisaient fr6mir.
Y avait-il des bless6s? Oi avait cu lieu I'6boulement? Enfin tout se d6couvre. On 6claire l'entree,
juste au moment oi les pompiers,-appels en toute
hate, entraient par les br&ches des portes 6croulees et
par les fenetres, tandis que les sceurs apportaient les
clefs pour ouvrir.
C'est alors que l'on put constater le fait. Une aile
presque entiere d'un batiment de deux etages, situi
c6t6 ouest et donnant rue Kirdazi, s'6tait effondree.
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Depuis longtemps, on connaissait l'6tat de vetust6 de
ce bitiment; aussi itait-il entierement inhabit6. Aucun
accident n'est done survenu. Par miracle, il n'y avait
personne dans la rue en ce moment, car c'est sur la
voie publique, et non dans la cour int&rieure, que
1'effoudrement a eu lieu.
Les planchers de la terrasse du deuxieme et du premier 6tage ont tous flchi. Tout est tombi sur le rezde-chaussee. La des caisses appartenant g un grand
commereant du Caire sont au fond des d6combres.
Celles plaches du c6te de la cour interieure sont
intactes.
L'effondrement s'est arrat6 juste a la limite des murs
des locaux occupes actuellement par les classes. Un
tableau du Sacr6-Coeur y marquait l'entr6e. Les quatrevingt-dix fillettes de la section des petites y avaient
fait, la veille, leur mois du Sacr6-Cceur.
Apres avoir considir6 dans la rue le spectacle
sinistre du vieux batim'ent, dont les poutres brisees
sortaient menagantes par les fenetres d6mantel6es, la
police locale, les pompiers et les sceurs se retirerent
paisiblement, ces derni'res aprbs avoir pr6par6 une
installation suie a la concierge et aux deux vieilles,
qui ne pouvaient songer a r6int6grer leurs chambres.
Les chaouiches et les gaffirs veillerect dans la rue;
la grande porte d'entr6e fat interdite; nnecorde et un
drapeau rouge en barrent encore i'entre, ainsi que
le passage de la rue.
Le lendemain matin, arriv&e des leuves. Elles entrent
par une porte a gauche, mais le b&timent de droite
attire tons leg regards. A huit heures, arrivie des
parents affoles, demandant leurs fillettes. Les soeurs
invitent a partir toutes celles qui le veulent. Beaucoup
d6sirent rester. c Ma Sceur, il faat faire les examens.
On monte en classe, mais, a neaf heures, les domes-
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tiques arabes mis en surveillance viennent dire : " Ma
Sceur, cela va tomber encore. n Et nous prenons le
parti de renvoyer -les 6leves de l'6cole par petits
groupes. Ce ne fut pas sans peine, elles voulaient
rester ; l'attrait de l'in6dit les fascinait d'avance. Les
61kves de l'externat, logdes dans un quartier iloign6
de l'6boulement, eurent classe toute la journ6e. Les
malades du dispensaire -

huit cents au moins -

pas-

serent par le grand vestibule et furent soignes comme
d'habitude. Ces pauvres indigenes disaient a la sceur
chargee de les soigner :. c Vous travaillez pour le bon
Dieu et pour nous; aussi voyez comme le bon Dieu
vous a pr6serv-es. )
Cependant l'ing6nieur avait bien recommande de ne

pas ouvrir la grande porte; les Wakfs - car l'immeuble
chrif est un bien wakf- envoyerent leurs ouvriers et,
sans attendre la decision du Tamzim pour les choisir,
diciderent de proceder au deblaiement.
II fallait faire tomber les hauts murs, dont les pans
menacent le ciel. Le 5 juin fut un jour d'attente, de
d6marches, de dif&cultis, de visite de tous les locaux
du palais Cherif. L'6vacuatibn entiere est d6cidde par
les architectes.
M. le visiteur, pr6venu par tilegramme, annonce
son arriv6e pour le vendredi 7 juin. Le jeudi, les
ouvriers des Wakfs arrivent a six heures. Un gardien, d'allure farouche, les conduit. IUs entrent, ces
pauvres gens, au nombre de dix, jeunes et forts. A huit
heures, on entend un bruit 6pouvantable, on volt un
nuage de poussiere. Puis une rumeur se repand:
(

Deux morts; il y en a deux sons les djcombres. ),

Et c'6tait vrai en partie. Le chef avait ordonne aux
Arabes de placer une longue et forte corde autour du
pan du mur a faire tomber. Puis, quand la corde fut
plac6e, ils devaient tirer tous ensemble. Ce fut fait, et
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]'effort provoqua l'effondrement des parcelles de plancher restant et sur lesquelles itaient ces pauvres gens.
Deux tomberent; I'un fut retir6 dix minutes aprbs; il
n'avait aucune blessure; mais l'autre? Oh 6tait-il ? II
6tait englouti et les platras des deux 6tages I'avaient
recouvert. Des recherches intelligentes ? Un personnel
nombreux? II n'y fallait pas compter avec cette administration.
Que de Souvenez-vous pour ce pauvre homme! Ce ne
fut qu'a onze heures et demie qu'il fut retrouv6 debout,
au fond et d6ja mort. On essaya tout, mais tout fut
inutile.
L'apres-midi fut employ6 en interrogatoires de la
police. Le chef fut mis en prison, mais l'influence du
cherif l'en a fait sortir.
Avec tout cela, les ruines sont encore lA, toujours
menaaantes. Mais tout le monde doit

"

deguerpir ,.

C'est le moment. D6p6ts, locataires, bonne garde,
61eves (elles sont d6ji exp6dites), maitresses, poules,
poussins, chacun faisait ses bagages. Ce ne sont
qu'allies et venues, caisses, charrettes. Les belettes,
rats et cafards ont libre circulation. Les tiaces des
serpents, nombreux dans les vieilles chambres 6boulees, se voient sur la poussi&re des couloirs voisins.
Un kamsim violent fait craindre d'autres effondrements. Et la maison neuve n'a pas encore une pierre.
Et les classes sont interrompues.
Nous voici bien a la belle etoile: l'Ftoile de la Providence, celle qui nous installa dans le vieux chbrif,
qui jadis y fit sanctifier tant de bonnes ouvrieres et
qui nous met actuellement a la porte d'une maniere
tragique et pr6cipit6e, sans une pierre oi reposer
notre tete.
Ces lignes 6taient ecrites le io juin; aujourd'hui,
13, nous devons ajouter que la divine Providence, qui
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ne nous a jamais abandonnies, nous a fait trouver un
gite trMs convenable dans de tres bonnes conditions
p6cuniaires et matbrielles, A mi-chemin entre notre
local actuel et notre future 6cole, oi nous allons pouvoir nous installer et reprendre nos oeuvres et nos
classes, celles-ci un peu diminudes, et les coitinuer
l1 tranquillement jusqu'k ce que la nouvelle ecole soit
bien terminde.

MADAGASCAR
Lettre de Mgr SEVAT, coadjuteur de Fort-Dauphin,
a M. VERDIER, Supirieurgineral

A bord du Getiral-Voyron
(entre Messine et Port-Said), le i juin 1929.

MONSIEUR ET TRkS HONORt PtRE,
Votre binddiction, s'il vous plait!
Ces derniers jours de s6 jour a Paris ont 6tC si occup6s que j'ai compl&tement oublie, au moment de vous
quitter, de vous pr6senter nos souhaits de f&te. Mon
t616gramme d'Avignon vous aura dit, mon P&re, que
vos enfants 6taient prbs de vous par la pensee en ce
jour.
Et vous avez eu la bont6 de r6pondre. Votre bont6
pour moi, pour notre Mission, c'est bien elle qui me
dit de vous 6crire ces quelques lignes, m6me avant
d'aller plus loin dans le voyage. Car je suis sur que
vous serez heureux -d'apprendre comment se conportent les voyageurs.
J'ai le plaisir de vous annoncer, mon Pere, que
votre double petite communaut6 va A merveille et est
pleine d'entrain: Nous avons, d'ailleurs, un temps
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superbe : jamais je n'ai vu la M6diterranbe si belle.
Tout au plus si, en quittant le port de Marseille, apres
les premiers tours d'helice, deux estomacs (un dans
chaque communaute, par esprit d'uniformith sans
doute) se sont montres an peu surpris, mais juste assez
pour faire rire les autres. Le lendemain, tout est rentre
dans Pordre.
Maintenant, attendons la mer Rouge. C'est le morceau le plus difficile. Vos priires nous aideront a ne
pas trop en souffrir.
Tons s'unissent a moi, mon Pere, pour vous renouveller nos sentiments de filial et humble attachement
en Notre-Seigneur.
A. SiVAT,
i. p. d. 1. M.

Lettre de la satr LAGLEIZE, Fille de la Chariti,
a M. CAZOT, pritre de la Mission.
Farafangana, le 25 avril

1929.

MON RESPECTABLE PtRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Permettez-moi, mon Pere, quoique en retard, de venir
vous dire a Bonne fete n; pour ce jour-lA plus encore,
notre communion sera pour vous. Que Notre-Seigneur
continue de vous garder et de vous aider a votre
immense travail! Merci,mon Pere, de votre si bonne
derniere lettre. Comme cela fait du bien un mot de

nos v6neris Sup6rieurs! Notre Mgr S6vat va nous
rapporter des nouvelles fraiches, peut-6tre du renfort.
Combien ii est n6cessaire! Vous me recommandez de
n'en pas trop faire- Hklas! mon Pere, nous n'en faisons pas trop, nous en sommes incapables. Deux
seurs hors combat, nous restons six; pour les 6coles
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seulement, quatre ne suffiraient pas; a l'ouvroir, une
soeur s'occupe de 53 jeunes filles; au mois de juillet,
il faudra que 20 encore montent de l'icole, cela fera
70. Nous avons beau ne pas vouloir, nous ne pouvons
pas empecher les enfants de naitre, de pousser et la
chritient6 d'augmenter en nombre.
A la petite ecole, il y en a partout, des fourmis
noires; sur les quatre v6randas, des groupes diff&rents, avec leur petites monitrices, braillent avec conviction l'alphabet; mais le-plus joli, c'est la lecon du
catechisme ou d'histoire sainte avec les images. A dix
heures, les b6b6s de deux a quatre ans ont bien gagni
les quatre grains de riz chaud qu'lls d6gustent avec
satisfaction et qui leur donnent du courage pour
regagner le village; car, comme les plus grands, ils
ont regardS, compte et r6cit6; puis un formidable
( Alevouar, ma Sera! >(au revoir, ma Sceur!) cl6ture la
seance. A une heure, tout ce petit monde sera la de
nouveau. Comment voulez-vous, mon PNre, avoir le
cceur de dire B ces petits : (Restez chez vous, ! C'est
impossible, surtout quand nous savons ce qu'ils font
chez eux. De la petite &cole, la grande en occupe une
centaine; pour arriver & un petit travail, il faut aussi
que Ca d6borde sur la veranda; hier matin le vent du
sud soufflait; impossible de rester assise sur le ciment;
la lecon de gymnase, introduite subitement dans le
programme, a occup~ la division et r6chauff6 les petits
pieds nus.
Je ne vous parle pas des villages; on pourrait y
passer les journees et les nuits, et on trouverait du
-travail. L'h6pital demanderait trois grandes heures de
travail par jour et, h6las! c'est toujours en courant
qu'il faut y aller. Je sais bien que le bon Dieu ne nous
demande pas plus que nous ne pouvons faire, que,
meme en augmentant le travail, lui-meme arrete les
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ouvrieres et les bonnes. Cela n'emppche pas la souffrance, ni les disirs; il semble m&me que cela excite
la convoitise. Mon Dieu! qui nous donnera des ailes
pour faire plus, et le v6ritable esprit de saint Vincent
pour faire mieux! Encore bonne fete, mon PNre, et
croyez-moi
Votre tres respectueuse,
Sceur LAGLEIZE,
Ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.

CONGO BELGE
Paques 1929.
LA PREMIERE MISSION A BIKORO

Du haut de son tr6ne du ciel, d'oi il suit I'ceuvre de
ses missionnaires de la terre, saint Vincent a du se
r6jouir, cette ann6e, de voir donner par ses fils une
( Mission ), une a premiere Mission , dans la jeune
chrktient6 noire que nous avons organis6e, depuis trois
ans, A Bikoro. Oui, la premiere mission en regle,
d'apres la petite methode, se donnait, du dimanche
des Rameaux au dimanche de Paques, dans notre nouvelle 6glise. a Rompre le pain de la parole de Dieu
aux petits, en pr&chant, cat6chisant, les exhortant
a faire des confessions g6ndrales de toute leur vie
passie, et les entendre au tribunal de la p6nitence,
accorder les diff6rends et les procks ), voili ce que
nous fimes, M. Linclau et moi, avec b6nidictions du

bon Dieu, durant cette semaine sainte 1929.
La pieth de nos chr6tiens avait 6t6 excit6e par

I'inauguration de la a Cath6drale ). Pensez done, jusqu'ici on faisait les offices dans une petite chapelle de
15 metres de long. Toute vieille, avec ses murs cre-
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vass6s, qui laissaient passer I'eau des tornades, avec
son toit de feuilles, qui devenaient fumier. Et 1'extremitA de Bakoulekouli, c'Etait loin; et pour y arriver,
on suivait un mauvais sentier, qui servait de ruisseau
les jours de pluie. Mais, quand nos noirs virent s'elever
tout pros de la Mission, au centre des deux villages,
un grand hall, qui serait leur eglise, ils temoignerent
un inter&t au moins platonique a notre bitisse. On y
travaillait depuis deuxmois. Chaque famille chritienne
devait fournir un arbre bien droit et de diametre
respectable, pour les colonnes, les murs et les poutres,
A leur honte, je dois dire qu'elles se firent tirer
l'oreille. La paresse l'emportait sur le d6sir d'avoir
une nouvelle 6glise. Vous comprenez, aller chercher
un arbre en for&t, et I'amener A la Mission, c'est un
travail qui demande quelques heures d'energie; et nos
noirs ne se forcent que quand ils ne peuvent pas faire
autrement. Enfin, les arbres arriverent, surtout grace a
I'activit6 surveillee du personnel ouvrier de la Mission, et l'immense hangar de 47 metres sur 14 e1eva
sa carcasse.
On voyait une fort,. d'arbres d6pouillks enchevktrer ses troncs harmonieusement. Et la croix parut
mtres de hauteur. Ensuite, on vit se desau faite, a toi
siner an h6micycle, forme d'arbres et de lianes, et oh
s'entr'ouvraient de grandes fenktres; c'6tait le chceur.
Le hangar s'habilla, il n'ktait qu'un squelette de bois.
Les noirs remplirent les murs avec de la terre glaise
p&trie, qu'on appelle a popote n; on 6galisa bien tout;
de la terre fut apportee pour sur6lever le chcur et
niveler les nefs. Le mobilier sacr6 fut plac6 : un autel
magnifique, en bois noir du Congo, chef-d'ceuvre de
M. le Superieur; deux autels lataraux; un bane de
communion; deux confessionaux. Le dinpanche des
Rameaux, I'6glise 6tait toute prete. On y commenCa
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le culte par l'Hosanna Filro David; c'6tait le cri de
louange qui convenait pour f&ter cette d6dicace d'un
nouveau temple a notre Roi, dans une r6gion oi jusqu'ici Satan seulavait ses autels. Ensuite, vint le chant
de la Passion pour bien faire entendre que c'6tait par
la souffrance que ce Roi racheta lIs hommes, blancs
et noirs. Enfn, durant la semaine sainte, les offices
se d6ployerent selon toutes les exigences de la liturgie
et toute la pompe que de pauvres missionnaires pouvaient mettre pour honorer Dieu.
Le soir du dimanche des Rameaux, commencait
done la Mission. En qualit6 de cure de la paroisse,
M. Linclau ouvre la serie des pr6dications par un sermon sur la digniti du chr6tien. C'est la pratique que
nous cherchons avant tout: faire entrer des idees dans
la tkte de nos noirs, leur donner des convictions qui
les tiennent a une morale autre que la morale des
betes de la foret. La petite'methode au carr6, c'est
cela. La langue,du reste,nous favorise. C'est etrange;
mais voyez plut6t. Notre langue des Bangala n'est pas
fleurie, pas d'adjectifs, des phrases toutes courtes.
Inutile d'essayer de faire des periodes ou de la poesie.
C'est l'id6e seule qu'on s'efforce de traduire par des
comparaisons locales, des images. Ce n'est pas ici
qu'on fait du Caeli caelorum,comrae disait saint Vincent, narguant les pr6dicateurs romains. De ce fait,
nous avons une aide negative dans notre langue; elle
nous emp&che au moins de faire de f'eloquence ea

Fair. Et ensuite tout 1'effort est port6 vers I'expression
de 1'idee, de la facon la plus simple possible, a la
port6e de l'auditoire.
Oui, nous efimes les benedictions du bon Dieu.

Notre grande 6glise 6tait suffisamment remplie le
matin, et bien pleine a l'instruction du soir. Le nombre

des communions pascales ddpasse les quatre cents;
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'c'est tres bien pour un groupe de chritiens de deux
cent cinquante ames; le surplus 6tait venu de 1'intirieur de la brousse. Nos chretiens firent un nettoyage
complet; beaucoup se confess&rent plusieurs fois; de
sorte que le nombre des confessions d6passa les
cinq cents.
Enfin, le dimanche de PAques vint cl6turer cette
semaine de mission par une messe tres solennelle, qui
riunit blancs et noirs dans un meme elan de louange
au Christ ressuscit6.
J.-B. STAS,
i. s. c. m.
Lettre de M. STAS, pretre de la Mission,
t une Fille de la Charitd
Bikoro, le 22 mai 19:e.
BIEN CHtRE SCEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Votre lettre du 31 mars m'est arriv6e il y a trois
semaines, juste a mon retour de Coquilhatville, de
sorte que je n'ai et6 d6carem6 guere avant 1'Ascension.
Je suis revenu de 1'h6pital tout A fait regener6,
plein de force et d'ardeur pour le travail. J'aurais di
y detpeurer encore dix jours, mais, comme le m6decin
me donnait l'exeat, j'ai pr6fer6 rentrer & Bikoro, oi je
savais le moment difficile. II s'agissait, en effet, de
construire les maisons des s0eurs et il n'y a guere que
moi a pouvoir prendre cette charge. C'est une chose
faite maintenant; le gros travail est fini. En seize
jours, les carcasses et la toiture de trois grandes
maisons ont ete dress6es. La maison des sceurs a
3o metres de facade sur 5 de large, plus deux ailes de
20 sur 6. Ensuite, il y a deux magasins de 2o sur S
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chacun. Les bUtiments sont sur un beau plateau, d'oh
l'on voit le lac. Les sceurs seront certainement contentes de cet emplacement. Comme les moines du
moyen age, nous avons di d'abord abattre la forkt.

Quand elles auront les classes, le dispensaire et les
habitations pour petites illes pensionnaires, ce sera
complet. Elles sont arrivies a Coquilhatville. Quand
leur gite sera pret, nous leur ferons signe et elles
descendront & Bikoro, oi tout le monde les desire et
parle d'elles. Ce sera vraiment le double de notre
Mission. Dieu soit beni de nous avoir fait cette
grice!
Vous comprendrez que, durant ces trois semaines,
je n'ai pas eu un quart d'heure a moi. De six heures
du matin a onze heures et demie et de deux heures
& cinq heures, j'6tais aux constructions, en plein
soleil. Pour de pareils travaux, nous ne pouvons

quitter nos noirs d'une semelle. Le ministire de la
brousse souffre beaucoup de ce manque de personnel.
A quand ma prochaine tourn6e de Mission? La
nicessit6 nous lie les bras et nous tient au poste.
La sant6 'est bonne. II ne me reste qu'une plaie a la
jambe droite, qui suinte toujours, mais qui ne m'empeche nullement de trotter; du reste, je voudrais
rester au repos que je ne le pourrais pas. Priez toujours pour moi, que le bon Dieu me donne la force de
rendre tout ce que je puis, dans une Mission oii un
missionnaire doit faire le travail de deux autres missionnaires et de deux frbres coadjuteurs. Et ne me
traitez pas d'imprudent. Comment faire autrement?
J.-B. STAS.
i. s. c. m.
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Lettre de M. J.-B. STAS, pritre de la Mission,
a une Fille de la Charitl
Coquilhatville, le ia juin 1929.

BIEN CHERE SCEUR,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamaist
Je vous dois des excuses; ma lettre du 22 mai n'est
pas partie; elle attendait toujours que je la complete
et la mette sous enveloppe, je ne l'ai pas oubli6e et
elle attend encore.
Depuis lors, des 6v6nements se sont produits. Le
gros des travaux 6tant fini, M. le Superieur m'a
envoy6 a Coquilhatville, afin d'aller faire soigner ma
jambe durant quelques jours, puis de ramener les
Filles de la Charite a Bikoro. C'itait une mission bien
delicate. Les pauvres sceurs 6taient tout enflamm~es
du d6sir de gagner Bikoro au plus vite. Elles attendaient, depuis trois semaines, i Coquilbatville et
elles me recurent comme un Messie. Hl1as je devais
leur dire de patienter encore dix ou quinze jours.
Mais, comment refr&ner les d6sirs ardents de nos

bonnes soeurs! Je cherchai un bateau; il n'y en avait
pas immediatement. Qu'a cela ne tienne; la sup6rieure de Coquilhatville s'en va trouver le gouverneur,
qui lui met gracieusement un bateau tout entier i sa
disposition pour mener les soeurs et leur materiel a
Bikoro. Une seule condition : c'6tait de partir immediatement et de revenir A Coquilhatville le plus t6t
possible. Et moi qui avais mission de ne les amener k
Bikoro que dans une dizaine de jours! Impossible
d'arr&ter l'61an des sceurs. C'6tait us bonheur et une
exaltation qui me rejouissaient. Les bagages, tres
considerables, furent charges en quelques heures; et,
le lendemain matin, a neuf heures, nous naviguions
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vers Bikoro. Ce ne furent que chants et rires tout le
long du voyage. Les crocodiles et les hippopotames
igayaient encore la compagnie par leurs apparitions.
La sceur superieure de Coquilhatville 6tait avec nous;
cela faisait six voyageurs. Mais, comme le P. Dekempener voulait faire une riception en regle aux nouvelles arrivantes, nous laissames nos quatre sceurs a
notre poste d'lrebu et je continuai avec la superieure
de Coquilhatville jusqu'a Bikoro. A la vue d'une cornette, toute la rive se remplit de grappes noires,
formees par les enfants et les personnes accourues a
la nouvelle : Voici les Mameres! On les attend
depuis si longtemps! Enfin elles sont 1a! , Helas! ce
n'6tait pas encore les vraies Mambres de Bikoro; mais les
autres 6taient aux portes, A Irebu, et ma sceur Dubois
fut ovationn6e comme personne ne le fut jamais.
L'esprit pratique de M. l'administrateur dirigea
1'enthousiasme vers l'oeuvre utile et n&cessaire pour le
moment : dchrrger le bateau. En quelques heures,
les 7 on 8 tonnes d'objets les plus divers qui doivent
garnir les maisons des sceurs furent d6pos6es en lieu
shr. Nous passames la soir6e du samedi A Bikoro et,
des le dimanche matin, la sceur superieure de Coquilhatville et moi reprenions le bateau pour rentrer. Je
retournai a Coquilhatville pour achever de faire guerir
ma jambe.
Ne vous inqui6tez nullement A mon sujet : la sant6
est excellente. J'aurais pu rester A Bikoro. Mais,
la-bas, il m'est impossible de voir travailler les autres,
tandis que je me repose. Alors je suis venu faire le
rentier ici. On me soigne bien. L'ordre du m6decin
est : , Chaise longue ,; ma jambe gu6rira vite ainsi,

tandis qu'en courant du matin au soir la plaie ne se
STAS,
-J.-B.
fermait pas.
.m.
i. . C.

ACTES DU SAINT-SIEGE

NOMINATIONS

M. Val6rien Giiemes a 6t6 nommi par la Sacr&e
Congregation de la Propagande, le 2 juillet 1929;
superieur de la Mission de Cuttack, erig6e en Mission ind6pendante du diocese de Vizagapatam le
18 juillet 1928.
M. Pie Freitas a &t6 nomm6 6veque de Joinville
(Brisil) le 25 janvier 1929.
M. kdouard Sheehan, de notre province des ]tatsUnis occidentaux, a et6 nomm6, le o1 fevrier 1929,
vicaire apostolique de Yukiang et 6veque titulaire de
Calydon.
La prefecture apostolique de Lihsien devient vicariat apostolique de Ankuo, avec, i sa tete, Mgr Melchior Souen, nomm6 6veque titulaire'd'Esbon.

DOCUMENTS

I. -

DECRET

D'INTRODUCTION DE LA CAUSE

DE PIERRE-RENE ROGUE
DECRETUM
VENETEN.
BEATIFICATIONIS SEU

DECLARATIONIS

MARTYRII SERVI DEE

PETRI RENATI ROGUE, PRESBYTERI CONGREGATIONIS MISSIONIS IN ODIUM FIDEI, UTI FERTUR,

INTEREMPTI.

SUPER DUBIO

A

sit signanda Commissio Introductionis Causa in casu
et ad effectum de quo agitur?

Inter illos vigiles fortesque in fide viros utriusque cleri
qui ad exemplum sacrorum antistitum in nefanda perturbatione gallica seculi XVIII exeuntis, non armis mortiferis
corporeisque viribus,sed divino iustitia et veritatis spiritu
afflati, pro Christo et Ecclesia satane eiusque sectatoribus
constanter obstiterunt, atque in extremo discrimine de impio
et maligno hoste illustri victoria triumpharunt, alter accenseri
potest ipsius Christi et Ecclesia minister Petrus Renatus
Rogue, sacerdos e Congregatione Missionis, de cuius causa
et fama sanctitatis et martyrii apud sacrorum rituum Congregationem disceptatum est. Interim de eius vita et gestis
quadam breviter narrare iuvat ex actis processualibus
desumpta. Petrus Renatus, in urbe Venetensi e piis honestisque parentibus Claudio Rogue, Andegavensi, et Francisca
Loyseau, Bituricensi, die iI lunii 1758 natus, eadem die
baptismi sacramento, regeneratus est.
Genitore defuncto, puer, sub tutela et disciplina matris
educatus, modestia et pietate profecit. In celebri Collegio
Venetensi litteris bonisque moribus institutus, superiorum
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etcondiscipulorumaestimationem et amorem sibi conciliavit,
illicque decimum sextum aetatis annum agens, studiorum
curriculum laudabiliter absolvit. Ad statum -cclesiasticum
se vocatum sentiens, et precibus, consiliis votisque sua
conscientiae moderatoris et matris probatus, ingressus est
seminarium Venetense, ubi superiora studia et sacram-theologiam diligenter coluit atque uberius percepit. Tempore
debito et opportuno, Dei famulus scientia et virtute ornatus,
dignus est habitus, qui ad sacros Ordines per gradus ascenderet; quos ipse suscepit per manus sui Ordinarii Rmi
Amelot, Episcopi Venetensis, in ecclesia parochiali B. Marise
Virginis du Meni nuncupatae. Ad sacerdotium evectus die
21 Septembris an. 1782, superiorum seminarii consilio et
suffragio atque proprii antistitis auctoritate et mandato,
novensilis presbyter capellani munere fungitur penes sorores
a Recessu Venetensi appellatas, quod, cum christianae doctrinae institutione et praedicatione, in utilitatem ipsarum
sororum et fidelium, spiritu, zelo et opere sacerdotali per
quatuor annos exercet. Quum vero a presbyteris Congregationis Missionis instructus et educatus esset atque inde,ab
initio sui sacerdotii,eamdem sodalitatem amplecti cuperet,
postquam omnia impedimenta ipsiusque genitricis difficultates superare potuerit, hac etiam annuente, de consensu
et venia sui Episcopi, sanctum propositum assequutus est
per optatam acceptionem in Seminario Parisiensi S. Lazari
die 25 Octobris 1786, praelaudatae Congregationis superiore
generali Rmo D. Jacquier et .seminarii rectore Michaele
Renato Ferrand. In novitiatu, caritatis et sanctitatis spiritum
et regulas sancti fundatoris Vincentii a Paulo utiliter hausit
et libavit, eoque rite absoluto, religiosa vota nuncupavit.
Deinde missus, uti magister sacre theologiae, ad seminarium
maius Venetense,hoc munus,intenso studio,optime implevit
cum laude et approbatione aliorum professorum, speciatim
D. Le Gal, iam sui superioris et amici, atque gestimatione
et profectu alumnorum. Magistrum quoque se exhibuit
eximium in sacris ministeriis, atque pietatis, diligentis ac
prudentim•exemplar, in sacro litando, in ceremoniis exequendis, in sacramentis ministrandis, speciatim in conscientiis
dirigendis suorum filiorum spiritualium. Mirabilis eius
caritas enituit erga pauperes et afflictos, presertim tempore
pestilentia et persecutionis, dum suum opus laboriosum,
spirituale et corporale impendebat in ipsorum levamen et
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auxilium, palam vel secreto iuxta varios casus et pluries eum
gravi suae vitae periculo. In natione enim gallicaob quasdam
leges non minus unitati et libertati quam iuribus et constitutionibus Ecclesiae adversas et ab hac expresse reprobatas,
ex. gr. De Constitutione civili cleri et de iuramento dicto
libertais et aqualitatis eidem clero imposito, religiosi et
clerici maxime perturbati sunt. Inter religiosos et sacerdotes
qui, divina gratia et protectione suffulti, legibus iniuste
impositis et iuri divino et ecclesiastico rectmeque bonorum
subditorum conscientiae contrariis obedire recusarunt, dispositi ac parati ad minas, carceres et supplicia pro catholica
religione viriliter perferenda, non infimum tenetlocum noster
Petrus Renatus,qui suam fidei professionem et scriptam contestationem contra leges iniquas patefecit coram Tribunali
criminali Venetensi, prouti legitur in huius regestis sub
n. 11z an. 17i9-archivo de forbihan. Interea Dei famulus in
Seminario absconditus mansit per aliquod temporis spatium,
donec ab ep expulsus, officium suum secreto adimplere
potuit usque ad diem 24 Decembris horam nonam de sero
an. 17o 5 . Tune enima nequam viro denuntiatus etab excubiis
comprehensus, ad aedem Districtus deductus est. Ab eius
membris in sessione congregatis statim postulavit atque
obtinuit sacras species quas pro viatico viro infirmo deferebat, sumere, quod devotissime fecit, adstantibus genuflexis
eas adorantibus. Advenientibus militibus in carcere inclusus,
concaptivis monitor, consolator et exemplar exstitit acceptissimus. De vitae ratione agendi in captivitate ordinatam
congruamque regulam sibi statuit, quam fideliter servavit.
Insuper canticuma composuit pietate, spe et expectatione
bonum de proximo transitu animae sum, a vinculo corporis
soluta, ad Christum et cum Christo in civitatem sanctam
lerusalem novam, canticum laetitie quasi inspiratum a
davidico psalmo (1x2) : a Lmtatus sum in his quae dicta sunt
mihi : in domum Domini ibimus. Stantes erant pedes nostri
in atriis tuis, lerusalem. * Sed in carcere et in vinculis diu
non mansit, namque, die a Martii 1796 a tribunali supplicio
damnatus et die sequenti ad patibulum perductus, morte
imcninente, elevatis oculis et manibus in caelum, ore et
animo vultuque sereno latus diceas : a In manus tuas,
Domine, commendo spiritum meum ,, capite plexus est,
eiusque angelica anima de hoc exilio et vita in caelestem
patriam et vitam migravit. Fama sanctitatis et martyrii Servi
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Dei Petri Renati post obitum magis magisque in dies usque
in praesens clara et diffusa ita eluxit, ut super ea Processus
informativus in ecclesiastica Curia Venetensi institutus sit,
et ad sacram Congregationem Rituum transmissus. Instante
vero admodum Rev. D. Iosepho Scognamillo Congregationis
Missionis et huius Causae postulatore, qpum, observato iuris
ordine, et revisione scriptorum eiusdem Servi Dei peracta,
per decretum

S. R. C.

22

Martii

1922, nihil obstet

quo-

minus ad ulteriora procedi possit et omnia in promptu
sint, attentis litteris postulatoriis quorumdam Emorum
S. R. E. Cardinalium, Rmorum Archiepiscoporum et
Episcoporum Gallim et Italise, necnon Superiorutm generalium Ordinum et Congregationum religiosarum, ac Revmi
D. Francisci Verdier, buperioris generalis Congregationis
Missionis, Emus et Rmus Dnus Cardinalis Ianuarius
Granito Pignatelli di Belmonte, Episcopus Albanensis et
eiusdem Causae Relator, in Ordinariis sacrorum rituum
Congregationis comitiis, subsignata die, ad Vaticanas edes
coadunatis, sequens dubium discutiendum proposuit :
An sit signanda Commissio introductionis Cause in casu et
ad effectum de quo agitur? Et Emi ac Rmi Patres sacris
tuendis ritibus praepositi, post relationem ipsius Emi
Ponentis, audito voce et scripto R. P. D. Carolo Salotti,
Fidei promotore generali, omnibus sedulo perpensis, rescribere censuerunt : Affirmative seu signandam esse Commissionem si Sanctissimo placuerit. Die 4 lunii 1929.

Quibus omnibus Sanctissimo Domino nostro Pio Papas XI
per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi
Praefectum relatis, Sanctitas Sua rescriptum eiusdem sacri
Consilii ratum habens, propria manu signare dignata est
Commissionem introductionis Causae beatificationis sea
declarationis martyrii Servi Dei Petri Renati Rogue, presbyteri Congregationis Missionis. Die

z1lunii 1929.

Camillus Card. LAURENTI,
S. R. C. Prwfectus.
L. -

S.
Angelus MARIANI,

S. R.

C. Secretarius.

2. -MODE
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D'IMPOSITION DE LA MEDAILLE MIRACULEUSE
A DE" NOMBREUX FIDELES

BEATISSIME PATER,
Franciscus Verdier, Superior Generalis Congregationis Missionis, ad pedes Sanctitatis vestrae humiliter provolutus, prorogationem postulat Indulti die i6"Junii 9o9 concessi, et die
23 Mail 1919 ad decennium renovati, quo omnibus sacerdoti-

bus, facultate benedicendi et imponendi sacrum Numisma
miraculosum nuncupatum praeditis, conceditur, ut, quotiescumque sacrum Numisma multis fidelibus simul petentibus
imponendum est, non sacerdos illud imponat, sed fideles ipsi
sibi imponaat, dicente sacerdote formulam praescriptam
plurali numero.
Sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XI tributarum,
petitam prorogationem ad novum decennium facultatem de
qua in precibus, benigne indulsit, servatis tamen clausulis et
conditionibus praecedentis concessionis. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Die 4 Junii 1929.

C. Card. LAURENTI,
S. R. C. Praefectus.
Angelus MARIANI, S. R. C. Secretarius.

3. -

GAIN

D'UNE

INDULGENCE PLENIERE

ic TOTIES QUOTIES n
BEATISSIME PATER,

Superior Generalis Congregationis Missionis ac Puellarum
Caritatis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter
petit ut, in domibus

dicti

Institutiecclesiav1 publico sacello

carentibus, omnes alumni eiusdem Congregationis omnesque
Puellae Caritatis, necnon quicumque cum iisdem vitam communem agunt,itemque personae omnesad illis ministrandum
ibidem commorantes,Indulgentiam plenariam toties quoties

die festo S. Vincentii a Paulo concessam quotannis lucrari

valeantvisitando propriae domus sacellum,in quo obligationi

-

950 -

audiendi Sacrum jure satisfacere possunt, dummodo caetera
opera iniuncta rite praestiterint.
Et Deus, etc.
Die 4 maii 1929.
Sacra Poenitentiaria Apostolica benigne annuit pro gratia,
iuxta preces, ad septennium, contrariis quibuscumque non
obstantibus.
S. LuzIo, S. P. Reg.

P. RAVELLI, S. P. Offt.
4.

AUTORISATION DE CONSERVER LE SAINT SACREMENT DANS LA CHAPELLE DE L'INFIRMERIE DE LA
MAISON-MERE.
BEATISSIME PATER,

Superior Generalis Congregationis Missionis, ad pedes S.
V. provolutus a S. V. humillime implorat prorogationem
facultatis vi cujus in sacello valetudinarii domus matricis
Parisiensis asservari possit SSmum Eucharistiae Sacramentunm.
Et Deus, etc.
Vigore specialium facultatum a SSmo Domino Nostro concessarum, Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium
praeposita, attentis expositis a Revmo Superiore Generali,
-eidem benigne facultatem tribuit petitum indultum concedendi ad aliud septennium, dummodo in sacello habeator
Tabernaculum decenter ornatum, lampas, semper accensa,
diu noctuque colluceat, Missa inibi saltem semel in hebdomada celebretur, et clavis Tabernaculi diligenter custodiaatur. Salvis juribus parochialibus.
Datum Romae, to die maii 1929.
Vinc. LA PUMA, Secret.
Henricus AGosTul, Adiutor a Studiis.

5. -

FACULTES DE LA SACREE PtNITENCERIE

A la date du 3 avril 1929, la Sacrde P6nitencerie a renouvele
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les facultis triennales donnees prceidemment le it mai 1926,
et dont le texte a 4et publi6 dans les Annales cette m6me
annie, t. 91, p. 288 et suiv.
M. le Supfrieur ganeral accorde ces pouvoirs aux visiteurs,
aux superieurs et aux confreres d&sign6s par le visiteur ou le
supirieur.
-

I
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- Consicration ipiscopale de Mgr Mignani, par M.
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- M. ProtaisMontagneux. - Fites jubilaires de KasAing, par M. Pandell6. - Une ancienne lettre de Mgr
Faveau (16 fevrier 19oo). - Visite pastorale i WenA propos du clerge indigene. - Un
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Abb6 A. SACHET. Le CWur de saint Vincent de Paul

h Lyon. Lyon, 1929. In-8, xo6 pages.
Cet ouvrage a suggere & M. Martin Basse, dans la Vie catholiUa,
(27 juillet 1929) les lignes suivantes :
-a L'glise vient de c6Clbrer la fete de saint Vincent de Paul. Cette
c6remonie cut un 6clat tout particulier dans la cathedrale Saint-Jean
de Lyon, qui s'enorgueillit de conserver parmi ses reliques les plus
insignes le cceur du saint.
a Un pratre lyonnais. trbs erudit, l'abb6 Sachet, auteur d'attachantes
et consciencieuses 6tudes sur le passe de l']glise de Lyon, et en pasticulier sur la cathedrale Saint-Jean, avait, en mourant, laissk dans ses
papiers, entre autres fruits de ses patientes recherches, une etude se
d Lyon. II legua & un autte historica
Le Caur de saint Vincent de Paul
lyonnais, le regrettjJean Beyssac, mort, lui aussi, ii y a quelques
semaines, le soin d'editer 1ouvrage.
a Lorsque Vincent de Paul, abandonnant son priceptorat chez les
Gondi, vint evangeliser, pendant quelques mois, la paroisse dilaisite
de ChAtillon-les-Dombes, celle-ci faisait alors partie du diocese de
Lyon et c'est au nom de Denis Simon de Marquemont, archeveque et
comte de Lyon, primat de France, que furent approuv6s les rEglements
des Dames de Charit6. Aussi, le culte de saint Vincent de Paul fut-i
toujours en honneur dans le diocese de Lyon. Sa beatification et sa
canonisation furent celebrdes a Lyon avec une pompe toute particnlikre. Chaque ann&e, sous I'ancen regime, la fete du 19 juillet avait
lieu en presence d'un grand concours de peuple.
SA la mort de saint Vincent de Paul (166o), son corps fut ouvert et
son cceur, par les soins de la duchesse d'Aiguillon, niece de Richelieu.
fille spirituelle du saint, fut recueilli dans un reliquaire d'argent et
abrite dans la maison de Saint-Lazare, a Paris. II y demeura jusqu'aux
heures graves de la Revolution.
a En aoit [1792], la chisse d'argent qui avait contenu la relique fat
envoyee h la Monnaie. Peres et sceurs lazaristes quitterent alors Paris et
se refugi&rent & Turin. Ils emporterent, dissimule dans lIurs bagages, le
cceur de saint Vincent de Paul. Le petit reliquaire d'argent qui en
cache dans une cavite pratiqude dans l'epaisepousait la forme avait Et6
seur des feuillets d'un gros in-folio, t. II, de la Vie des Saints, da
P. Giry.
a Le cour de saint Vincent de Paul fut picusement conserve & Turin
par les religieux lazaristes.
a En iSo5, le cardinal Fesch, oncle de 1'empereur et grand aum6nier de I'Empire, r6clama la relique. II en cotitait aux Peres de la
Mission de se separer de leur tr6sor. Le cardinal d it intervenir a plusieurs reprises. IL trouva un auxiliaire energique dans la personne de
ce general de Menou qui s'etait laisse s6duire en Egypte par la religion
de" Mahomet et qui etait devenu membre de 1'Academie de Turia,
administrateur general de la 276 division militaire, grand officier de Is
Legion d'honneur.
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a Les Phres lazaristes de Turin se risignerent & ceder le coeur de
saint Vincent de Paul k leur maison de Paris. Ils multipliirent les
temoignagnes d'authenticit6 de la relique et la remirent au general de
Menou avec le livre in-folio ofi elle avait et6 dissimulee en 1792,
durant le voyage de Paris i Turin. Toutefois, avant de se dessaisir du
cceur de leur fondateur, ils en detacherent un ventricule, qui fut depuis
conserve i Turin.
. Le cardinal Fesch regut la relique i Paris et decida d'en faire don
i son eglise metropolitaine de Lyon. Le 14 mai i8o5, le conseil de la
grande aum6nerie, ayant rompu les sceaux de l'archevCque de Turin
et du general de Menou, constatait I'authenticite du precieux dip6t.
J'ai pense
a Quelques jours aprs, le cardinal Fesch ecrivait :
afaire une chapelle dans la m6tropole de Lyon pour y recevoir le cceur
a de saint Vincent de Paul. A Paris, il y a le corps; cc saint fut cure
a dans mon diocese; je dois y passer la plupart de mesjours et je tiens
Sa faire une pritre de temps en temps i cette precieuse relique. a
a Le coeur arriva I Lyon en juillet i8o5, accompagn6 de tous les
documents et proces-verbaux le concernant. Une ftie solennelle cut
lieu i Saint-Jean le 29 septembre. La relique fut recueillie dans la
chapelle du Saint-Sepulcre, construite en r4ox par Iarcheveque Phi.
lippe de Thurey.
i La Congregation des Lazaistes ayant fait, i la chute de 1'Empire,
de nouvelles dEmarches pour recouvrer le ceur de son saint Fondateur,
on transigea. Les Filles de la Charit6 de la maison dite du DoyennE,
i Lyon, voisinc de la Primatiale, requrent le livre aux pages tailladees
syant servi en y79g2 renfermer le reliquaire. Elles le conservent precieusement dans le sanctuaire de leur chapelle.
a En t859, le cardinal-de Bonald, archeveque de Lyon, acheta a
Rome un magnifique reliquaire et en fit don i Ia fabrique de SaintJean pour y enfermer le cocur de saint Vincent. Le cardinal enrichit
egalement le trcsor d'une chasuble autrefois brodke par les dames de
la cour et donnee par le roi Louis XIII k saint Vincent de Paul.
a Aujourd'hui, le beau reliquaire que donna le cardinal de Bonald
abrit e e coeur reembaume de saint Vincent de Paul enferm6 dans un
coeur de vermeil. Le cocur d'argent qui le regut, en z668, participa aux
peregrinations de la relique et qui en a conserve des parcelles adh6rentes, est offert a la veneration des Lyonnais dans la chapelle du
Saint-Sepulcre de Saint-Jean.
c Mais combien parmi ceux qui se recueillent devant lui connaissent
les aventures si minuticusement et scrupuleusement rapportees par cet
infatigable erudit qu'etait le regrett abbE Sachet! *
le
A ces eloges meriths de M. Basse ajoutons une petite critique :
FMlix Vilaxdais dont it est question a la page 27, n'est autre que Ferris,
Irlandais, assistant de Ia Congregation.

Almanack des Missions des Lazaristes et des Filles de
la Chariti, ug3o, 15o pages.
On pent deji se procurer cet intiressant almanach.
etaient
Avant meme de sortir des presses, plus de 6o ooo exemplaires
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retenus. II eat done de la plus clmentaire prudence de se biter pour
ttre assurh d'etre servi. La Semaine religieuse de Quxbee a bien voulu
appeler l'Almanach de 'an dernier, l'Almanaak ideJ des Missions. Celui
de cette annie me le cede en rien I son aln.; bien au contraire. 11 contient 5Sopages au lieu de zr8, des planches en couleurs, de plus nombreuses gravures. 11 donne une tres large part au celette ivinement
dont 193o amine Ie centenaire, la Manifestation de flmracsuie Vierge
de la Midarlle miraculemse. II est comme 'Almanach du Centenaire.
Pretres de la Mission et Filles de la Charite s'emploieront certainemeat avec zkle i aider nos missions et & propager la ainte M6daille
par le moyen de l'Almanach.
Prix, pour les memb6re de 1a double amille sewlement, 1'exemplaire :
a francs. On acceptera avec reconnaissance une offrande pour aider aux
frais tres &lev6s du port.
S'adresser i M. Collard, rue de Sevres, 95, Paris. (VI*). Cheques
o
postaux : Paris, n 285.88.

Almanach van den Heiligen Vincextius a Paulo, r93o,
8o pages.
Void 'almanach flamnnd de i•3o. II s pissentt fort bien ave sea
gracieuses illustrations, ses articles courts et 6diiants, son beau papier
et son impression trbs nette. L'almanach pentre dans des milieux que
n'atteignent pas les livres plus austrres. Gazce & li, saint Vincent et
ses couvres seront mieux conaus et plus universellement aimis.

ou la Religieuse missionnaire. Lyon, Impr des Missions catholiques, 1929.

J.

BAETEMAN. L'Appel de Diet

In-8, 31 pages.
Le sous-titre, a Drame en un acte, cinq i6les faciles pour jeunes
flles a, soos dit la nature de cette brochure, qui a d'abord paru en
articles daos les Missions atholitiue. M. Baceeman se retrouve, avee
ses qualit"s habituelles, dans ces pages, si propres I inspicr aux
jeaaes Ames le goat des Missions.

Zlote promieni e Cudownego Medalika, 2* 6d. Cra-

covie, 1929. In-32, 187 pages.
Cette brochure, intitul6e Rayons d'or de la MJdaill miraeuleuse, a
paru, moins d6veloppee, en 1911. Nons y trouvons le recit de
i4jh
quatre-vingt-quatie grAces, conversions, guarisons, etc., obtenues par
le moyen de la Medaille miraculeuse; et de cinq autres, attribuies I
l'intercession de la v6n6rable Catherine Labour6. Puisse ce petit livre,
en mettant en evidence la puissance surnaturelle de celle qui fut choisic par la tres sainte Vierge pour preparer le triomphe de s* Conception Immaculee, contribaer A sa procbaine glorification!
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P. BENITO PARADELA NOVOA. El Sanctuario de Nuestra Seiora de los Milagros (Apuntes hist6ricos). Madrid,
Puga, 1929. In-12, 172 pages.
Depuis l'ana6e s869, figure dans notre catalogue Ie sanctuaire des
Miracles,situe dans la ville de Mlaceda, province d'Orense. M. Paradela
N6voa en retrace I'histoire abregee, qui s'etend du moyen age a nos jours.
Les dernires pages sont plutdt d'ordre ascetique; elles contiennent une
neuvaine, des litanies, des bymnes, la liste des indulgences accordees
aux membres de la confririe locale, l'inumeration des exercices spirituels et ceuvres "e charitE qui se pratiquent au benefice des confreres
et bienfaiteurs du sanctuaire.

E. WATTHt. Maison du missionnaire. Compte rendu

officiel 1928-1929, publi6 par le Conseil d'administration. Vichy, 1929. In-8, 88 pages.
M. Watthd, fondateur de la Maison du missionnaire, expose ainsi
son but : o Nous avons la noble ambition de prolonger de dix h vingt
ans les forces, la sante et la vie de 50 p. zoo de nos bien-aimns missionnaires. n Et it ajoute : x oat missiodnaires soiga6s (roA2-rgZ9). a C'est
un succes, un gros succes. L'avenir, esperons-le, rdpondra au passe.

B. M. BECHIS.

Un vero angelo di cariti.

Memorie

biografiche di Suor Giuseppina Nicoli, Figlia della
Cariti. Casale, Lavagno, 1929. In-8, xvI-47i pages.
Dans ces pages, qui nous retracent la vie admirable de seur Josephine Nicoli, morte en 1924, M. Bechis laisse parler son cceur, un
ceur d6bordant d'admiration et d'enthousiasme.
6
Pietro CASTAGN LI. II Cardinale Giulio Alberoni.
Piacenza, Collegio Alberoni, 1929. In-8, xvI-4o2 pages.

Dans cc volume, qui aura une suite, M. Castagnoli nous dit ce que
fut la carrire diplomatique et politique du cardinal Jules Alberoni,
ministre en Espagne sous le roi Philippe V. Il n'est pas facile de composer la biographic d'un homme d'Etat, car sa vie est intimement iee
&la vie de la nation dont it a conduit les destinees, et son activite
laisse des traces dans les archives des pays avec lesquels le sien 6tait
en relations suivies. M. Castagnoli a 6tendu le champ de ses recherches
an delk de 1'Espagne et du duche de Parme. Son oeuvre est une ceuvre
d'erudition solide et si'ieuse; elle fait hoaneur au college Alberoni de
Plaisance. La suite, esperons-le, ne tardera pas longtemps.-

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
46. Veltin (Constant), pretre, 9 juin, San Salvador,
78 ans d'age et 3o de vocation.
47. Bonhoure (Benjamin), pretre, 5 juillet, Lima;
51, 27.

48. O'Neill (Thomas), pr&tre, 7 juillet, Brooklyn;
47, 20.
49. Hoefnagels (Leonard), pr&tre, 19 juillet, Asten;
57, 39.
5o. Ricciardelli (Francois-Raphael), pretre, 8 aout,
Rome; 73, 56.
51. Tai (Jean-Baptiste), pretre, i8 aoft, Haimen; 3o, I.
52. Waszko (Paul), pr&tre, 22 aoft, Brooklyn; 55, 36.
53. O'Donoghue (Corneille), coadjuteur, Io aott,
Dublin; 76, 51.
54. Hammerstein (Joseph), pratre, 27 aoft, Cologne;
61, 45.
NOS CHIRES S(EURS
Margaret Sullivan, a Plymouth; 83 ans d'age et 57 ans de
vocation.
Marie Plinval, A Nimes; 78, 54.
Marie Saloux, a Chantepie; 56, 32.
Franuoise Bontant, A Clichy; 85, 6o.
Aim&e Maxe, a l'Hay; 84. 53.
Marie Vebret, a Montolieu; 62, 43.
Anastasie Gaye, a Pau; 59, 34.
Aloysia Dougoud, I Tavel; 51, 3i.
Christine Oensels, N Cologne; 40, 2o.
Marguerite Frohn, a Cologne; 52; 33.

-

96 -

Elisabeth Ferretti, a Sienne; 65, 42.
Maria Bombaci, a Salerne; 36, 16.
Giuseppina Cucchi, a Senigallia; 60, 35.
Helne Zubrzycka, a Varsovie; 5o, 3o.
Agnes Wilsch, a Dult; 7o, 5o.
Tacla Gedeon, a Alexandrie; 5x, ig.
Suzanne Macherat, a Verviers; 83, 58.
Marie Rouleau, k Paris; 84, 6t.
Marie Mayaud, a Naples; 44, 23.
Marie Devaux, A Chiteau-l'Eveque; 63, 38.
Th&rbse Marone, a Rondissone; 82, 6o.
Louise Drondi, a Turin; 71, 49.
Louise Sabba, a Turin; 43, 18.
Elvira d'Amora, a Tarente; 64, 38.
Mariette Hanlet, a Ans; 33, 8.
Maria Konecny, a Malacky; 47, 29.
Annie O'Rourke, a Santa-Barbara; 75, 47Hilda Wright, a Edmonton; 51, 25.

Maria Salat, a Reus; 63,38.
Estefana Mazuelas, a Valladolid; 54, 38.
Manuela Ansa, k Badajoz; 34, 1t.
Consuelo Sagredo, a Burgos; 22, 5 mois.
Marie Pistre, a Clichy; 76, 51.
Yvonne Aubry, a Chateau-l'Eveque; 47, 19.
Elodie Roche, a Chatel-Saint-Denis; 53, 31.
Jeanne Costilhe, a Stains; 65, 40.
Marie Besnier, a Montpellier;9t, 69.
Marie Cavalcante, a Rio de Janeiro; 38, 14.
Albertina Kasparek, & Marianostra; 62, 33.
Teofila Munoz, a Barcelone; 75, 55.
Maria Echanis, a Mirida; 70; 5s.

Elise

Fi6vet, a Grex; 70, 47-

Marthe Guellin, a Arequipa; 57, 32.
Marie Monne, a Marengo; go, 64.
Claudine Dodot, a Lyon; 81, 62.
Victorine Droetto, & Musinens; 3o, 7.
Jeanne Rodriguez, a San-Vincente; 81, 56.
Hglene Chrzanowska, a Varsovie; 73, 48.
Marie Pauvolid, a Pernambuco; 74, 51.
PhilomBne Correa, a Diamantina; 40, I8.
Isabel Souza, a Diamantina; 60, 42Jeanne Delebarre, a Paris; 34, 1o.

Maria Tempesti, A Sienne; 79, 52.
Frangoise Isardi, a Genes; 50, 28.
Addle Angulo, a Guatemala; St, 55.
Mariana Graaera, a L6on-de-Nicaragua; 35, 6.
Marguerite Juan, a Valdemoro; 28, I.
Maria Canal, a Valdemoro; 89, 61.
Francisca Trengo, a Cadix; 75, 55.
Francisca Bayona, a Barcelone; 86, 66,
Primitiva Herreros, a Bermeo; 39, 18.
Maria Segura, a Malaga; 28, 6.
Celeste Bertin, a Alexandrie; 70, 49.
Jeanne Boulangd, a Paris; 59, 31.
Anaise Joinetaud, a Chateau-l'Evque; 71, 48.
Marie Quinones, a Guatemala; go, 59.
Gabrielle Audiat, a Briangonr; 31, 5.
Marie Fauchereau, a Montolieu; 69, 46.
Anna Carli, a Sienne; 56, 25.
Rosa La Pira, a Naples; 28, 4.
Elisabeth Woods, a Emmitsburg; 67, 41.
El4onore Staudinger, a Salzburg; 45, 9.
Maria Ritzer, a Salzburg; 33, 8.
Victoria Rojo, a Madrid; 39, 16.
Claudia Asin, Valdemoro; 76, 56.
Magdalena Esteller, a Valdemoro; 75, 5S.
Paula Irigoyen, a Valdemoro; 68, 45.
Euginie Rog6, a Chiteau-l'tEvque; 61, 23.
Opportune Fortin, a Bordeaux; 72, 48.
Marthe Blondel, a Aumale; 36, i3.
Juliette Lefevre, a Ans; 73, 53.
Marie Foanbonne, k Bourrou; 78, 48.
Josefa Korelec, a Ljubljana; 32, 4.
Maria Verhovsek, a Szob; 57, 33.
Josefa Achtik, ' Budapest; 53, 33.
Rosalie Matosek, a Piliscsaba: 53, 25.
Louise Bechis, k Acqui; 66, 42.
Gioconda Marelli, a Turin; 3i, 8.
Felicie Besserve, a Paris; 60, 36.
Marie Billard, a Veurey ; 60, 35.
Victorine LUpine, Le Mans; 64, 36.
Solodad Diaz, a Buenos-Aires; 70, 48.
Marie Castro, Antigua; 63, 29.
Jeanne Revelo, a Guatemala; 82, 52.
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Josephine Bertotti, a Rondissone; 68, 48.
Lucie Anedda, a Arluno; 78, 54.
Victoire Drazkiewiez, a Cracovie; 67, 43.
Maria Rodriguez, a Valdemoro; 66, 44.
Angela Perez, a Barcelone; 54, 31.
Barbora Varjacic, a Nemecke-Pravno; 54, 33.
Marie Leroy, an Mont-Saint-Jean; 46, 19.
Flore Mollet, t Paris; 87, 64.
Aim6e Junius, A Smyrne; 62, 39.
Josephine Thoret, a Valognes; 92, 69.
Rosine Magnier, a Montolieu; 56, 25.
Louis Peny, Bahia; 71, 44-

Regine Boyer, a Paris; 39, 6 mois.
Auta Vasconcelles, . Cascadura; 26, 3.
Mary Langan, a Sheffield; 57, 26.
Sebastiana Turumbay, A Elizondo; 50 26.
Severiana Latasa, a Viana; 67, 43.
Iren Fins, a Madrid; 28, 5.
Maria Cuquerella, a Aiboraya; 62, 38.
Juana Mugica, a Haro; 78, 6r.
Maria Garcia, a Grenade; 59, 34.
Francisca Olalde, I Guadalajara; 81, 53.
Jeanne Merlin, a Montolieu; 72, 39.
Rosina M. Carron, a. San Francisco; 76, 54.
Maria Tavidian, I Turin; 41, 16.
Elvira Guidarelli, a Sienne; 36, 12.
Henriette Bodrero, a Genes ; 82, 6i.
Madeleine Merino, & Santiago; 88, 49.
Marie Selic, a Ljubljana; 51, 32.
Jeanne Bailli, A Bernay ; 75, 51.
Jeanne Ranc, A Dax; 85, 65.
Marie Perez, a Malaga; 51, 25.
Mary Smalley, k Emmitsburg; 52, 26.
-Gabrielle Milanaccio, a Turin; 6x, 38.
Ramona Campos, a Bari; 75, 59.
Pauline Burgik, a Graz; 51, 27.
Francoise Barras, a Santiago; 62, 42.
Rosalie Coomans, a Soiron; 42, 13.
Frangoise Claude, a Bellavista; 62, 34.
Faustina Sonsona, a Soria; 66, 37.
Rosina Arroiz, a Valdemoro; 3i, io.
iMaria Masip, a Madrid; 89, 65.
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Monica Alcalde, a Palencia; 82, 57.
Gertrudis Fientes, k Granada; 82, Si.
Marie Fincoeur, au Mont-Saint-Jean; 62,
Marguerite Fauvel, a Bordeaux; 87, 64.
Jeanne Fornwry, a Rennes; 43, 2o.

3

9.

Martha Hirst, k Los Angeles; 70, 42.

Polixene Bourlet, a Montpellier; 77, So.
Marie Andre, a Lima; 83, 59.
Malague Chiha, a Beyrouth; 75, 56.
Catherine Guiry, & Bridgeport; So, 19.
Anastasia Kennedy, a Dorchester; 74, 5i.
Therese Sibanc, a Ljubljana; 56, 33.
Julia Chmel, A Ladce; 19, 6 mois.
Alice Hennesy, a Birmingham; 85, 63.
Catherine Beernaert, k Huy; 82, 57.
tmilie David, a Musinens ; 61, 34.
Am6lie Mialet, a Clermont-l'Hirault; 75, 53.
Louise Blundell,

a Mill-Hill;

70, 42-

Marie Gayraud, A Revel; 78, 5z.
Marguerite Munier, a Noeux-les-Mines; 78, S5.
Marie Pinos, k Sully-sur-Loire; 72, 48.
Marie P6pin, k Clichy; 71, 48.
Mathilde Chambeaudrie, a Rio-de-Janeiro; 87, 6o.
Marie Bernassar, a Flores; 68, 47Jeanne Garnaud, a Buenos-Aires ; 74, 54.
Louise Killeen, a Baltimore; 77, 52.
Jeanne MWry, A Paris; 85, 65.
Dolores Rosas, a Toro; 72, 48.
Louise Suner, a Valdemoro; 67, 44.
Maximine Reyes, k Las Palmas: 41, 2r.
M. Joseph Otero, a Mondofiedo; 33, io.
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